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cb Herere hier ein Yorwort. zu n1eine1' Interpretation del' drei
erst en Eyangelien nach, um gewisse Ansehauungen und G1'unc1satze inl Zusammenhang c1arznlegen, die sich Inir ergeben haben und
clenen ich lnitunter stillschweigenc1 gefolgt bin. Es konlluen textkritische, spraehliehe, literarische unel historische Fragen in Bet.1'acht,
clie alle in einander gl'eifen und sieh n1anehmal schlecht getrennt
behanc1eln lassen.

I

I. Textkritisches llncl Sprachliclles.
§ 1. Die handschriftliche Ubel'liefernng.
1. Del' Apparat, den ieh benutzt habe, beschr~inkt sieh auf
die Codices Vat.ieanus, Sinaiticus und Cantabrigiensis Bezae, und
auf die alten lateinischen und syrisehen Versiolle11.1) Die T\Iinuskeln
habe ieh nieht benutzt, die Citate c1er griechischen Y~iter nul'
gelegentlich aus zweitel' Hane1. 2) Tch bedauere, claB es tiber lueine
Kriifte ging, andel's zu verfahren. Exegetisehe Pionirarbeit schien
1nir erfol'c1erlieh, Inehr konnte und wollte ieh nieht leisten.
1) Da Codex masculinisch, Versio femillinisch -ist, so sagt man angemessen
del' Yaticalll1S, aber die Latina und die Syra. Die Syra Jiegt nns fur die
EYangelien in drei Phasen Yor, in der· Sinaitiea, Curetoniana nlld Pesehita
(Syra S. C. und P). Die Syra S. ist alter und weit wichtiger als die Syra 0.;
die Pesehita ist nach eincm spateren grieehisehen Text korrigirt. Die vielge:,taltige Vetns Latina babe ieh verg1iehen naeh dcm Codex Vercellensis und
nach D.
2) Clemcns AI. nach Barnard in den Cambridgcr Tcxts and Studies 1897:
Quis diycs salvetnl', nnd 1899: The biblical Text of C1. AI. in the four Gospels
and the Acts.

•

8.~. Fisher Library
P~bury ! heolocic
...·r SemI
~I Qi

1~:_>

VVi!rnore, KV' 40390

4

1. Textkritisches und Sprachliches.

Es clarf als anerkannt gelten, daB del' Text dol' Evangelien-.
auch .cles vierten, von dmll ieh inclessen absehe - Hingere Zeit
sehr fHissig gcwesell ist. Die Quellen sind uns nicht in ihl'er
KHesten Fassung erhalten. Sie haben einen literarischen ProceD
durchgemacht und sind erst in 1neh1'eron Stadien zu c1Clll Bestande
ausgewachsen, worin sie uns jetzt vorliegen .. Und als del' ProceD ilu
GroDen ZUlU Stillstand gekolllmen war, wurde er cloch in kleinereIll
MaDe und in etwas anclerelll Stile noch fol'tgesetzt. 1) Dieses Schl'ifttulll
zeigt eine ungezwungene sorglose Art. Nicht bloD del' Zusanlluenhang des Stoffes, sondenl auch das \Vortgefiige 1St locker und
HiElich, wenig geschlossen und abgerunc1et. Inl Vergleich zu del'
ldassischen Prosa erscheint es mindel' gesichert gegen unberufene
n1itarbeit. Dazu kommt,c1aB die Leser (und Schreiber) del' Evangelien zahll'eicher waren als die des Plato odeI' c1es Thucydides.
uncI dabei lange nicht so literarisch gebildet. Sie achteten nicht
so sehr auf den Buchstaben als a.u1' den Silln; sie scheuten sich
nicht, ihr Interesse nil' die Sache dadul'ch knndzugeben, daB sie
ih1' wirkliches oder ihr gewiinschtes VersUindnis in den iiberlieferten
'Yortlaut eintrllgen. Eine 1\1"asora 2) hat den Text del' EvangeJien
nicht gleieh nach seiner Entstehung in Obhut genOllJlllen, sondern
erst auf cineI' fortgeschrittenen Stufe seiner Entwicldung. Es steht
dmllit in diesCln 'reil des Neuen Testmllents nicht andel'S als 1m
.Alten.
'Vas ich im Jahre 1871 iiber den Text del' Biichor Samuelis
und clel' anderen erziihlendell Bilcher des Al tell Testaments gesagt
habo, gilt Boch in sUi,rkOreIll ?\fa80 fiir den Text del' Evangelien.
Die Varianten zeigen, daB man sich groDe Freiheiten erIaubt hat..
Statt des im Verbum steckenden odeI' dnrch ein Prollomen vertretenen Sllbjehts odeI' Objekts (Implicitum) wil'd ein ausdriicldiches
-------

1) Am meisten hei 1ulws. Hier HUH sich zwischen clem graBen und
]deinen ProceI~ schwer cine Grellze zieben, und chenso schwer zwischen del'
Literarkritili: und cler Tex U( ri ti k.
2) D. h. Binelung, 1i'essclung. Auf griechisc.helll (und lateillischem) Gebiei.
wnnle sie damals vcrtreten durch die Zunt't der Buchhfilldler und Grammatiker.
,Vilamowitz sagt, die nentestamentliche Literatnr sci zunflchst. nicht buchmiiflig,
sondei'll handschriftlich verbreitet. ])aU ist gewm richUg. Es besteht indessell
hinsichtlich del' Uberlicfernng des 'l'extcs cin starkel' Untel'schied zwischen den
Evangelien und dell Paulushriefen~ die doch auch nicht yon Allfang :m in
Buchh~indlerausgaben erschienen seiu werden. Die EvangeJieu waren popuHh'er.
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Snbstantiv (Explicitum) gesetzt; odeI' auch umgekehrt. Sehl' h~inflg
wird in -diesel'
eise J e sus zugefiigt odeI' ausgelassen, zuweilen
auch seine JUnger; vg1.' D ~rc. 14,21. 32. In Me. 10, 13 steht
"COl; -rrpOGyipOOCil'l in D fill' tl.'j.ot';, clagegen felllt ot urr"'Ipi.w 14, G5
in D und ot l.."rJ.oc{'j,OOS00U2YOl
15, 29 in Syra
S. Pronolninale Be,
,
...
stimmungen zum Verbum und ZU1l1 Nomen tauchen auf odeI' nntel'.
VersUirkencle Epi thcta desgleichen. Hinter "Cfi 7'rC{po.OOGst !\Ic. 7, 13
steht in D "C"n P.{J)P~, hinter Oci:J.~o; Lc. 4, 3G p.i,,{C{; - dagegen fell1t
os~~d.',I ~It. 5, 39 in D, 'l.'1.),0'l ~lt. 3, 10 und clZpclot Le. 17, 10 in
Syra S. Kleine 'YOl'ter und Partikeln werden yel'tauscht und nach
Belicben eingest.reut., so auch del' Artikel. Synon:nne 'Yoder und
Phrascll ycrtreten einander. Nicht nul' Formen des Verbs wechseln,
wie StT.0'J ·'I),Do',! mit ct~c{Y ~H}ouC{v, sondern auch vielfach TeInpora
nnd i\Iocli. Xicht 11linder schwankt die 'Vortstellung und das Satz·.
"ill;
. "spzop'cvo; Tji'"(lGSV
"
" C\ ,
('\ ,
.
,
")
D Ie
.
ge fuge:
'l.C<t
= cAUillV
os 'l.W Ci'i'tGC{~.
Untcrschiede~ welche clie synoptisehen Evangelien im Vergleich
mit einander aufweisen, kehren gl'oBenteils wieder in den I-Iandschriften eines und des selben Evangelillms; das ist eille allgemeine
Regel.
Del' Varianten, welehe den Sinn nicht iiuc1ern odeI' wenigstens
nicht al1c1ern sollen, ist Legion. Es gibt abel' auch andere. Die
Kirche hat vier Evangelien nehen einallder bestehn uncl gelten
lassen. Eine umfassel1c1e Hannonie, wie clie cles Tatian, drang
nicht c1nrcl1. Dagegen hal'lnonisil'ende Bestrebul1gen inl Kleinen
kOl1nten nicht gehindert werdell; sie wirkten jedoch nieht syste111atiscb, sondern nul' gelegent1ich, und natn1'gemaB anl meisten iuden c1rei ersten Evangelien. Manche DiITerenzen wurden cladurch
ausgcglichen, Lti.eken in einem Evangelium durch Eil1tragungen
aus einem anderen ausgefiillt.
Abel'. davon auch ahO'esehen
wunlen
'-'
-0
grof3ere und kleinere Retouchen odeI' Lasurel1 an manchen Zilgcn
der allen Ubel'liefernng angebracht, in Ubereinstimmung mit c1em
Geschmack einer fortgeschrittenen Zeit. Sie haben verschiedene,
nieht nul' dogmatische sondern aueh novellistische l\Iotive, und
konnen insofe1'n allesamt .naiv genannt werden, als del' Unterschied
des spatel'en Stanc1punktes nicht bewuBt war. Es sollte elein
Pl'spl'linglichen Sinn nicht Gewalt gescllehen; man glaubte c1ie
,Vahl'heit Zll heben, nicht zu entstellen. Eintragungen wicgen
iiber Streichungen VOl'; clurchgec1rungene Streichungen lassen sich freilich mit unseren Mitteln nicht mehr el'kel1llel1.
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Clemens Alexandrinus fiihrt die Perikopel\lc. 10, 17-31 in
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l\1an sieht an diesel' Probe,
wie stark ein Text des zweiten .T ahl'hundcl'ts yon dem nns geHiufigen
abweichen lwnn. Del' Dean Burgon sieht sich c1adnreh besUil'kt
in . del' lTberzeugung, clie er schon ans clem Vat.icanus und denl
Sinaiticus, den auo ffEOOOP.d.ptUpS~, wie er sie 11011nt, gewonnell hat,
claB niimlich clic hanclschl'iftliche fberlieferullg um so schlechter
wil'cl, jc hoher sic hinaufl'cicht.. Hichtig ist allerclings, daD Alter
nicht VOl' Torhcit schiitzt.
2. Gegcn clie ,Vellde des zweit.en und dritten Jnhrhnnclel'ts,
mit dem Erwachen cineI' Idrchlichcll '" issensclwJt llnd clem Ent•
stehcn kil'chlicher Gelchl'tenschnlcn, trat cine Reaktion gegen die
Vcl'wildernug dcs 'rex tes cin. Er wlll'dc d lll'ch gcschultc Editoren
in Zucht gcnommell, zuerst, wic cs scheint in Alexanc1ria. Es
gclang zwar nicht, cinc authentische Ansgabe Zllr allgomcincll An-

Ot TCpwtl)t SO'ZrJ."COl XCl.l ot EGZo."Cl)t "pWi:'Ol.
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erkenIlllng zu bringen. Doeh wurde eine gro13ere Gleichflil'migkeit
erzieH. jlun kanIl yon einer gelehrten V11lgata clel' grieehischoriontalischen 1\1rche redell.' Sio wirc1 vertreten clurch die Uncialhalldschl'iften, am besten c1urch die beiden liltesten, den Vatican us
und den Sinai liens.
l~nabhangig odeI' jedenfalls viel weniger beeillflnGt yon diesel'
gelehrton Revision ist del' sog. occidentalischo Text. Er liegt VOl' in
del' alton lateinisehell Ubersetzung, weniger ansgesprochen in del'
s~Tischen. AuGerdem in eine111 griechischen UnciaIen, denl Cantabrigiensis Rezae, del' mit D bezeichnct zu werden pflegt. 1) Diesel'
Codex stammt aus Gallien und reprtlsentirt gegenii.ber samtliehen
ii.briaen
Uncialen eille Recension fiir sich. Darauf beruht sein ,Vert.
v
'Vas Kipling, Credner, Lagarde und 8cri rener iiber den Codex D
. gesagt haben, braucht hier nicht wiederholt zn werden. El' hat
eine lateinisehe tbersotzung neben del' griechischen Columne und
verriit seine IIerkunft ferner dnrch ein paar richtige Latinismen,
wie j'2:(lW'I-'1; fiir ),sYUll,)C<; nit. 26, 53 und ZXEi:Z; fii r SZc'i:S :Mc. G, 38,
vielleicht auch durch einen Ga11icis111u8. 2 ) Abgesehen davon sind
1) Fruher war es ublich, yon codices latillissantes zn sprechen; jetzt
spricht man statt des sen yon westlichem Texte. Del' :Namo ist Yorsichtigcr,
paGt aber llicht viel bessel'. Denn auch die Citate des Clemens A1. stimmen
nach Barnard yielfach mit clem" westlichen Texte", uncl gelegentlich :-:Iatinisirt"
sogar der Sinaiticns. Fur 'l.~l ~nzp-fI~~'/i:I); Or'IO') u.yzt -~ p:rF7iP 'r'J~ 'I·'1~o~
(Ioa. 2; 3) bietet die Vetns Latina: et yinum non habebant, quoniam consummatnm erat yinum nuptial'um; deinde dicit mater - und ebenso ganz singuHir
,
.,."
) 0. ' ' T
-,
.,.) ,
1 ... mal. t'lcns: "I.~t,.,.
(er
fjt"O" 0')% Zt,y', on tJ'.J'IZ7C: ,sJ'u1j (J Ot'/O; 'rl)') 1'l.[J-'Y)· Eti:'l. ,qEt
0" :l.fj'njp.
Del' Vetus Syra, d. h. natiirlich ihrer griechischen Vorlage, ganz
Oller tcilwcise einen westlichen Urspl'ung zuzuschreiben glanbt man sich clarnm
lJerechtigt, ,,'oil man meint, sie sei abhangig yom Diatessaron des 1'atian und
clieses sei in Rom entstanden. Die Abhii.ngigkeit i h res T ext e s yon Tatian
fo]gt aber nicht darans, daB dessen Diatessaroll in cler eclessenischell Kirche
fruher in Gebrauch war als clio oO'etrennten Evannoelien. Die alIlTemeine
Franoe
D
C
der groDen Recensionen laBt sich kaum entscheiden, ohne daG clie ganze
griechis~he Kirchenbibel, einschliefllich des Alten Testaments, in Betracht
gczOg<'ll wird. Die Vetus Latina (z. B. am Rando cles Cod. Legion. in Rom)
zeigt im 1\. T. auffallencle Beriihrungen mit dem sog. Lucian, del' doch nicht
gilt aus Rom nach Antiochia importirt scin kanll; vg1. meine Note zu ])
],(. ~4, 13. Die Syra S. weicht yon del' Anorclnung del' Evange1ien ill D uncI
v. L. (Mt. loa. I.e. 11c,) abo Auch sonst geht sie manchmal mit dem Vaticanus
lllld Sinaiticus gegcn D, steht abel' dem Typus yon D im Allgemeincn doeh naher.
2) jIc. 11, 8 l~·rtr1.ih; flir (jn~1.ih;, '\\'ie escutum esponsus estelb.
~'

I

~
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die Triehe del' Entwicklnng des Textes hei diesem Codex die selhen
gewesen wie bei den iibrigen. Nul' haben sie bei ihm andere
'Vege genommen, und das ist fur clie pathologische Diagnose del'
handschriftlichen Ubel'lieferung iiuerhaupt sehr wicbtig. Zu elelll
Ballast del' Varianten, die den Apparat beschweren, liefert del'
Codex D - wenn lnan namlich den Vatieanus zu grunde Iegt den groBten Beitrag. Er setzt., jec10eh ohne Consequenz, urrd.jSlV
~
f""
C\'
f"ur uUVtptlJSlV,
'~
("/
fur a'ITspxccruw, sUptuXSlY
ur luXUclY, upauslv
EtcpO~
fiir (J)J\o~, zweimal ?D\C~t~ fiir 7.apouu(a. Er sehreibt rEVV1juCXP,
BYjuuCXlOCXV, rYjua!-1ClVSt, Naq.LC.(q. "TO die aneleren x(J.( lesen, liest er
OS, \VO sie ASj'cl bieten, uietet er diCSY - odeI' auch umgekehrt.
'Vo sie sprachlich oder stilistisch korrigiren, tnt er es nicht, und
wo sie Rauheiten stehn lassen, da gHittet er; iln Ganzen sind
freilieh stilistisehe Korrekturen in D seHener als iill Yatiennus,
dagegen inhaltliche h~iufiger. Er treibt die Harmonisirung zwischen
den Evangelien sehr weit, und unterHiBt sie auch wieder in Fallen,
wo siesonst durchgedrungen ist. Er zeichnet sieh. dul'ch ,starke
,tV ucherungen aus, und hingege1J. fehlt bei ibm eiuiges del' Art,
,vas allgemein reeipirt ist. Er vel'bliHH dureh niehtswill'c1ige Lesaden ebenso wie dnrch gHinzende, die sieh nul' uei ilnn erh~Llten
haben. Er scheint entgegengesetzte Eigenschaften zu vereinigen.
Er ist indessen nul' dann abnorm, wenn man den Consensus del'
ii.brigen Uncialen als Norm <1nsieht. Tnt man das nicht, legt luan
ein unabh~i.ngiges l\fa13 an und beclenkt., daB D allein einor ganzen
Gruppe gegenubersteht, so nillt clel' principielle Untel'schiecl dahil1Es sind die selben Ul'sachen, die hier wie dort. die Uberlieferung
von ih1'em A usgangspunkt entfernt haben; nul' haben sic hier uncl
dort un a b h iLll gig gewirkt, d. h. hier an ancleren Stenen wie dort.
Daraus erkHi.rt sieh die auffallende Sonc1erstellung von]) im Vergleieh
zu den iihrigen griechischen Uncialen. lIn Vergleieh zn den Vet.eres
Latinae und SYl'ae ist sic nicht., odeI' doeh bei weitem nicht. in
deln selben Gracle YOl'handen. J) st.eht abel' diesen alten Ubersetzungen an 'Vicht,igkeit Yoran, w~i.re es aueh nul' doshalb, weil
er den griechischen Origina1t.ext bietet..
3. :De1' sog. westliche Text ist nicht. uesser als del' sog. ostliche,
abel' ebenso berilcl{sichtigenswert.. Die Heak t,ion yon Lagarde 1) gegen
,

(\

I

1) De Novo Testamcnto ad versionum oricntnlium fidem edcl1llo, Osicl'-

progl'nmm (les lr611nischen Healgymnasillrns zu Berlin 1857. 'Wieder abgeclruckt
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die einscitige Devorzugung des ;5stlieheil Textes geht zu weit.,
cl ic yon 'Yest.eoH und Hort ist dagegen gauz sell\y~ichhch und
bcdentet nicht viel. Dio ,Yahl zwischen den Lesart.en des Yatieanus
unci des 8inaiticus aul' del' einen, des Cantabrigiensis Bezae uncl
del' iiHesten Yersionen auf del' tlnderen Seite hat sich zunl Teil
nach del' Exegese del' einzelnen Stelle zu richten oder nach der
Art des einzelnen Sehriftstellel's .. Es gibt abel' anch clurchgehende
formelle Hegeln, z. B. clie, daB bei :Markus den Yorzug Yel'dient,
was am moisten yon jratth~ius odeI' Lukas abweicht. ,Yeitgreifenc1er
sind z,,-ei andere Regeln. Niehtliterarisehe griechisehe Ausdl'iieke
haben das Yornrteil fill' sieh. Und namen Hich Semitislllen habon
elilS Yornrteil fiir sieh. tber d iese beiden Regeln wird hn Folgenden
mohr zu sagen seine Sie sind bisher wenig beachtet, uncl Blass,
del' sie allerdings berticksichtigt., ,,,,enclet sie doeh nul' ungeniigend
uncI nicht immer geschic kt an.

§ 2.

Das G-riechisch del' Evangelien.

In den Evangelien hiilt gesprochenes und zwar in niecleren
K reisen gesproehenes Grieehiseh seinen· Einzug in die Literatur.
Einige Theologen haben sieb vergeblich bemilht., es unter die Regeln
del' Sehulgramnlatik zn zwingen. Die Graeisten habell es frii.her
meist YOll eillem beschr~inkten Stand punkt aus verachtet, neuerdings
jedoch unter clem EinfluG del' allgemeinen und historisehen Spraehwissenschaft, angefangen, es 111it Offene1l1 Sinne zu wii.rdigen. 1 ) Ieh
gr:~hore nicht zu Ihnen nncl clarf eigentlich nicht luitreclen, soweit
es sich 11m genuill grieehisehe Erscheinungen handelt. Doeh lllochte
ieh auf eillige Idiotismell, odeI' wie luan es sonst nennen wi11, eingchn, namentlieh auf solehe, clie in den Handsehriftell variiren
nnd clarllm fill' clie Textkritik etwas zu becleut.en haben.
rhrtOu(j'tO~ ist gleiehsam ein passives PaI't.ieipiulll von rrc:ptiWtEtGOO.t und bec1eutet g e r ct t e t im esehatologischen Silln, claher
ausgesonc1ert, auserwKhlt (aus der}nassa pel'clitionis odeI' ans
-----in drll gc~ammelten Abhandlungen (18GG) p. 85 SSe Die Abhandlung ist nieht
ll~eh Vcrdienst ge\vllrdigt worden.
1) Ieh eitire die Grammatik 'yon Blass, weil die yon Schmiedel immcr
nOt:h unvollcnclet ist.
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den Heiden).

Auf Z7tlOUCitO; fall t dael urch IeiCler kein Licht; das
Hebr~ierevangeliu m, das erst aus delTI Griechischen retl'ovortirt ist,
kann iiber den Sinn nieht entscheiclen. ~Up,~OUAU)'J ist gewohnlich
del' BeschluB, wie das hebraisehe und Inanchmal auch elas
lateinische (consiliuln) Analogon. Die Zl)..{apZOt (Mc. 6,21) mtissen .
nicht l\Iilitiirs, konnen nach spaterem Spl'achgebl'auch auch Hofbealllte sein. Den O''ITE'l.OuAd.nJJp (l\Ic. 6, 27) verstehn clie Versionen
als Henkel', und diese Bedeutung hat das ,Vort im Al'amriischen.
Die lateinischen IJehnworteI' stammen aus del' An1ts- und l\lilital'sprache; 1) claher auch die Nan1en ftir l\funzen unel l\laBe o"ljvdptov,
a.crcrd.ptoV, xooPa.V-C Y6 und fLOat,);,. Ein 1\1ann yom Fach hat jiingst
clie Entdeckung g81nacht, sie seien kein Beweis -danir, claB l\larkus
in Rom geseluieben habe - wodurch nicht joclenual1n ii.berrascht
sein wird. Sie find en sich nicht bloB bei l\Iarkus und nieht bloB
hn Grieehischen, sondern auch il11 Al'amaischen; del' Duman, del'
sich Legio nennt, hat mit Jesus armnKisch gesprochen, und auch
die Sikarier hieDen auf aramriisch so. Es sind clul'chweg Substantiva,
mit Ausnahme von cppa:ryc:/,OUV.· Lukas setzt claHi.I' Ineist rein
griechisehe Aqui valente, er sagt zwar crouod.pt(JV, aber 7':CJ.tOSUEl.v fiil'
cpP'Y.'("(21ouv, crxsuo; fii.r fLoOtO; und zweimal oprJ.X!-1~ fiir o·"yciptl)v clas ist feiner, weniger popuHir. Llo~ Ep,,{acrt'Y.Y (Lc. 12,58), wenu
es wirklich cl a opel' a 111 ist, steht auf 01nen1 ganz allderen Brett;
die Latinae haben es so iiuersetzt, die Syrae sind nieht einig und
schein en es nicht yerstanden zn haben.
Die Verba cOlnposita sind in1 Hellenistischen bekanntlich
gebriinchlicher als die simplicia; Lukas hat eine Vorliebe dafii!',
weniger l'Iarlnls. )E'ITtotooyW steht neben OtOOYrJ.l, wie zm~'I1"stY
neben ~·'J1"StY; abel' in oinigen F1illen wird os yon den alten Ubersetzern einstimmig mit par rig 0 r e wieclergegeben, gewi8 nicht ohne
Grund. B(Jub:crDrJ.t fiir Oi"stY kommt in den Evangelien kanm YOl',
dagegen hiinflg in (le1' Apostelgeschichte. )A~liY~'I.t wit'd namentlich
im Imperativ
fii.l' lassen, erlaubon bcresacrt,.,
Say finc10t sich bei
0
l\Iarkus gar nicht, bei l\Iatthiins einmal und bei Lukas dreimal.
Sonst bedent.et d?l~VC(t erlassen (die SUnden) uncl verla-ssen,
dagegen niemals 0 n t 1as tl e n (drroAuslv). KCI.1"rJ.Ast'ITSlV 1st selten, ])
setzt dam r in nrc. 12, 21. Le. 1[), 4. 20, 81 a.~dv(J.t, 'verHihrt c1agegen
I) EI'cnso
Sprnchcll.

wic die

gCl'mnllisc.hcn

tchnw(irtcr ill

den

romullisehcn
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in Le. 5, 11 umgekehrt. 'Ex~cDJ,2lV wird inl Sinne des hebr. h d ~~i
oder des -aram. a p p e q gebraucht, ohne daB etwas Gewaltsmnes
clarin liegt.; es hat eine gan'z abgeschliffene und zallllle Bedeutung,
namentlich bei ?l1aHhiius. So h:~(DJst',l sV(cil:IJ.; i\It. H, 38, I:~V XpteHV
st; Vt'l.'J; 12, 20, I) I.Qv1jpi und d"{aO';' 12, 35, xatva 'l.Cl.t ii.'1./,'1lrl. 13, 52,
" ,
J-JC' 10 , vD. _t "(SolV une1 ;7ap- ii.Sopt- r:PQ- U;7Clj'ZlV
~"
O"fj',lCl.pta.
Sll1e1 1.oel•
Jlarkus stets intransitiv,:?) nul' o.ii.- und U';'"[StV (in del' Passionsgeschichte) transiti y, 3) und crU',Ici"(zcrOal passi visch. Fiil' c1as transitive Siml)lex gebraucht er vie1mehr CiS0SlV, ebenso auch dVCI.(DsostV
(auf cinen Berg hinanffllhren 9, 1) und r:pocrr.pzPS!v. Bei il1atthiius
unel Lukas wechselt del' Sprachgebrauch. D korl'igirt bei ~Ial'kus
regelmiU3ig a"jStV fill' 9SPSlV, bietet c1agegen bei ~1atthiius und Lukas
auch wo1 nmgckehrt <pSpSlV fiil' d.iZlV. IlCl.pi"(zl',l hat eine allgmneinere
Bedeutung als yorbeigehn, es wechselt in den Hanc1schriften
(~Ie. 1, 16. l\It. J, IS) ll1it ii.spmal:stv.
Al1erhanel derbe und drastische Ausdrticke, wie z. B. cpqJ.oucrOw,
zeicllllon die Sprache des il1arkus aus und sind bei nlatthKus uncl
Lukas znweilen gemildert. Sie erscheinen abel' auch auDerhalb
des :Markus, namentlich bei D in einigen Fiillen, "\YO sie sonst del'
Diort.hose ZUlU Opfer gefallen sind. Z. B. nIt. 6, 8 liest D: euer
Yater weiD was ihr beeliirft, eh e ih l' den l\1 un d a uft u t. Ferner
Lc.13, 8: ieh ,yill den Boden umgraben unel einen Korb Diinger
-dar an t-un. <10 crOY GGOV D Le. 0, 3 fill' QUiOY ist zwar \Yo1 auch
mehr yo1kstiill11ich als litel'arisch, abel' nicht unrein und schon
klassisch. Es finclet sieh Isa. 26, 20 in del' Septnaginta, wo sonst
OGO; iiberhaupt kaum gebraucht wird, uncl ist clal'aus wiederholt in
lIebr. 10, 37.
Den fbergang yom Lexikalischen zUln Grammatischon bilde
die 13emerkung, daB Zwolf in D an den beic1en Stellen, wo die
Zah1 ausgeschrieben ist (~It. 19; 28. Le. 9, 17), OS'l.ClOUO und nicht
(H;)OSX'l hei13t.
Del' Gebrauch von z(; - Init Akkusativ fill' EV Init
Dativ (Blass § 39) geht wei tel' als gewohnlieh zugegeben wird, oderist
wenigstens urspriinglieh weiter gegangen. Es ist verkehrt, zwischen
f).

I..,....;

"

\

•

,

I

,

I) Anders wic in der Septuaginta Isa. 42, 3.
~') Ilopc.'JE'j8CLt lwmmt nur in dem uneehten Anhunge (IG, !)ss.) YOI', drei-

mal hinter einander, und steht sonst nicht irn Lexikon des .0larlms. ,Yol aber
'
, ,
, II
l-'o
, mpo s't
'1 a Wle Et;;;- Ei'.- ;:a:pa:;:OPE')iOGUC<t.
3) Apage Sa.tana heiHt es nicht, sondern G"a:jc.
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EY SCP-r1Y1,j und Ek dp~v1jv, zwischen EV to' ovop.att und' Elc; 1:0 QvoP.'X'
in den Evangelien einen Untersehied zu 11laehen. Die Ubel'liefel'ung
sehwankt in cliesenl Punkte. D liest Ek -rro{(lV E€OOcrlO:V ~fe. 11,33,
abel' EV -rrii1tV tote; EOVecrlv 13, 10 ;'1) sl; hpr,)t)crC(A"ljP. Le .. 9, 31, 'abel'
EV 1:11 XOlt'{j 11,7. Aueh bei :Matthaus Dnden sieh in D Beispiele
von Ek fill' EV, so 10, 17. 28. 21, 28. In nit.. 14, 24 hat D: ~V EtC;
p.~crov 't~; {)o:AdO'cr1jc;.
Sonst wird umgekehrt aueh auf die Frage
'~T ohin EY p.~crtp gebraueht (~fe. 9, 3G. nIt. 10, 1G. Le. 8: 7). Ei; ('to)
p.scrov kommt gewohnlieh nul' naeh cri:~V(lt und ahnliehell Verb en

VOl'; die Vel'bindung bedeutet dann VOl'tl'eten (~Ie. 14, GO}, so daB
del' J3egriff del' nIitte vel'sehwindet.
Die Regeln del' Congl'uenz werden nieht· streng beobaehtet.
Naeh c1etenninirtGlnSubstantiv steht inc1eternlinirtes Attribut in
~ 'Ioooo:lC/. rdpo:v tOU 'Iopocf.voo 2) (M t. 19, 1. Me. 10, 1); ferner in to
xripcpoc; EV tq3' Ocp{}d.Ap.tp (D Le. 0, 41). Sehr hi1.ufig sind in D die
Beispiele, wo neutrisehes Subjekt im Plural aueh pluralisehes
Verblun naeh sieh hat; namentlieh wenn es sieh lun lebendige
'Vesen handelt, abel' nieht nul' ·dann. Das singlllarisehe Neutrum
-rrVEUI-1~ odeI' oaqJ.oYlOV hat in D lllaskulinisehes Pradikat, odeI'
Attribut.; z. B. p{~a.; (ltHOV to OWP.OVlOV E€1j/\Oev P.YJOEv ~Aa~C(~ ausnal1lllsweise aueh femininisches in Le. 9, 1: -rro.cr(lV OC<tP.OVlOV.
Partieipia, die naeh del' grm1lll1atisehen Congruenz im Casus
obliquus stehen ill ii13ten, rei13en sieh ofters VOll del' Abhiingigkeit
los unrl fallen zuriick in den Casus rectus. So l\Ie. 7, 19: Ek ox.E"Cov
EX~OpSUSt(lt X~{}(lPl(uV, fill' x~{}c(p{~()vi:a. Besonders AE'(OVi:S~, als Einfilhrung del' directen Recle (= xo:t EASYOY Le. 22, 67), bleibt gern
inl Nominativ st.ehn; so Mt. 22,16 (D). 23, 1G. Le. 7,32 (D).
24,34 (wo del' Akkusativ unrieht.igen Sinn ·'orgibt). Ebenso a.p~r1.. p.eVOl Le. 24, ~17.
Participia ausolnta im Genitiv sind sehr h~infig, z. B .. in den
,
'
Zeitbest.imll1ungen 'flO.; , ~/J-~PC(;, {op~<; "(eYOf·tSYY6
un d YSV0/-lSVOl>

°

1) Dus yorhel'gehcn<1e d~ rr.d.VT.rJ. -ra nhYJ ist eine Dublettc.

Solche doppclte
Lesul'tcll TInden sich nicht blo.L\ in del' Septuaginta (Text dol' Bilchor Samuelis
p. 1 ss.), sondern auch in den Eyungeliell, z. 13. D Nc. 1,34.
2) Der Allsdruck ycrsUifH zwar gogen die ort.hofloxe Grammatik, abor
dnrchaus nicht gcgen die Geographic, wie Strauss (Leben J e811, erste Ausgnbe
2,275 s.) moinL Porti.a ist eben llicht das ganze Ostjordanlnud, sonderll nul'
der don .J UdOll zugehorigo Toil duson, '{} ., 1O'J ?rJ. {a. ~ mpcdrJ..
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Ga~0r:1~ljo. 1)

Meist abel' folgt. hernaeh ein rii.ekbeziigliches Prollomcn
in einenl nnderen Casus (Blass § 74, b); dann ist del' Genitiv des
yoranfgehenden Partieips in' ,Yahrheit ungereehtfertigt.. Zuweilen
stcht dasselbe aueh im Akkusat.iv odeI' Datiy (Mt. 17,25. 2G,71.
I.e. 12,48. 17,7). Eigentlich abel' llluB es, wenn es durch ein
folgenc1es PronOlnen ,decler aufgenommen wird, 1m Casus pendens
stehn~ d. h. itn NOlllinatiy.
Und das ist auch einige nlale in D
del' Fall. So ~It. 0, 40: xal 6 {} i), ill Y "COY Zl"CWyd. GOt.> ),!"I.~StV, ar.ps;
!"I.U"ClP i':at "CfJ tvd.noy bei del' gewahnlichen Lesart ~lP {)2),ry,"Cl ist
das folgende !"I.O~{P ganz iibel'fliissig. Ferner 17,9: xed XfJ."Cc(~c({YOYtE:;
, tot.>- "0Ptju; SVE.ell.fJ.tO
",
,...
') Un ill, V -rrpo;
"
SY.
C( u to t;,
une1 1~' ,14
' : .,Y..!Xt, E,
"COY
;;Z),Oy i:pOG~J.{)sv au "C lp. Vielleieht liegt 1l1anehmal ungesehiekte
Grii.eisil'ung cines semitisehcn Ol-iginals YOl', abel' an sieh wird clie
'Exeipirullg eines absolut vornngestellten Participiums dul'eh ein
Pl'OllOmen, welches die Rektion naehbringt, dem volkstiimliehen
Hellenismus nieht abzuspl'eehen sein.
Nach a.xou~tY, X!"I.!1j,,(Gpety und xpatstv hat D oft den Akkusati v,
wo sonst del' Genitiy iiberliefert 1St.
?lInn wird annehmen ll1iissen, daB clie Spraehe del' Evangelien
von Haus aus lloeh plebejiseher war, als sie in del' uns erhaltel1en
Duerlieferung el'seheint. Die AnzeieheIi davoll mehl'en sieh, wenn
man D vel'gleieht.. Damit ist nicht gesagt, claB D in jedem einzelnen
FaIle den Vorzug yerdient. Er seheint in seinen Varianten afters
gegen die indivicluelle Spraehfal'be des Schriftstellers zu verstoI3en,
die' freilieh bei l\Iatthaus und noeh Inehr bei Lukas einigerma13en
sehillert. :Man darf aueh nieht yersuehen, eine spraehliche Consequenz
herzustellen. Dazn reichen die 'Mittel nicht aus, und selbst :Markus
",ird sieh nicht etwa geflissentlieh an den Yolksdialekt gehalten
haben. Abel' auf aIle Falle wircl eine I.iesart dadureh mehr
empfohlen nls c1iserec1itil't, claB sie den Anfol'derungen del' Schule
und der Bildung nieht entsprieht. Ek 'ITOU (wozn? :Mc. 10, 30, in
clem oben angefiihrten Citat des Clemens von Alexandria) ist keil1
lTngcziefer; viel1eicht aueh nicht das folgende ~Y AS (se. "Clp ~PZo1.1~VlP Me. 10, 31).
1) Fiir 'l,al A(C.VO/l.Ev1j<; -fjf1.Epa; O"iE cHpwo1j<; 't'Ol<; ,(E'IECilOt<; a.J'Loij oc:trr'JOV
~;:O{;I'jE'J (jlc. G, 21) steht bei nIt. 14, G wunderlich zusammel1gezogel1 ,(E'JECilOt;
'(c.'/op,i'Jot; 'lOU 'HpwoolJ, wodurch der Schein eines lateinischen Ablut. aus.
entsteht.
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§ 3. Die al'anl~iische Gl'unc11age der Evangelien.
1. K. H. Graf schreibt unter dem 19. Dezember 1843 -aus Paris,
Benedict Hase rede in einer Vorlesung iiber Neugriechisch zuweilen
auch iiber den biblischen Sprachgebrauch, und habe unter anderem
bemerkt, daB man sich benliihe, die Eigentiimlichkeiten del' Septuaginta aus Hebraismen Zll erklaren, ,,;a,hl'end man bei den alexandrinischen Schriftstellern eben nul' die' Gelehl'tenspi'ache; in del'
Septuaginta dagegen die Volkssprache finde. Die AuBerung ist. fiir
ihre Zeit bemerkenswert, enthKlt jecloch einen sonderbaren Intunl.
SolI etwa die Septllaginta cleshalb nicht aus' clem Hebraischen
iiberset.zt sein und flIerlnnale davon ~ln sich h'agen, weil ihl' Griechisch
das Griechisch ih1'er Zeit und Umgebung ist? Sie will natiirlich
nil' Griechen, cl. h. fill' griechisch redende J uden, versUincllich sein;
die Spuren ihres Ursprungs aus clem Hebrilischen brauchen nul'
Spuren zu sein und gen iigen doch als Verra.ter. Allerc1ings hat 1l1an
in del' Septuaginta lind in den Erangelien nianches filrSemitismen
ausgegeben, was griechische ld iotismen sind odeI' wenigstens .sein
konnen. Die PolClnik dagegen ist bel'echt.igt.. Abel' Hase geht
darin zu weit - und gewisse neuere Griicisten tun es ihm gleich.
Sie meinen, wenn in den Evallgelien echt.es idiomat.isches Griechisch
sich zeige, so sei cladurch eine semit.ische Gruncllage ausgeschlossen.
Als ob sieh das eine nicht mit clCln ancleren yel't.riige!
I\bn pflegt die Sprache cler Evangelien unter den allgemeillen
Begrilr del' biblischen GriiciUit o(le1' auch des nellt.est.ament,lichen
Griechisch zu stell en. Sic weich t abel' yon del' del' paulinischen
Briere stark abo Das bel'uht weniger auf Unt.erschieden des
griechischen Idioms, als darauf, da8 sie· ungriechische Ziige
ilufweist..
Jesus scI bel' spl'ach al'am~iisch, und seine
orte sowie die
Erz:ihlungen iibel' ihn liefen in del' jel'usalemischen Gemeinde um,
(lie gleiehfalls al'am~iischel' hunge war. Die miindliehe 'Oberliefernng
des Evangelillll1S war also YOIl HallS aus aramiiiseh, und wenn sie'
llns nul' in gricehiseher Nictlersehrift el'haltcn ist., so hat sie einen
Spl'achweehscl durehgemaeht. Das st.eht historisch fcst nnc1 es
Hif.lt sieh aueh philologiseh cl'weiscn. Durch die Umpl'iigung 1St
das lll'spriinglichc Gepriige nicht vullig yerschwnndcn. VicHaeh
hlicld: semitischc Hedeweise (lllrch cbs Griechisehe hitHlul'ch. 1m

"r

~
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iiltesten Toxte del' Eyangelien ,yiI'll das noeh Inehr del' Fall ge\Y('scn
scin~ a.ls -in dCln nBS erhaltenen.
Denn wie bei den yorhin behandclten griechisehen Yulgill'ismen, so hat _aneh bei den ungrieehischen Zilgcn ein korrigirenc1es Bestreben gewirkt.. Unel zwar in
zwiefacher
eise.· Einmal yon eil1Clll Evangelhllll ZUlll <lneleren.
Die Erziihlungen des :1\Iarkns nelullen sich bei il11n selbeI' semitischer
ans als bei :1\latth~ius uncl Lukas, clenen sie zu grunde liegen. 80(lann in den yersehiedenen Handsch1'iften cles selben Evangeliull1s.
1m Cantab1'igiensis Bczne sind hunfig Semifismen stehn geblieben,
tlie iIll Yaticanus nnd Sinaiticus beseitigt sind; und clies ist ein
Yorzug. nonn es darf aIs sichel' gelten, daB clie Semitismen nieht
nachtruglich eingetragen, sondern viehneh1' ausgemerzt sinc1. Es
hat. eine fOl'tschreitenc1e, jecloeh ungleiehmaI3ige uncl nieht systematisehe Gr~leisirnng stattgefunclen.
lilll clas zu en,reisen, geh ieh von gewissen El'seheinungen
des StiIs und del' Syntaxe aus und lege dabei Gewieht auf clas
Ensemble, ~u c1Cl11 ~lie Einzelheiten sieh zusammenfiigen. Nieht
alles, -was ieh anfli.h1'e, client ZU111 Beweise clel' These; aueh anderes
Hiuft mit UIIter, wenn es ftir clas allgemeine Spraehbild von Bedeutung'- 1St.

,r

Stilistisehes.
2. Das :Material 1St lose und ohne Kunst an einanc1er gereiht.
Grieehisehe Rhetoril\: finc1et sieh· kaum, biblisehe Phraseologie wol
bei Matthuns uncl bei Lukas, abel' nieht bei Markus. Die Erziihlung
ist zwar manehmal gesehield unc1 einclrucl\:syoll, arbeitet jeclocl1
nicht mit aufbausehenden ",V orten, sondern l11it versehwiegenen
l\Iitteln, die clem gemeinen :1\lanneher zu Gebote stehn als clem
Gebildeten. und clem Semiten natiirliche1' sind als denl Grieehen.
Sie ist clurchweg dialogiseh, wie 1m Dueh Daniel uncl bei (len
A1'abel'l1. Die auftretenden Personen spreehen imlne1', entwec1er
but odeI' bei sieh; clenn aueh das Denken ist dem Semiten ein
Sprechen und Fl'agen im Hel'zen. nabei wiegt die Oratio recta,
namentlieh bei Markus , c1 nrehaus VOl"' 0aeleffentlich
fallt aueh
clie
b
.
Omtio obHqua in sie zuriiek (Me. 6, 9 am Sehlu8). Den Subjektswechsel muB man. sieh sehr hiiufig dazu clenken; manehmal wird
er in diesel' ocler jener lIanc1sel11'ift naehgetragen. "Er sagte
unc1 er sagte ... unel er sagte" - so geht es in einen1 fort. Ein
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Becliirfnis naeh Variirung des Ausclrueks KuBert sieh ho.ehstens
darin, claB wie inl HebrKisehen und im Daniel oft gesag.t wir<1
(wo ant w 0 l' ten ebenso gut an he ben
"er antwortete und Sl)raeh"
.
bedeutet), oderdaB neben Asyst aueh
cITCSY vorkommt, seHener . '
bei :Markus fast nie - EcpY) nnd ~pw:G{, letzteres meist Init foIgendenl
Ae,,(OlY. Und selbst diese geringfi:igige AbY'{eehslung, abgesehen von
,~er antwortete und spraeh", seheint bei n'larkus urspriinglieh noeh
besehrankter ge,vesen zu sein. In clem A bsehnitt Me. 10, 17-31
lesen wir jetzt 10, 17 ETCYJpwtG{, 10, 18 EtTCSY, 10, 20. 29 ECPYJ. Abel'
Clelnens AI. hat daJiir )\s~(u}Y, AS"(El und drcOXplOslc; A{,,(Sl - man
kann nieht annehmen, dies seien willkiirliehe Andernngen. Bei
Af.~(Sl ist aueh das Praesens historieunl wiehtig, das in diescm FaIle
noeh beliebter ist aIs ·sonst. l\Ian darf darin aramaisehen EinfluB
erkennen. Tm Daniel wird itJ~ (dixit) ilumer im PartieipiUlll
d. h. im Praesens gebraucht.· Z. 13. naeh . ana im Praeteritulll folgt
doeh v' amerin im Praesens; darnaeh muD aueh im Singular, wo
in del' Sehrift del' Untersehied del' Tempora nieht hervbrt.ritt,
gesproehen werden C an~t v' amaI; nieht C £inc v' a,mar. Geradeso
heiBt es bei ~Iarkus nieht bloB dTCOxptOsk ),SjEt, sonclern aueh _11oeh
ci.rcEXP{OYJ XC<t ASjEl (7, 28) - del' Tem pusweehsel ist aus dem Aramiiischen hangen geblieben.
Ein pailI' seheinbar anakoluthisehe, in ,Vahrheit dramatische
Hedeweisen mogen eben falls in clieselll Zusanllnenhange hervorgehoben werden. So 1'1e. 2, 10. 11. "Damit ihr abel' seht., daB ein
1\1enseh auf Erden Befugnis hat, SUnden zu vergeben (sagte er zu
dem GeHihmten): ieh sage clir, steh auf." Del' VOl'c1ersatz ist an
die Schriftgelehrten gerichtot., dol' Nachsatz ist eigentlich die Handlung sel bst, die IIoilung clureh das bef'ehlende 'Vort., womit sieh
.Jesus zn dem Krunken wendet. Der eingeldammerte Satz (sagtc
er zu clom GeHihmton) jst fiir clie Konstruktion gleichgiltig. Del'
Schl'iftsteller untel'bricht damit. clie Hecle .Josu, um fill' den Loser
dOll ,Yechse1 del' Ac1resse erkonllen zu lasson, dol' sieh auf dol'
Scono VOll selbst ergibt.; es ist nul' eine Art Biihnenweisung. Ferner
sagt, .Jesus l\1t.. 2G, 50 zu c10l1l Verriiter, naehdem diesel' ihn geldiBt
hat: "zu dem ?;weck, Freund?" KliBt du mich (zu dOln Zweck,
mich zu vorraten) braueht 01' nieht hinzuzufiigon, weil das IGlssel1
.ia im l\loment agirt wirel. Vergleichen liU3t. sieh Exoct 4, O. 8, wo
cino YOl'horgegangone 1I an ell u n g den Vordel'satz zur Rede .Jahves
licfcrt. Nieht ganz analog, abor doeh aueh him'her gehorig ist

~

17

3. Die uramaische Grnndlage der Eyangelien.

:\Ic. 11, 32: 7,oder sol1en ,,-ir sagen, yon (len JIenschen? das wagten
sie nicht ,vegen
des Yolks".
'In Inancher Hinsicht \"ird stark auf das Granum salis des
tesers gel'echnet. Neben sorgloser Kiirze findet sich jedoeh -auf
del' anderen Seite eine ebenso sorglose Ulnstandlichkeit. Del' Anfang
del' Hancllung wil'd gern besonders- marki1't c1ureh xat E·(EVSi:fJ, clureh
-r,p~~i:O und YOI' ),Ej'WY dureh rl"exp{O''1, ferner spezieller durch VJhuv,
.. op2.uD2.{~, U.VW3i:ri; und dergleichen mehr.
In den Hanc1schriften
wird so et.was bald ausgelassen, bald zugesetzt, weil es fiix den
Sinn niehts austl'agt. Griechisch 1St es nicht, sonclern hebriiisch
und jiic1isch-aramaisch. Beispiele sind eigentlieh iiberflUssig; doeh
mogen einige angefiihl't ,Yerden. 'H/,Dev x~l ZI,Uwv cupsv (Me. 11, 13),
.. ot) DD,st~ o."el.OOVi:Z; Zi:OtfLa.uwfLsV (14, 12), tva E),Ooucral a.1,c{~wulY
(lG, 1), u."s/,Od)',1 EXPU!}O: (~It. 25, 25.27). 'Venig schon lautet im
Gl'iechischen EE~)Jhv x~l rl.T.:1j),Osv (:JIe. 1, 29. 35, 5, 13. 6, 1 D. 7, 3t
14, 45. 15, 43). 1111 Semitischen gibt es abel' keine Verba eOffiposita, jede ~ uance muD dureh eine eigene
urzel ausgedruekt
werden. 1m Aramaisehen heiBt es also n'phaq vezal; damit entsteht eine Dilferenz und das Bef1'emden sehwindet. TIopsucuDw
finc1et sich nicht bei :Markus, sondern nul' bei :Matthaus und Lukas;
so ?lit. 9, 13 T.:opsuDsvi:s; f1-d.OSi:S und Le. 8, 14 ~opcu6!-,-svvt UUfLT.:v{·(On~t,
14, 10 T.:opsuOzk rI.'1ri"sus. Dagegen u.vrJ.ui:fJ.; (~i'spOcl;) ciT.:Y/),Dcv, rlvauTfJ.; EUi:Yj aueh l?ei -Markus (2, 14. 7, 24. Le. G, 8). Analog sind
andere selbstversUinclliehe Einleitungen clel' Hancllung, wie rlTCa·w·(o.>Y
T:1J~{~Sl te. 13, 10 und xo:O(uo:; bei ~It. 13, 48 und Le. 14, 28. 31.
16,6: er setzt sieh hin und rechnet., iiberlegt, sehreibt. Dahin
gehort aueh das pleonastisehe lowv, rl.XfJucro:; und namentl[eh 1,'1.~WY.
Ferner nIt. 0, 1: e1' tat seinen :Mund auf und spraell. In D Le. 13,8
heiDt es: hol die Axt, hau ihn ab; clas -Holen del' Axt ist in
den li.brigen Hanc1sehriften ausgelassen.
Aueh auf andere "\Veise zeigt sieh die ,Yeitlaufigkeit del' Rede,
freilieh nie pedantiseh und el'mliclend. So in N ebensatzen, die den
Degriff eines vorhergehenden Substantivs umschreiben; ~"{j TCCI.PrJ.OOust
up.wv 1) .~ ~a.pSOW'l.~i:S (Me. 7, 13), EV l-~ dV(J.urrJ.crsl 0"C(J.V dV'1.ur<UQ'lY
(12, 23), aTe' rlpx.1j; Xi:{usw~ -~v EX~lcrcv 6 Ds,);" (13, 19). Noeh starker
In clel' 'Viederholung clel' vollstandigen Aussage in etwas anderer

,y

1) D

fugt allerdings hinzu •.~ p.tup?-, wodurch der Relativsatz viel passender

wird.
Wellhauscn, Evungclicn.
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Forni. So :Mc. 2,19: Konnen die Hochzeiter fasten, solange der
Brautigam bei ihnen ist? solange del' BrautigaIll bei ihnen ist,
konnen sie nicht fasten. 4, 30: 'Vie sollen wir das Reich Gottes
vorbi1den? odeI' in welchem G1eichnis sollen wir es darstellen?
10, 43: Die Herren' del' Volker schalten mit ihnen, und ihre Hoch11loO'enden
llbeli Gewalt llber sie aus. 11, 28: Kraft welcher n1:acht
o
tust du das? und weI' hat· dir die Ermachtigung gegeben, dies zu
tun? 12, 14: 1st es erlaubt, denl Kaiser Zins Zll geben oder
nicht? sollen wir ihn geben oder nicht?
N amentlich in den Reden kOlllmen nicht b1013 Doppelspruche
und doppelte Beispiele vor, sondern auch symmetrische 'l'autologien,
z.B.l\it.6,6.24. 7, 3s.7s.17s. 10,23 CD und SyraS.). 11,12:
das Himluelreich wird gestiinllt, und die Stiinller· reiBen es an
sich. Jesus lehl't da ,\yie die 'Yeisen in Fornl des Spruches, des
l\laschal Caramaisch l\fathla), welcher semitische Ausdruck clurch
'ITc<pr:.<~o)\~ und 'ITC<pOwtc< viel zu eng wiedergegeben wird. 1 )
Del'
]Iaschal ist ein meist zweiglieddger Gedankenreim; er enthK.lt zwar
in del' Regel nicht vollig iclentisshe, abel' doeh parallele Aussagen,
die sich ofters wie I3ild und Sache ergiinzen, z. 'B. ]H. 10, 24: e1n
Jiinger ist nicht libel' seinen l\Ieister, und C= wie) ein Kllecht
nicht libel' seinen Hernl. Ungewohnlich viele solche Distichen
enthKlt die Bergpredigt bei Lukas. 1m griechisehen odeI' gar illl
deutschell Gewanc1e machen sie nicht den richtig~ll Eindruck; luan
mu13 sie in del' syrischen Ubersetzung 1esen, die dem Original
forme11 nuher konllnt, obwo1 sie aus dem Griechischen geHossen ist.
Die Spriiche sind zu groDeren Compositionen vcrbunden, stehn
aLer viellach doch nul' ziemlich locker neben einander. Sie geben
ein jeder eincn abgeschlossenen Gedanken· und lassen. sich fUr
sich verstehn, darum auch leicht nil' sich in del' El'innerung
behalten.

Sat z b au un d Sat z vel' bin cl U II g.
3. 'Yortstellung. Beim Bau des Hauptsat.zes 'fiillt es auf,
da.B das Verbum yoransteht. und das SubJ'ect
folot,
wenn es nicht
•
0
besonders hervorgehoben odeI' mit clem so hunfigen senlitischen
1) Die Spriichc Salomos heif3en in der Septuagintu .. ~pOlP,{C({.
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eingefiihrt wil'd. "Ecrr)',I'i:Cl.t at, ~!-,-~pfJ.t EXStYC(t {))..{Yt; (Mc. 13, 19).
Diese 'Y ortstellung, von del' sich bei :Markus nul' wenige Ausnallmen find en, 1St. semitisch, nicht griechisch. 1) Sie iindert. sich
bei gewissen ~ebens~itzen, welche die Handlung nicht weiterfiihren,
sondern nfihere U mstande hinzufiigen; diese konnen einfach mit
un d an den Hauptsatz angesehlossen werden, abel' das Subject,
gewohnlich ein riickweisencles Pronomen, steht dann voran. Von
solehen sog. Zustandssatzen finc1en sich indessen bei :Markus nul'
wenige und unsichere Spuren. Kach Mt. 4, 21 konnte Ulan vermuten, daD in Mc. 1, 19 eigentlich XfJ.l rJ.Ui:o{ • • • xrJ.'wpi:[~onE; im
N ominativ hutte gesagt werden miissen: wahrencl sie iln Schiff ,ihre
Netze flickten. Del' nuchstliegende Sinn des accusatiyischen xat
rJ.()'i:OU; • • • XfJ.i:rlPi:tCOVi:fJ.; "welche ebenfalls im Schiff ihre Netze
flickten" ist zweifellos fa1scb; nlan miiBte ein Komma VOl' Y..'J.i:rJ.Pi:{VJYi:fJ.; setzen.
Ferner konnte XfJ.l 0 crT-0PO; ~/.fJ.cri:a (Mc. 4, 27)
bequem als Zustandssatz gefaI3t werden: clel' Bauer schl~ft und
steht auf N.acht und Tag, inclessen del' Same wacbst. Ein weiteres
zweifelhaftes Beispiel ist I.Jc. 19, 44 XfJ.t i:cI. i:SXVfJ. crou EV crOl, welche
'Yorte jeclenfalls nicht. Object zu EOrl9toucrtY sein konnen. Als Zustanclssatz zu samt.lichen clrei yorhergehenc1en Yerben wurc1en sie
passen: clie Feincle belagern die Stadt J erusalern, wuhrend ihre
Kinder ill ihl' sind, d. h. nicbt bloB ilue stundigen Einwohner,
sondern .al1e yon nah und fern in die :Metropolis. geflilchteten Juden
(Psalm 87).
Fur die semitische 'Vortstellung iln Satz ist ferner bezeichnend,
daB gern ein zn betonenc1es 'Vort aus del' Construct.ion gelost und
yorangest.ellt wird. Bei Fragen findet sich das auch im klassischen
Griechisch, in den Evangelien abel' doch vermutlich baufigel'. So
l\Ic. 10, 30 eEt; 'iroti bei Clemens Al.). 11, 30. 12, 23. Lc. 10, 26 ev
- yop.<p
,
' ' ' ),OlTI'WV
"'" i:t !-,-EPt[.LYrJ.i:c;
1"'"' , "''"
't'tp
i:t" "(Ej'pcmi:a.t; 19
0..;,...96 D 'rrcpt' ''t'wv
Ot EVYEIl 'IToti. Ausgesprochener semitisch ist del' dem Satz und
nicht bloB dem Fragesat.z vorhergehende Casus pendens, clessen
Rektion hernach durch ein Pronomen nacbgeholt wird. So l\ic.1, 34 D:
,
,
, , ,' , (.
-,
Xill i:OUC- O"'t
'~'AAJ.I\EV
'\
" 'rJ.'IT
)
v. p.o ',It'" EZOIJ~rJ.;
rec t IUS O( 0." EX.0y'tE~ EC;c
c/'Ui:rJ.
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"1jV Elas ,U'I)i:E El~ CWi:'I)V, Ec;Si:rJ.O'C1.i:E
tool>
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'J.
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1) :Ulan darf sie in der Ubersetzung nicbt beibehalten und Z. B. nicht
das standige J\Ej'El (E1iiE'J, aTCEi'.pOh1) 0 'lrj(joG~ wiedergeben' mit: es sagte, es
antwortete Jesus.
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'd; EY CU)'t'{j. l\it.12,36: 7taV P1Jp.cx ••. cl.rcooWCi(jUcrlY 7tEpl au~ou
, ov • Le.l,
3 4 : EXStYOl
''''
~ '"
'"
L c....
9.1 ,6:
I.or
Otc uu>OSitC(
••• "
OOXEl1:E
~n aU1:O t.
'tC<U1:Cl f1 {)EU>PSt1:E ••• OUX c1<pst}'~crE'tClt mos. 1)
Uber Le. 4, 3 D: Elrcs
ot A{fiOl OU1:0l ?VCl ap"COt rSYU>Y"CClt wird spateI' zu reden seine
Par a taxe. l\lehrel'e SKtze werden am liebsten °einfach an einander gereiht, llicht illnerlieh gegliedert und zu einer gesehlossenen
Periode aufgebaut. Die Parataxe prKvalirt VOl' del' Syntaxe, die
Beiordllung vor del' Unterordllung. Gewohnliehe Beispiele begegnen
namellt1ieh bei :Mal'kus auf Schritt und Tritt; einige auffallendere
roogen ausgehobell werden. :Me. 15, 25 vgl. Le. 23, 44: es war die
dritte Stunde und sie kreuzigten ihn; nit. 26,45: die Stunde ist
da un d der :Mensehensohn wird iibergeben; Le . .J 9, 43 es kommen
Tage und c1eine Feinde belagern dich - bei Zeitbestimmungen.
Ferner in Fragen Le. 14, 5: wem von eueh faUt ein Tier in den
Brunnen un cl er zieht es nieht alsbald heraus? 24, 26: mu13te
nieht del' Christus solehes leiden un d zu seiner Herrliehkeit eingehn? Mt. 18, 21: wie oft Roll Inein Bruder gegen mieh sundigen
un d ieh ihm vergeben? 2) 26, 53: kann ieh nieht Ineinen Yater
bitten un d er Inir Legionen von Engeln zur Verfii.gung stell en ? 3)
Bei impel'ativisehem Vol'dersatz: bittet un d ihr werdet empfangen,
tu clas un cl clu wirst leben, reinigt das Inllere und das GanzG
ist rein. So aneh nIt. 12, 33: 7tOt~cro.1'E 1'0 OS\lOpOV XC</,()\') XlXl 'tOY
itc<prroy o.U1'OU "I..'J),0V = gesetzt del' Baum 1st gut, so ist aueh die
Frueht gut. Das it'].!. lei tet den Nachsatz ein, und hernaeh hutte
p[lssender del' N ominati v gebl'a ucht werden in ii.ssen: xal 6 xC<PT:O;
,
) ,
0.. ito. J);.
r7

,

,

:
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Asyndetische Indicative kommen kann1 YOI', so haufig sIe 1111
Daniel sind; w01 abel' Imperative (BlaB §79, 4). Asyndetisehe
Beiorc1nung (statt Unt.erordnung) eines Conjunctives na.eh einGlll
Imperativ odeI' UD,ElY Me. 1,44: opa p.-fjoEvl sl.''IT16, Me. 10, 36. 51.
14, 12. 15, 12 D: 1't DSAEt; TCOt-~(jU>, nlt.7,4: a.?S; Ey.~ciAu> (Bla.B
§ G4, 2). Die regelmiiBige Verbindungspartikel ist xa{. Damit

1) Vg1. meine Note im Kommentar zu I.e. 21, G.

0

:1) Vg1. im Alten Testament Isu. 5, .1: warum erwartete ieh Trauben und
Lelwm TIeerlillge?
3) Bier wirkt die besonders imoAramaischen beHeMe Manier ein, dus
Ohject des "\Viinschens, Befehlens oder Erlnubens zu ycrsehweigen l.lnd aus
dc'!" sofort folgenden Ausfiihrung erschlieBen Z11 lassen. Vgl. Le. 4, 3G.

0
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'w"echselt ~n den drei Eyangelien und in den Handschriften jecles
einzelnen beliebig os. Anl ,,~enigsten kommt os fiil' "1.0.( bei :Mal'kus
im Codex Yaticanus vor, der iiberhaupt hinsichtlich der Partikelll
den Yorzug VOl' dem Cantabrigiensis Bezae hat. TE findet sich
hei ~Ial'kus nicht, auch p.~-r~ nicht und (/)-r~ seHen, yielrnehr p."tjos
nnd GOGS. Desgleicben fehlen bei ihm (besonders iln Vatieanus)
clie logischell Partikeln O~'I a.pa p.sv an Stellen, ,YO jeder Griecbe
sie gesetzt haben wiirde; sie werden hie1' und da von den Hand,scbriften eingeschwiirzt.. Apa. ist nul' in 4, 41 gesichert, ill 11, 13
Hi.Bt D es ans. QUY nul' ill 13, 35. 15, 12; vgl. inl Kornmentar
die "Kote zu 11,31. fE fehIt, aueh 'ir~p (nie ti)crI.CP, ·~I.Sp). "i\Uv
ist nicht gauz so seHen, muD nber in 9, 12 llach den besten Zeugen
gestriehen werden. IIuufig dagegen sind 'yap und das damit synollyrne on. An Zeitpartikelll finden sich 'iraJ,tY und EOf.)U; oft, ~6-rE
vE'rhultnisrnuDig selten, shu. dreimal.
Die Parataxe hat eillst noch weiter gegriffen. Es ist stark
mit ihr aufgeriiumt dadurch, daB eins del' heiden eoordinirten
Yerba ins Partiei pium gesetzt wurde. Bei :Markus heiBt es statt
d'irszpHh) za.t ),s:yst (7, 28) gewohnlich dl.o"l.pdhl; ),E'(~t odeI' Etl.cV,
abel' auch dl.cy.ptfhj I,SjW'". Ebenso bei Matt-haus beliebig I.pocrE)Jh1v
ctT.SV odeI' I.poGYj IJhv (~pocrzPzs-rc.(t) ),2."(wv. '{ergleicht nlan :Markus mit
jlatthiius und Lukas oder auch die Hanc1schriften des selben Evangcliums unter einander, so ergibt sich eine :Menge von Fallen, wo
eine Parataxe so oder so beseitigt worden ist. ,Vir lesen jetzt
?lIe. 10, 17: "{O'IUI.E1:~cra.~ EI.I1PW-ra., abel' Clemens AI. las s·(OVUI.S~ct
)'~·IWY. Vielfach hat in D die Parataxe sieh erhalten, "\YO sie inl
Yaticanus versehwunden ist: ·~zoucra.v zo.t s~~)'J)OY (?\Ie. 3,21), d9tGUGlY Y.a.t l.C/.pC/.),a.p,~a.youcrt'J (4, 36), dys~1J zo.t ~A.OEY (8, 10), Ecr1:U"(Va.crEV
Y.o.t d.oc~Uh:'" (10, 22), cru os El.tcr-rpS~ov "I.ry.l cr'~PlcrOV (Le. 2:2, 32);
anc1ers\Yo ist das Yerhaltnis umgekehrt: 'irpocrXo.l,Ecra.p,SYO; aI.Ecr-rEl/,SV
Ole. G, 7), d),Str.ponE; EOSPrlOCEUOV (6, 12). ~Ierk\Yii.rdig oft folgt in
D auf ein Participium ein 1. U. (, welches eigentlich nul' naeh einem
VinitumpaBt, z. B. 'irf)PEUOEt; .•. y.a.l ctl.EV (~lt. 26, 14), E~spx.6p.sVOl
... Y.lJ.t ·~PZa.V1:0 (Le. 9, 6). Man weiE .11ieht, ob das Y.a.t ein Rest
urspriinglieher Parataxe ist odeI' ob das Participi.unl wirklieh als
Fioitum gebraucl1t wird. Yermutlich sind" auch clie zahlreiehen
unechten Participia absoluta im Genitiv, von clenen p. 12 die Rede
gewesen ist, vie1faeh aus der Parataxe oc1er einer anderen semitischen
Construction hervorgegangen.
'-'
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Es nimmt nieht \Vunder, daB bei del' Periodisirung einer Parataxe
Inanehmal das ullwiehtigere Verbum iIll Finitum belassen und das
wiehtigere ins Participiunl gesetzt ist. So erwartet man Me. 2, 23:
sie rauften im Gehen Ahren aus; l\It. 0,1: er setzte sieh, wahrend
seine Junger zu ihlll traten, und spraeh; l\ft. 8, 9: auehieb, obwol
ein l\Ienseh, habe Leute unter mil'; ahnlieh Le. 12, 52 (naeh Syra
. S. und D): von Fiinfen in einem Hause werden drei gegen zwei
sieh teilen und zwei gegen drei. Eine andere Ungeschiekliehkeit
liegt ~ie. 2, 7 VOl'; dort sind die aramaisehen Partieipia beide als
Praesentia iibersetzt, wahrend das zweite aueh im Grieehisehen als
Participium hatte bleiben llliissen. Also naeh Le. 22, 65 AC(),ct ~ACl.u9YJI1WY statt AC(AEt f;AC(u<P1]l1 cl•
4. Natiil'lieh gibt es aueh im Semitischen nieht bloB Parataxe,
sondern aueh riehtige Unterordnung von Nebensatzen, die 11lit
Partikeln (Conjunctionen) eingeleitet werden.
Die Relativpartikel iln Aramaisehen (de) ist indeelinabel.
Sie wird, wo es no6g ist, clureh ein die Reetion naehbrillgendes
Pronomen ergiinzt. Spuren da~on im Grieehisch del' Evangelien
fallen sehr auf, da dort das Relativum selbeI' schon ein fleetirbares
Pronolnen ist. So ~Me. 1, 7. 7, 24. 1\It. 3, 12. Le. 3, 6; dazu Boeh D
~ 7!o),t; Ek ~v dUSA01]'tE cl~ C{u't~Y (Mt.10, 11), 7!C{P' or~ OUX E?fLt EV
I1Sutp CI. U't Wv (18, 20), <Ly EPlc'tC{t 6 Otdf;oAO; xC(l CX~OEl d7to 't~;- XC(POlc{; C{u'tWY 'tOY AO"(OY (Le. 8, 12). 1\ian darf darnaeh auch Le. 10,41
~n~ oux a.<pwpd}~uS-Wl C{u't~~ iibersetzen ",yovon sie nicl1t abgezogen
werden solI", obgleieh ·~n; und nicht .~; gesehrieben steht. Vg1. den
Komnlentar zu del' Stelle.
Die Partikel de wircl nicht bloB fiir unser Relativ gebraueht,
sondern bezeiehnet ilberhaupt einen Satz (\ls untergeordnet. Sie
vcrtritt zugleich on (iln Sinne von daD und weil) und tycx. Diese
nIehrdeutigkcit empfindet lnan hie und da noeh iIn Grieehiseh del'
Evangclien. Ou "(cl.p 8uny XPUTI'tov, Et 11~ tYC{ <pC{y~pwO-rl (Me. 4, 22)
kann nicht \\'01 andel'S gefaDt werden als: nisi quo d reveletur =
quod non reveletul'; vg1. Le. 12, 2. In 'tl<; ou'to~ o'tt xc{t 6 eXYEI10;
UTWXOUEt (J.u'C<p (~Ic. 4,41) jst on nul' gebl'aueht, urn lp ... c{u-rtf)
zu vermeiclen. In Mt. 11, 10 jst zu iibersetzen: mehr uoeh 1) als
ein Prophet ist diesel', denn ii bel' ihn (cr alohi) ist gesagt; 7!Eplou
1) fhpl(iuO"CfPO'J stoht riehtig im Ncntrnm wio 7t/,ElOV ulld p.ETCov
41. .J2.

1\1t. 12, G.
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Gruudlage der Eyungelien.

HiBt. sich freilich auch iln Griechischen so verstehn. 'Yeniger gut.
heiBt es 1'1, 2~) Oi:t fill' O~ ( .. p(l6~ Ztp.t); denn del' Satz gibt nicht
den Illhalt c1essen, was sie lel~llen sollen, an. Anch O!S in Lc. 13,36
scheint Ubersetznng yon de zu sein: ihr seht .lnich nicht nlehr,
bis del' komlnt, '\Yo ihr sagen werdet usw. In clel' Sy1'a S. yersteht
luan ohne ,Yeitel'es so.
Del' riehtige Accus. cum Inrin. kommt ve1'gleichsweise selten
YOl'.
'Manchmal wircl nach dem semitischen 1\Iustel' yicl i t lncelu
quotl bOlla el'at nul' clas Subject yon dell1 regierenden Verbum
attrahirt, wallren del' llbl'ige Satz bleibt, wie e1' 1st und mit O!l
eingeleitet "ird. So :Jlc. 7, 2: sie sahen seine JUnger, daD sie mit
nngewasehenen Handen af.3en; 11, 32: sie hielten Johannes, daB er
ein Prophet sei; 12, B.J.: Jesns sah ihn, daB e1' verstanclig geantLc. ",f
,~
. Itt
\YOI' t,ct 1<1 e;
::::;.:x, ~,: "I1\~·(W'l 'rO\l
UtOV 'rOU ayUpWTCOU on OZl TC~pa~r.lO~·,IW.
Ein merkwlu:diges Beispiel ist. in D Lc. 4, 3 erhalten:
Elr:~ ot H3r)( OU!Ot tva jEVWV!al c!'P!Ot hier hat keine Attraction
des voransgenommenen Subjects des Nebensatzes stattgefunden.
Aueh inl\It.l0, 25 clp'l.s!oV !!P [.Lo.{)YJi:-~ tva ~(EV-'i!at ill; 0 aloi(j'l.al,O~
1
,.
C\
'
•
rJ.'J:OU, 'l.at 0 QOUJ,O~ w; 0 'l.UPtO; Cl.U!/jU ware )esser 0 }J-atfYJi:1F Wle
cbs folgende 0 ooG),o; im Nominativ belassen; denn del' Dativ
soli nicht das dpx~!oy beschranken, del' Sinn ist: es ist genug, daB
del' Jiingel' sei ,vie sein 1\Ieister. Eine Vorausnahme des Objects
nus clem ~ebensatz in den Hauptsatz findet sieh Lc. 9, 31: EA~~(OY
I
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= sie sagten, daB er sein Ende in Jerusalem erfiillen werde.
Etwas andel'sartig Mt. 10, 1: EOW'l.ZV a(noi; EEoucilav TCVeUp.rl-rwv WU!E
b~rDJ,~t'; a(Hrl.. Sonderbal' inconsequent erscheint del' griechische
ol'tlal.1t in Me. 8, 28: 'rtva P.S ),S~(OUut'J ot i!.V{)pWTCOl elVin; •.•
'lwi'l1j" . . . Oi:t St; 'rW\I TCpocf'i!w'J - es miiBte fi.ir elval heiDen
stp.t und dann
'IwivYJ; im Nominativ, wie
Ek. :Man hat
den Eincll'uck einer ungeni.i.genden Gracisirung.
Ob Infinit.ive, ,vie dTC~V QOUVrJ.t odeI' oO{)~Vat und wie w'ra ChOUElV
(Me. 4, 9) nach Blass § 69, 2 als gut grieehisch passiren konnen,
muE ieh dahingestellt sein lassen. Determinirte Infinitive im Casusverhaltnis (Genitiv odeI' mit Praposition), (jfters mit naehfolgencleln
Sllbject im Akkusativ, sind ebenso haufig wie in del' Septuaginta
(Blass § 71. 72); rein al'amaisch ist das nicht, vielleieht abel' jiidisch.
Ka.l 'l.YJpuX3~vc(t (P.Eto.VOlO,V) Lc. 24, 47 entspl'icht dem spathebraischen
sr.lbstandigen Infinitiv mit Lmned in jussiviseher Bedeutung: es ist
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on
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(BuDe) zu predigen; die Aussage kann nicht· mehr yon deIn vorhergehenclen OUtW; "(E"(paT:trll abhangen, wie die Syra S. richtig eillgesehen hat.
.
Bedingungssatze. Das ar~maische illil "wenn nicht" ersetzt
zugleich ,das griechische dAAd., die exceptive und die adversative
Bedeutung wird . nicht aus einander gehalten. So steht liC.4, 26.27
Et p.~ fur d)J. . d.: nicht lsraeliten wurden von Elias und Elisa gerettet,
sondern Heiden. Umgekehrt dAAri ·fur El odeI' z21y f1:~ ~Ic. 9, 8:
OUO~YCl ETooy d),A21 1:0Y )I'l]uouy, und :Mc. 4, 22:
~(d.p Zuny XPUIT1:0Y
~ it. Y P. ~/ • • • OUOS, d.ITOXpucpOY d AAa. "Tie v' illa hat El OE !.1 ~ odeI'
d os !.1~~(E den Sinn von sonst, odeI' abel'; z. B. ~Ic. 2, 21. 22.
nit. 6, 1. Auch dann scheint dafur bisweilen d),Ad. (X'lt dAArJ. ist
unmoglich) einzutreten, wie .Mc. 11, 31: sollen wir sagen ... odeI'
abel' (dt. . Ari) sol1en wir sagen? 1\1 t. 11, 8. 9: ,,·ozu , .. odeI' (dAArJ.)
wozu ... odeI' (dA),d.) wozu? Alles das Inag yielleicht nicht grade
ungriechisch sein, wird jedoch c1en Kunc1igen eher als arama.isch
anmuten. So auch clas ungeulein haufige oih ..• El !.1~ oeler, d !-L'l]
••. oux in lungekehrter li'olge: d ..u~ Eya a.P1:0Y oox dzoy C~Ic. 8, 14).
VgL l\'Ic. 6,5.7,3.4 und besonde1's Mt.12, 24. 13,57. 14,17. 15,24.
17, 8. 21, 9.
Del' condicionale Relativsatz ist natiixlich auch gut griechiseh.
In den Evangelien kOll1mt indessen El (say) n; ii.berhau pt nicht
Yor, sonelern c1aruT "immer oun;. oeler O~ zrJ.Y, selbst ,yenll clas Subject
. c1e1' ApoelOSIS
' wecI1se·,
It 1.)0:
C
"
"
,,.
,,,..,
]n
0; o.v
!-L',~
l] OEC;'l]tlJ.t
up.o.;
, ., EC;EPZOP.EYOl e€w ... ~XtlVrJ.~o.tE1:0V XOVlOptOY (~It..lO,14. Lc.9,5. l\Ic.6,11 D);
"
, •
"
) ,
- ,
l\'
,
(":\It
0;
zo,v
Em"{l,O'(OY
XfJ.tfJ.\ 1:0t)- UlOt)
t. 0.., w.pcU"fjcrStfJ.l
CWtlp
b' '. 12 , 39)
- Gern tritt clann Boch 'ITa.; yor clas Relativum (Mt. 10, 32. Lc. 12, S.
10.48), wie im SY1'ischen z. B. Aphr. 20, 13 s. ~Iit dem Relativsatz ,yechselt. das ParticipiUlll
5,40 (0 {)S),WV D), und auch
davor steht ITa; Lc. G, 47: 'ITa; 6 SpX.0P_EVO; 'ITpO~ P.E .•. UITooc(~w
,~
,
,
,n
1 19 : 'ITCl.Y1:0;
"o.XOUOVtO~
,
,
t)f.1tV
1::Yl
EG1:lY
0tLr)lr);"; 1\1
h' t. v,
"'C,~
OY fl.0iOY
1:'16
~lJ.crth{lJ.; y.fJ.t p.~ uUVlSVtf)~, EPZEt!Xt 0 'IT6v1jpo~. In c1mll letzten Beispiel stiinele elas Pal't.icipiUlll bessel' im NOlllil1ativ als im Genitiy.
Virtnell kann man anch die vo1'angestellten Relativsatze als im
Casus pendens stehend bet1'achten. V g1. im HebrKischen 1 Sam. 2,13
ITa~ tiUWY Duu{Cl.v, "~PX.EtO o T:Cl.t;" , d. h. so oft jemanc1 opferte, kam del'
Knecht des Priesters usw.
Eigentiilnliche condicionelle ]f1'ages:itze begegnen bei Lukas.
So 11,11 (Sinaiticus): 1:{; E~ uP.WY 1:0V ITfJ.tsplJ. IJ.tt'~UEt a.ptOY, !-LY;

au
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)lOov ~i'towcrct autlu: wenn einer unter euch seinen Vater unl
Brot bittet, wi I'd del' ihm einen Stein I'eiehen? In anderen FiUlen
folgt auf i:l; ein Relatiysatz' odeI' ein Participium (Lc. 15,4. 17,7 s.
T\It. 7, 9); clas' Schema bleibt jedoch das gleiche.
I

'

Einzelne Satzteile.
Verbum. Naeh semitischer Art wird das PI'ateritUll1 nll'
unser Prasens gebraucht, z. B. l\It. 23, 1: auf Moses Stuhl E'l.o.Otcrav
(sitzen = haben sich gesetzt) die Schriftgelehrten. Etwas andel's
E~o.T.n(j1J. = (~Ic. 1,8 = f;a,C':t(w i\It. 3, 11) und eQ{cri:C<uC(; (Mt. 14, 31)
yon del' iln Moment volIendeten Handlllng. Futur Conjunetiv und
Imperatiy gehn dUl'eh einander: OU'l. -scrsuOs = p.~ 'rlYcG{)c (nIt. 6,5.16),
EUtii:W = EGi:(f.t (D l\It. 10, 13); vgl. Blass § 64, 3. Auf einen eondicionalen Imperativ folgt als Apodosis ,yiederum ein Imperativ
,
- (IJC. ,..,,...
oc1er J USSl. v: St"
T.S)"f)-i<P
'l.lJ.t, ,tt1. (\'
V1ji:W 0, 7'Clt;
{, ,. 1 ,>.J 8) ; so au e11
l\Ic. S. 34: 'l.Ill rl.xf»),ouOSt:w uot = so wird er mein Jiinger seine
Die Conjugatio periphrastiea ist so hKufig \Vie im Aramiiisehen:
~'.1 ¥'zrov 'l.i:~:J.a.i:1J. 7:01-1,0. (q II e h v <t l\Ie~ 10, 22), EUOVi:Cl.l Jdii:i:ovi:s~
(~Ie. 13, 25): vgl. Blass § 62, 2. Das Passiv 1st im Semitisehen
nul' dann ilblich, wenn das handeInde Subject nieht genannt wird;
bloB beim Partieipiul11 pass. wird es im Ararnuisehen gern gesetzt
uncI zwar im Dati\', wie amandus mihi odeI' vielmehr arnatus 111ihi:
z~:lv T.ZT.plJ."{f1~',Ir)'1 a.unp (Le. 2;3, 15) ist echt aramaiseh. 1)
Es ist
also bemerkenswert, daB sich bei :Markus seh1' seHen ein Ui'O beim
PasSlv findet (1, o. 9 bei ~aii:i:{(sGOo.t und 8,31); in 0,4 1st die
gewohnliche Lesart falsch und die Part.ieipia 1, 13. 13, 13seheic1en
ans. Httufig dagegen fi ndet es sieh bei M.atthKus unc1 Lukas; fur
i:O h',lEU~o. zzf;d.)J,St o.Ui:OV bei :Markus (1, 12) sagt :MatthKus (4, 1)
r}y'~Znlj UT.O ,fjO 7''1sup.ai: r);.
Aueh iibrigens wircl das Passiv 1m
Al'amtiischen gern vermierlen, wo wir es sagen wiirden. Es wird
einesteils statt dessen die dl'itte Pluralis Activi Init unbestimmteul
Subject gebraucht, wie im Buche Daniel. So Me. 6, 14 e:J.S"(f) 'I ,
10, IB hPOU~qJSpO'l, 13, 26 O~f)Vi:(J.t, 15,21 Ui:IJ.UPOUulV, flIt. 1, 23 Y.IJ.)J.. GuoutY, 8,15 'l.fJ.tOU()tv, 24,9 ii:apCl.owuf)UutV, Le. 6,44 uu/.),s"{ooutV, 12,20·
;J.

°')

,

I

'-'

1) Non est illi interpretatum (4 Esdr. 12, 12) = er hat es nicht so gedeutet.
Nach appellari und videri ist der Dativ nicht eigentlich h::mdelndes Subject,
s. Blass § 37,4 und N61deke, Syrische Grammatik (1898) § 247.
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d'rrw'tou cr lV, 14, 35 ~dA/,OUCHV, 18, 33 C1.7tOx'tc.voucrtv, 23, 31 7tOloUcrlY.
Anderenteils wird das Passiv ersetzt dureh ein Inh'ansitivum, und
~war nicht in den selben Fallen,wo dies auch im Griechischen
geschieht. So :Mt. 17, 27 'COY dva.~C<Y'Ca. TLpu)'tOY. eX3uv (den ersten
Fisch, del' heraufgezogen wird), Mc. 4, 12 EPXE'CrJ.l· [; AUXYO; (das
Licht wird gebracht), Lc. 4, 41. 8, 2d<p' ~~ oa.qJ.OYlrl eTLta. a~ck'l/l.u3ct
(aus del' sieben Teufel ausgetrieben waren). Vgl. ~lc. 9,43 dTLE/I.3cty
lllit 9, 47 ~AYJf}~vW, 1'1C. 14,21 Vat. urrC<),Et mit D. 7ta.pc<OtOOtW,
Me. 7, 19 Ei~TLOpEuctC<t mit ~1t. 15, 17 8X~C</I./'Eta.l, l\H. 8, 12 8~EAEucrOVtrlt
Init Lc. 13, 28 8Y.~rlAAOP.SyOU;. 1) Umgekehrt steht haufig ~E~A"ljP.EVO~
fiir liegend Dach Analogie von anlm. r'me.
Substantiva, die indeterminirt sind, aber nieht ein gewisses,
sondern ein beliebiges Exemplar del' Gattung vorstellen, haben hn
Semitisehen den Artikel hKufiger als in unseren Sprachen und,
was die Evangelien betrifft, in D haufiger als hn Vatieanus. So
Me. 10, 20 at?' 'C~~ tpUp.CI.)..{rJ.~, Mt. 10, 29 toU dcrcra.ptoO, 14, 11 E'ITt 'CtP
TLlY C<iU , ~Ie.12, 1 'COt~ jEWPi0i:;. 'AYC<~C<tYEl sk 'Co opo~ (Me. 3, 13.' 6,46)
stebt in dem gebirgigen PaHistina auf einer Stufe lllit unsereln: er
ging in den ,Yald, wo wir. ebenfalls den Artikel setzen, wenn aueh
yorher von ,Valcl nieht die Recle war. Dagegen lassen sieh Falle
wie 'Co tD,o; Udc. 3,26), 'CQ cr'J~ctOY (8, 11) und 'Co TCrltOtOY (9, 36)
in D weniger leieht begreifen.
Bei yon Natur cleterminirten Substantiven, z. B. ~AlO~ und
oupayo;, kann lllan ohne Artikel auskommen wie bei Eigennamen
e(csyya); abel' Ek OtxOY :Mc. 2, 1. 3,20. 7, 17. 9, 28, womit gelegentlieh in den Hanc1sehriften luid bei .Matthiius Ek tOY ohoy abweehselt,
gehort nieht in diese Rubrik. Die semitische Regel, daB das
Regens clureh cleterminirten Gellitiv selbeI' ·determinil't wird unel
keinen Artikel vertragt, 'wirkt aueh im Grieehiseh del' Evangelien
nacho Beispiele sind hiiufig (Blass § 46, G), wenngleieh immer nul'
inconseqnente Ausnahmen. Angefiihl't sei ~acrtAlcrcrc< N6tou (wo cler
Genitiv als Eigenname auch ohne Artikel determillirt ist: die
Konigin von Jemen) uncl aus D dp~yYJ ull-mv (Mt.10,13, vorher
~ s. u.), ulol ufJ.WY (Lc. 11, 19 filr f)t u. u. del' Vulgata).
Diesel'
unseheinbare Semitismus HOlt doeh auBerordentlieh ins Gewieht.
,Veniger hiiufig abel' auffalleneler ist die Verstarkung del'
Determination des Substantivs c1ureh vorweisendes PronomGl), naeh
1) 1m Aram~tischen fungirt n'phaq uls Passiv zu appeq.
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So iIll Xominativ ~Ie. G, 17 Clt)"CO; Ajap cHpwaTj ; , ·
i\lt. 3,4 ClU1:0; o~ 'Iwa.v"Ij;. In?- Geniti v :Me. G, 22 ClU1:~; 1:~~ c H rillatd.oo~
uuil D ~It. 12,46 ClU1:0U 1:0U dVOpWTCOU. 1)
1m Dativ D l\Ie. 0, 16
o.U"t:tO" 1:l0 aC!.tl.LOVl~OUEVo)
lIn Akkusativ D nlc. G, 18 ClU·t7;V
Ai'uV~tX(l
j
,
1:0t) a.Oc:),(.?OU UOU.
DaB D so sonderbare Pronomina willkiirlieh vorgesetzt haben sollte, liiEt sieh nicht annehmen; es sind vieimehr
in D del' Gracisirung Doeh mebr Reste entgangen, ais im Vaticanus usw. Von diesel' Seite steht also niehts entgegen,. das dTIzG1:iAI~(j~\I "t:y,v Gd"("ljv (~Ic. 2, 4) mit sehaqluhi liggara zu retrovertiren. Abel' Y.CI.iWO; ••• ci .. o),iuZl aU1:ou; eMt. 21, 41); mit nachgestelltem Pronomen, ist so wenig aramaiseh wie grieehiscb.
Zur stiirkeren Hervorhebung del' Indetermination wird ofters
das Zahlwort Zt; statt 1:l; angewandt, \Vie im Aramaischen z. B.
fJPZillV d; ~/,{)wv (~It. 9, 18, nicht ELUZ/,Owv); vgl. Blass § 45, 2.
In gleicher "\Yeise rl'l0PillTCO~ bei 11atthaus: ExOpa; clVOpillTCO; (1i), 28
vgl. 13, 25), Q.vOpwm.p EP-TCOP!P CD 13, 45), dVOpWTCtp OLy.ooEUTIO"CTI
(13, 52. 20, 1. 21, 33), civ° pd.lTCtp ~CX(H),Et (18, 23) - yergeblieh
sncht man zu leugnen, daE hier rlVOpillTIO; etwas anderes sei
als das aramaische n~lseh, welches inl St. abs. fill' quidam
gebraueht und den Hauptwortern vor- odeI' naehgesetzt wird. 1m
Plural wird die Indetermination (einige) nieht selten clureh clm)
odeI' E~ mit dem Genitiv ausgedriiekt, was gleichfalls weniger
gl'iechiseh als ararnaiseh ist. So EPZOV1:lJ.l dTCO 1'00 apZluuvaywyou
(jIe. 5, 37, es kamen Leute des Gemeindevorstehers ohne "t:lYE;),
~po:y .;. ciTIO 1'illy tZUUillV CG, 43, sie hub en Korbe vall Brocken
··
F'
,~
. - ,aTCOX1:ZVSl1:S
- iWl' 1
, -illV }1aG1:tau f une1 elmge
~ lseI)
1e, E~
aU1:illV
EE 'CXU1'
"(uni::' eMt. 23, 34. Le. 21, 15, einige werdet ih1' toten und andere
geiBeln, ohne 1:tva~).
Das Adjectiv l{anll clureh den Genitiv eines AbstraetuPls
ersetzt ,verden, abel' diese biblisehe Redeweise findet sieh in den
Evangelien, soviel ieh selle, nul' clrehnal in dem selben' Beispiel
bei Lukas: CJtY-ovop.o;, p.CX}1illVa.;, Y.Pl1:~~ "t:~; daly.ta; (16, 8. 9. 18,G).
HKufiger dagegen und echt aramaisch wird uto;, ,vie das arabische
c1h U, luit einem Genitiv verbunden, um aus einem Sachwo1't ein
personliches Adjectiv del' Zugehorigkeit abzuleiten: ut6~ odeI' utOt

..

.
I

,

,

I

~,

.....

(.)

,...,

,

-..

,_

C:lVfjY"fj;, CPlO1:0;, CXVaG1:CX~Eill;, vU}1~wvo;, lJPon''l~, A(EZVVCX;, 1'OU CXlmVOr;
1'OU1:ou. Die FaIle 1'SXV!l. 1'~r; uo~{a; und UtO; odeI' U(Ot {}col> sind
1) Gnnz fulsch beurteilt von Blass in der Vorrede seines Matthaus p. 'lIT.
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unte'r sieh versehiedenartig und gehoren nieht ganz in diese
Kategorie; in UtOl "t~~ ~C'!.crlAS{C'!.C; steekt del' Begl'iff del' freien, vollberechtigten Burger, wie aus Mt. 17, 25 hervoi·geht.
COlnparative und Superlative 1) gibt es im Semitisehen (abgesehen vom Arabisehen) nieht, und aueh in den Evangelien steht
daHiI' oftel'S del' Positiv. Bei Clemens AI. lautet del' Aussprueh
Me. 10, 25: EUXOAw; Ola. "t~c; "tPUP.C'l.A{a.; "t~c; ~EA6Y1j; xciP."ljAO; SlcrE),EUcrE"tC'!.t ~ 7.AoucrLOC; etc; t~Y ~C'l.crtAE{a.y "C. &. - in unseren Handsehriften
ist Eux6A~C; in einen Comparativ verbessert. Y gl. ferner l\it. 22, 36:
-rrOtC'!. ~ytok~ I-'-E,ciAYj (= -rrpw"C1j Me. 12,28); Me. 9, 43.45.47: xc<),OY
....~ - wahrend in 9,42 Xc<AOY dureh P.a.AAOY verdeutlieht wird, wie
afters in' solehen Fallen ein p.a.A),OY odeI' 'ITSPtcrUO"tEpOY steht, entspreehend clenl armniiisehen j a ttir. Die vergleiehende Partikel .~
ko'mmt eln paar nlal ohne vorhergehenden Comparativ VOl', als. ob
sie schon allein Inehr als bedeutete (Me. 3,4. Le. 15, 7. 18,14).
Zuweilenwird -rra.pci inl Sinn des semitisehen min gelJraueht
(Le. 13, 2.4. 18, 14).
Adverbia, von Adjeetiven"abgeleitet, finden sieh zwar vieIfaeh im spateren Syriseh, sind aber eigentlieh nieht semi~iseh.·
:Man ersetzt sie, indem man das Adjeetiv mit denl Infinitiv odeI'
clem Abstraetnm des zu lllodifieirenden Verbums yerbindet.: er
sehlng ihn einen grausamen Schlag = er sehlng jhn gransanl. 2 ) So
in den Evangelien ~?O~~f}·'Juc<y <pof;OY !.J.S'(C'l.V, dVEQltOY1jUEY ?wv-{i f.1S,d.A"{j
= sie fiirehteten sieh sehr, er sehrie Iant; dagegen kommt del'
einfaehe hebraisehe I nfinit,j vas absol utus hoehst.ens in ~m{)u!1'{q.
e7rcOup.1juo. (Le. 22, 15) VOl' nnd in Citaten aus del' Septuaginta er ist aneh inl eehten Aramiiiseh nieht haufig. Von dem Gebraueh,
das Advcrbium dureh cin Hilfsverbnnl auszuclriieken, lassen sieh
ais Beispicle anfilhren -rrpoSAI1f;EV l-1uptu(J.~ (Me. 14, 8), el.xouuC'!.; C'!.U~OU
-rro)J.i:J. e-rro{sl (D Me. 6, 20, er maehte yiel des Hijrens = er harte
ihm oft zn), ou !-1'~ 'l.POGf)w -rrlEtY (D nle. 14, 25), 7rPl)u{)Et; cInE
(Le. 19, 11), 'ITpOGsOS~O 'l.sP,!fw (20, 11. 12).
}'iir s e 11 r sagt Markus -rroU,ci (saggi). DeD,tv bedent.et bei ihm,
wie c1as aramiiisehe tub, nieht bloB wi c de rn 111, sondern aueh
I) Abgeschcn yon primns, ll1t.imns. Abcr medius a.ls Adjcctiv cxistil't
nicht; es kommt allch in den Evangclicn nie P.EGO; YOI', sonden~ nul' e'l 'J.ECilf)
lInd derglcichcn. ~n Lc. 22, 55 ygl. D,'
,
I

2) 1m Abcssinischcll einfach-: er schlug ihn cincn gra.usamen, da sich
Schlag'=von sclbst Ycrstcht.
"
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wejter, clurauf. '10fJ6 wird wie clas aramaische htl gebraucht
fill' nun schon in Le. 13~ 16: (OOU o~y-a xal OXi:lO Ei:'lj, und mit
folgendem 0.9' oG (minde)
13,7: (a
i:Ptc/' Ei:YJ ciq/
.EPZ0p.at.
Del' Casus naeh to()U ist del' ~ ominativ; er folgt auch auf ~aYJ in
'I
Q ')
-,",
~,
"
) c. 0,
... : "I/Hj
1jp.Sp~t
.pet;
I.pouP.C:YOUG'lY
p.ot, \Yo f"ur ]) YO II st"an d'Iger
v""
i
I m Hebrensc
.. ' 1len stIt
· t : "I/j"fJ
1leS
11P.:'P~t .pSt; StGtY, alCO 7.0i:S Zi:rl..
,e 1
nicht (006 Yoran, sondern das neutrale Demonstrativ im 8inne des
franzosischen il y a: "C'l5i:d. (rectius i:fJu'w) P.Ot elY-QGtEi:"'l S'(W dp.t EY
i:-fj OlZt'{" GIjU (Gen. 31,41. Nnm. 14,22. Jud.1G, 15. Zach. 7, 3). Ein ganz klotziger Aramaisllll1S, und nichts weiter, ist rl'ii:O p.ta;
(Lc.14, 18) = min eh'da, auf einmal.
Pronomil1:l. Ein hervorstechendel' Zug ist die ul1gemeine
IHiufigkeit del' unbetontell Casus obliqui del' Persol1aIpronomina.
Es herrscht die Neigung, zu jeclem Verbum, welches mit anderen
in einer Reihe vel'bul1den ist, das Prol1omen zu 'wiederholen, und
ebenso nnch Substantiven die Genitive p.fJU GOU aihou, die. insbesondere auch cla stehn, wo klassisch clas Reflexivum eintreten
mii/3te. Del' Grund clavol1 ist clie Abhangigkeit yom Semitischen,
in welch em diese Pronomina Suffixa sind, von leichtem Gewicht
und unabtrennbar yon ihrem Nomen odeI' Verbum, so daB es unmog1ich ]st, das Suffix eines 'Yortes auf ein anderes coordinirtes
zu llbertrngen, ohne es zu wiederholen. Die Zeugen sind abel' im
Setzen odeI' Nichtsetzen dieser unniitzen 'Yorte nicht einig, es gibt
hier viele Varianten bei den Schriftstellern unrl Abschreibern. 80
ungef:'ihr sagt Blass § 48, 2; er hat vollkomnlen Recht. Ot p.'l&YJi:cd,
0UO p.'lthl"C~l 1St griechisch; semitisch muB ot p.C/.~hii:al WJi:fJU, OUO EZ
I
"c(!)',I (.Lry.aYI~WY a.ui:ou gesagt ·werden. )
'Veitaus am treuesten hat
:Marl~us in diesem Punkte das selnitische Geprage gewahrt. Er
behalt auch mit wenigen Ausnahmen die Stellung cler Pronominalsuffixe 11 i n tel' dmn ); omen oder Verbum bei. In 3, 35 ist allerclings nicht dos/I.cpo; P.OU, sondern mit.D P.OU a.o~i,cpo; zu lesen. Abel'
das hat seinen Grund-, das voranaestellte
uou soIl sich auf die
;::,
ganze Reihe von Substantiven beziehen und sie auDerdem undeterminirt lassen, im Semitischen wiil'cle es im Dativ stehn. Ahnlich
ctY'll p.rJ~ p.'l&1j~~; (Lc. 14, 26. 27. 33). Die adjecti vischen Possessi va

in

f'"

au .

au

- . " . " ,

.

~

1) Paulus sagt fiir 'l_'JPle (Jesus) m ftd.na und die 8yra S. ftlr (; 'l.,JplO;
mar an, d. h. unser Herr. ll-:,hep a b b a im Vocativ ist allerdings aramaisch,
aber nicht ... E-t:IO'J im Vocativ.
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kommen· bei Markus sehr selten YOI', ~P.S-cEpO; und U~E"tEP()~ auch
bei :Matthaus und Lukas kaum. "lotO; findet sich einige ~iale bei
~fatthaus und Lukas fiir das Possessiv del' dritten Person.
Auch das Subjectspronomen, welches kein Suffix ist, wird
oftel'S recht iiberfliissig hinzugefiigt, wenn es schon -im Verb liegt.
In einigen Fiillen lieBe sich das daraus erkHiren, daB im aramaischen
Participialsatz die erste und zweite Person steis durch ein selbstandiges Pronomen ausgedrii.ckt werden lllUB. TIber die Voranschickung einesPron·omens ZUln Zweck der Detel'm.ination ist schon
geredet. Ao-co; und €XElVO; werden ziemlich unterschiedslos gebraucht,
fiir id em steht eins wie das· andere. ~iatthaus sagt EY EXclY"{j "t"r.;
&pq., Lukas €Y cdrcfJ "C.~ wpq. fiir eadem horae .
Richtige Reflexivpronolnina fehlen hn Semitischen iiberhaupt,
und del' 'Viderschein davoll zeigt sich in den Evangelien. Reflexiva
del' ersten und zweiten Person kommen, wenn luan die bestandige
Oratio recta in Betl'acht zieht, yerhKltnismaBig selten YOI', bei
l\iarkus fast gar nicht; 1) bei solchen del' dl'itten Person schwankt
die tJberlieferung (Vatic. und D) ~wischen Ewrc(k und c<o-co; - doch
wircl niemals zwischen domus sua und cl01UUf; eius odeI' discipuli
sui und cliscipuli eius ein Untersc~)ied gemacht, im Genitiv liach
einmn Substantiv heiBt es regehuaBjg Clt)'l:QU und nicht ECW"tOU. Hie
und· da findet sich del' Ersatz "seine Seele" fiir "sich selbst", und
naeh Verbis des Sprechens "in seinem Herzen" fii.r "bei sich seIbst";
in Lc. 9, 24. 25 wechselt "C~Y ~uZT,Y C<lYrOU mit f~u!ov. - )A),A~Aot,
iin Genitiv, Datiy und Akkusatiy, ist nicht selten, D bietet jedoeh
clafiiI' oftel'S clas einfaehe Personal pronomen, z. B. clreimal in Lc.24.
"A),Ao;, womit g"CEPO; in den Handsehriften wechselt, wird z"\yar
haufiger gebraucht als im Semitisehen (ygl. z. B. Exod. 4, 7. Judie.
9, 37. 4-4), abel' doch seltener als im Grieehisehen. "Ein Prophet
wie eill anderer" heiBt 'rrpoq;~-r'fJ; W~ d; "ClOV Tip oCP1) "Cwv, fiir "del'
eine ... del' andere" wircl Er~ ... cl; (Mt.24,40s. 27,38. Lc.lS, 10D)
gesagt, nil' "ein Haus iiber c1as andere" OlY-O; ~Til ohoy, EX TIO/,EW;
Ek TIo),tV, ),l{)o; €TIL ),(£hp - wie im Hebraisehen und Arama.isehen.
Fiir "die ubrigen" in1 Vergleieh zu eineln einzelnell Ex.emplar del'
Gattung sagt man iIu Hebraisehen und 110eh 111ehr im Aramaisehen
k u II, d. h. aIle,2) Z. B. Gen. 3, 1: die Schlan~e war kluger als aIle
1)

2)

Nur crECXIJ1:cJ'J dreima1.
Auch umgcl;:ehrt sagt man z. B.

11ll

Arabischen s fd r fur aIle •.
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Tim'e, d. h. als die iibrigen. So auch in den Eyangelien ftlc. 3, 1;3:
ihr yersteht dies Gleichnis nicht und wie "\yollt ihr sie all e (d. h.
die iibrigen, die noch erst kommen sollen) yerstehn? Lc. 3, 19:
7:pocrHhptsv "Cou"Co ercl TCClCHV, 3, 21: -als all es Yolk getauft wurde,
wurde auch Jesus getauft, 13,2.4: meint ih1', daB die getOteten
Galiliier und J erusaleIuel' schuldiger gewesen seien als all e nlenschen?
1Vi; findet sich iiberhaupt weit haufiger angewandt als im echten
Griechisch; in den Handschriften wird es manchmal zugesetzt odeI'
ausgelassen. In xO:"C1jp'ncr!-,.~vo; TCa.~ (Le. G, 40) steht es gleichsam
ach-el'biell, genau wie das aramaische kulleh: ist del' Junger
ganzlicl~ fert.ig, so gleicht e1' seinem :i\Ieister. 1)
Das n.egat.ive Correlat zu 7:a.; ist oo(h{~, ooo~v. Es kommt in
den Evangelien hiiufig YOI' und hat auch im Syrischen ei.ne AnaIogie in 1<1 nasch, 1<1. medem. Eigentlieh semitisch abel' 1st es
nicht, man sagt dafiiI': es gibt nieht, weI' oeler was. Diese Umsehreibung schimmert in den Eyangelien noch durch in oM)S{~ E(j'~tV
e;, ,vo del' iiberfliissige Relatiysat.z sieh anl besten auf diese \Veise
(1 a i t de) erldart. Un verf..'i.lscht. semitisch ist nit. 10, 29: EV E~
a.(r~wY 00 TCZGEt"CCXt, keins yon den Haaren t'illt zu Boden.
Numeralia und Distributiya. 'Ey }ltq. "CW'J Ga.~~(hwv heiDt
am ersten Tage del' \Voche; die Aramaer setzen bei del' Zahlung
del' \Vochentage stets das Cardinale fur das Ol'c1inale. t'Ev "Cptcl.xon·1J.
XlJ.t Sy EE~xonlJ. xlJ.l EY eXIJ."rov (nrc. 4, S. 20) bedeut.et cll'eiDigmal odel'
dreiBigfach, wie chad schibta (Dan. 3,9 eins sieben) E7t"CIJ.TC)\.lJ.cr{W~.
Distl'ibutiYa werden dUl'ch \Viederholung ausgedriickt: OUO 060
(Me. G, 7). Er~ xo."Co. e.r~ (Mc. 14, 19) ist eine hybride Vermittlung
zwischen clem armnaischen Et; Et; (ehad chad) und denl yulgiil'
griechisehen xa.~h:t;. Zum Zweck del' Distribution werden auch
Sllbst.antiya zweimal wiederholt: er hieB das Yolk sich zu Tisch
Iegen cm[1.rc6~tlJ. GUP.TCQcrtlJ., und sie lieBen sich nieder .. plJ.~tlJ.l TCpa.O't'1.(
(Me. 6, 39. 40).
Die Prapositionen haben in auffallendem MaBe ihre semitische
Funktion beibehalten. Das ist freilich im Neuen Testmnent iibel'lmupt geschehen unter dem EinHu13 del' Septuaginta, aber in den
drei ersten Evangelien doch am stal'ksten, und nicht bloB nach
df;m Muster del' Septuaginta. n~P."EtV Ota (Mt. 11, 2 ,,~ riSu..·,
durch einen Boten sagen lassen) komlnt in del' Septuaginta nicht
1) V gl. lateinisch: nullus dubito.
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VOl', und f.Lc"Ca~u (Jot) xal au"Cot; CMt. 18, 16) ist ~\:ein Hebraismus,
sondern' ein Aramaislnus. 1) . Die Syra S. ilbersetzt xrJ."C' lata'" so.
'Ey entsp'richt del' selnitischen Praposition Beth und stebt oft
in l!~allen, ,vo iln 'Griechischen del' einfaehe Dativ geniigen wiirde,
z. B. bei Angaben del' Zeit odeI' des Mittels. "EpXccrt}rJ.t sy bedeutet
k0111men lnit odeI' bringen; del' Tii,ufel' kam Init dem 'Vege
(del' .Methodos) del' Gereehtigkeit (Mt. 21, 32), del' :Messias lcommt
lui t seinem Reich CMt. 16, 28. Le. 23, 42, wo Ek s. Y. W. SY). Fiir
EY TIa(Jt "Cou"Cot; Lc. 16, 26 (zu aIle dem) heiBt es in D· Eitt und in
Lc.24, 21 (JUy. 1m Deutschen WBt sich a"'&pwTIo; EY TIycuf.La"Ct cixc<&dpi:q> (Mc. 1, 23. 6,2) nul' wiedergeben "ein :Mensch lni t einem unsauberen Geist". V gl. ferner SY 7i:o{q. z~oo(J{q. (nic"ll, 28),EY QuvrifLct,
EY oa),q). Fill' EY cik,,{}Elq. (l\it. 22, 16) hei13t es bei :Markus und
Lukas ST.' a.):IJ{}e:lC(~, EV und ETet wechseln auch sonst, z. B. YOI'
OV0f.LrJ.. Ebenso wechselt EY mit EE odeI' ci1t"o in Fiillen wie "einer
un tel' euch". Nach TCt(Ji:cuctV und O~O},OlctY wil'd das Object mit
EY eingefilhrt, eLenso steht SY nach O~vuctY (schworen bei) und nach
(Jzc<voaAl(C:crOC<t (straucheln ilber) ....
El; wird wie Lamed gebraucht statt eines zweiten Nomin,ativs
odeI' Akkusatiys: s"(eyc"Co El; OSYOPOV (Le. 13, 19), El; TeP09~i:1jY aUi:0Y
dzoy (nIt. 21, 4G).
Del' semitischen Pl'apositioll 111 in entsprechen ciTeO und EX, die
einjgermaBen cl urch einancler gehn (Blass § 40, 2). Es hei13t ~ASitEtY
Ur;:0 (:;ich in Acht nehmen vor), <pSU/clY unci <pf)~St(JDC<t cir;:a. Auch
hei Angabe des Grundes circa "Cou cp6~'ju (Mt. 14, 2G. 28,4), dTeO "C~;
j,urc"'1; (Le. 22, 45), circo Zc<pa; (Le. 24,41), oua.1 circo "CWY (JXt;<YOiAwY
(Mt. 18, 7); l'lix Ol,). "COY ';,/ov (Me. 2,4) Hest D dTeO "Cot; oy}.ou. In
OlxrJ.tou(JDt;<~ circa (gereehtfertigt werden VOl' einem Ankliiger, Recht
behaltcll oder bckom111en gegen, ~It. 11, 19) wird das aramii.ische
min q'dclnl = hebr. mipn(~ dnrch ciTea wiedcrgegebcn. Fill' den
einfachen Genitiv ci"o)\2.!\U(J'1.l "C~; cicrDsYctt;<; (Le. 13, 12) liest D circo
1) Blass § 48, 7 macht dazu die Bemcrlmng, im Semitischen, wo die
Reflexion dureh tt'~j nmsehrieben werde, l{onne yon solchcr Ausdruchsweise
nicht die Hode seine l\Jan weW nicht, was er dn.mit sagen will. Dns genitivische
Roflcxivpronomen (bei Substantivon odeI' Pr~ipositionen) wird cloch im Semitiscbeu
stets durch das einfuche Persona] prono11len n.usgedn'lckt, und nap h s c h 0 seIber
ist in. nieM 1.!;'J"rn
Fiir]' eden Knndin'en
unterlierrt
I .. " e:au-rou, sonclern r1U'/n
I..'J ao'rou.
b
b
os nicht clem geringsten Zweifel, claB I-'.E'W~~ (jOU 'l.at ao'rou aram1iisch ist.
I

,

I
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rJ.., ~agegen umgekehrt rJ.?cttPEt"CC<l }LOU fiir rlcp~'ltPEt"CCH rlT.'. ep.ou
(Le. 16, 3) und· ~(EP.OUcrlY cipy:ct',(,T;; fiir i'ap.oucrtY EE cipT.cti'~; eMt. 23, 25).
In rJ.'l.I);"oulhtv C)T.tcrlO wh'd das grieehisehe cl.ito/..oufiElv mit dem
aramiiisehpn lPZEcrfi~l ·C)jdcrlO gemiseht. TIber UT.lxyc fn.t(jlO ((jou)
ygl. die Syra S. zu nIt. 4, 10 und meine Note zu Me. 8, 33.
"Ep.T.pocrfiEV in Redensarten wie EOOI)'l.{~. oder fii!'1}!-,-C< E!-'-irPOcrOEv "Cot}
rcCl"CpO; bei nlatthaus, und Evwmov bei Lukas ist jii.diseh und im
Targum ungemein Yerbreitet, findet sieh dagegen nieht bei Markus.
Opo und circa rcpocrWl.o!J kommt in Septuagintaeitaten Yor; OttZ "Cillv
Zc-tpillv fiir d UI' eh einmal bei Markus (6, 2).
~~;

Lexikalisehes.
6.· Das Lexikon erlaubt nieht so siehere Sehlii.sse \VIe die
Syntaxe und steht in zweiter Linie, kann abel' doeh in dieselu
Zusammenhange nieht ganz beiseite gelassen werden.
!rn~ElV 1St das jiidiseh-aramaisehe ~ii~, wird in del' SYl'a S.
und uberhaupt in del' altesten syrisehen Literatuf (nieht abel' in
del' Pesehita) stets so llbersetzt, und im altkirehliehen Latein seh1'
oft mit yi\-ifiea1'e. In ~le. 3,4 steht es im Gegensatz zu 0.1.0it-:Et'lC"l.l. In Le. 17, 33 wird es mit ~lOOyO',lElV (= rcEpmOtEt(jOCU)
wiedergegeben, wie iPii in del' Septuaginta zu Osee 6, 2 mit UYlU.CEl", und den Sinn yon gesund (~ii Exocl.1, 19) maehen hat es
gewohnlieh in del' erst en IHilfte des Markus.
~6vC"l.crOcu und tcrZUElY odeI' 'l.Cl"ClcrZUEt',l weehselt· mit EuptcrxctV,
hesonclers in D. In del' Syra S. steht liJtt'~ fur aUes clrei, und
aus cliesem aramaisehen 'Vort, welches finden und vermogen
becleutet, erldart sich del' ,Veehsel im Grieehisehen.
110t;;tY 'l.apm~Y und OlOOVC"l.t itClprcOV ist nieht grieehiseh. Beaehtung
yerc1ient aueh del' untersehiedslose Gebraueh del' beiden Verba
in anderen Fiillen, OlOOVc<t steht im spiiteren Hebraiseh und 1m
paHistinisehen Aramaiseh oft im Sinne von rcOlEtV odeI' "CtOEVr.U. So
Gup.~ouh')V 1.0tElV oder OlOOVc<t (Me. 3, G), ElP~V'fjV OOUVc<t EV "CTl TiJ
", OCl'l.'W(,tO',l
" ')
" "C"1jV ZEtpC"l.
- au"Cou
, - 'l.~l" arcoo'fj!-,-C"l."C~
""
'
( I c 1') ;; 1),GOTe
El;
El
c; 'tou;
~oalJ.; (Le. 15, 22).
Ungriechisch ist ferner (jXClVOIJ.A{~ElV zum Abfall verfiihren und
GXClVOC(/,,(CEcrOlJ.t abfallen, o.p"Cov CPC"l.I EtV essen (nicht B rot essen),
~).iI.ElV zk itPOcrlOTCOY Pal'tei nehmen, EmcprncrXElV anbl'eehen (yom
Tagesanfang), Xp(VElV regieren (Mt. 19, 28. Le. 22, 30), dVC"l.G"C~vC(l h
J.

""', U

Wellbansen, Evangelicll.
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Y.p(O'Et :·.p·rocessireu. (Mt. 12, 41s.Lc. 11, 31 s), EYOXOV civc.{t 'til· XplO'ct
(l\it. 5, 21. 22),. 'jwpspXc0'8c<t't~Yxp(O'ty (Mt. 23, 23. Lc. 11, 42),XIlAEt'0'8cit fiir dVlll (Mt. 5, 9. 19. l\fc. 11, 27). Auch E~P~Yl1 GruB, OOO~
{hou Religion, -rrA~PWP.1l Flicken, Ept<pOC; €~ Il("(ow Ziegenbock CD Lc.
15, 29), {}ciAIlO'O'Il fiir ),(p.vl1 (so auch :Mc. 11, 23) und -rrpo)"coc; erstel'
Gli.te = al'am. reschaia (Lc. 15, 22).
Diese Beispiele sind ziemlich ziIHillig ausgewKhlt; abel' es
Ploge dabei sein Bewenden baben, zurrial kein gl'oBes Gewicht
darauf gelegt werden solI.

§ 4. Schlu13.
1. Ein nichtgriechischel' Ausdruck kann an sich sehr oft ebenso
gut hebraisch wie al'amaisch sein; aus allgellleinen Griinden wird
e1' in del' Regel als aramaisch anzusprechen sei11, wenn das liber~laupt 111aglich ist. Sogar richtige Bebraismen sind doch ziemlich
zahlreieh in das Aramaisch del' Juden iibergegangen. Trotzde1n ist
die ,Va1'nung Dalmans,l) bloBe Hebraismen als Beweise nichtgl:iechiscber Conception anzusehen, nicbt unberechtigt. Es gibt ein Judengriechisch, welches unter clem EinfluB del' Septuaginta steht uncl
sich kennzeichnet du1'ch Aufnahme Yon allerhand Biblicismen.
:Markus ist ziemlich f1'ei davon, nicht abel' ]latthiins und Lukas.
Sie betreffen yorzugsweise das Lexikon odeI' die Phraseologie, doch
anch den Stil. Die Hyn1nen iln .e1'sten Kapitel des Lukas sind
beinah ganz aus Reminiscenzen zusamlllengesetzt und kannen sehr
wol griechisch eoncipirt sein, wenngleieh das nicht notwendig ist.
Lu1cas ahmt iiberhaupt 'Vendungen (z. B. 9,51. 53 vgl. Dan. 11,
17. 18), Ubergiinge ('-Ill Ei'~YE1"O P.S1"~ 1"OU; ),O"(OU; 'tothouc;) und Satzban del' biblischcn Erziihlung nach, obgleich er sonst 1nehr yon
einem griechischen Literatell an sieh hat als die anderell Evangc~isten. El' beginnt eine Periode Init X'lt €i'ZYS1"O, schiebt, dann
zUl1achst einen Zwischensatz mit xext llut6~ ein, und HUH ZUln
SehlnD clie Haupthandlullg folgen, clie dureh XrJ.t e:YSYE1"O illterilnistisch
vorausgenommen ist.. Abel' after noch als einel1 Zwisehensatz leitet
er mit Xllt exUtr)~ auch einen richtigen Hauptsatz ein, del' die H andI ]nng weiterfil.hrt; das ist nicht echt, SOndeI'll Idinstlich imitirt.
: 1) "\Vorte .Jesu (1898) p.2988.

§ 4. SchlulL
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Es mag also Seln, daB in der Ubersieht von § 3 Zweifelhaftes
mit untergelaufen ist. Bei. del' Elastieitat und Yielgestaltigkeit del'
grieehisehen Spraehe ist es aueh moglieh, daB diesel' odel' jenel'
Selllitismu~ ebenso gut ein grieehiseher Idiotismus 'seip. kann.
Abel' trotz dem whd das, was ieh zus:llnlllengefegt habe, doeh
nicht, wie 'Yernle hotH., als Spreu VOl' denl 'Yinde verfliegen, jedenfalls nieht VOl' dem ,Yinde, der bis jetzt gemaeht ist. '''ernIe 1)
meint, die angebliehen Spuren al'amaischer, Originalspraehe seien
bloB geeignet, Heiterkeit ,zu erregen. Er beruft sieh auf eine
Beobachtung Zahns, die sieh indessen darauf redueirt, daB nlatthau8
den l'Iarcus griieisirt. Er beruft sieh ferner auf Dalman und zieht
wie es seheint dal'aus, daB diesel' so gut wie niehts vorgebraeht
hat. den SehlnD.' daB llichts vorhanden sel.
1eh habe sellOn iill voraus gesagt, daB auf das Ensemble
'Vert gelegt werden muE, \Vorin sieh die Einzelheiten zu einelll
System semitischer Syntaxe und Stilistik zusammenfiigen, wenngleieh· natiixlieh nur zu einelu ziemlieh unvollstandigen, da man
in einer Ubersetzung doeh immer nul' Spuren del' Votlage zu
finden yerlangen kann. Gar nlanehes und '~Vichtiges liegt ubrigens
nicht bloB vereinzeIt Yor; und neben dem Ensemble muB man
aneh auf. die Proportion Riieksieht nehmen. 'Venn aus allen
Ecken und Enc1en del' griechisehen Literatur ein panr zerstreute
Analogien zu einer spraehlichen Erscheinung zusamluengebraeht
werden konnen, die in den Evangelien auf ganz kleinem Raum
vel'hiUtnismaBig oft begegnet, so hat das nicht yiel zu besagen.
Es gilt nicht und es hilft nieht, den Kopf in den grieehisehen
Busch zu stecken. Eine Ubertragung hat bei ~Iarkus unel bei den
meisten nicht aus Markus stammenden Stiicken des nlatthaus und
Lnkns jederifalls stattgefunden. Es kann sich nul' fragen, ob aus
miincllieher Yorlage odeI' aus schriftlicher. Liegt den Evangelien
nul' die miindliche aramiiische Tradition zu grunde? haben die
Yerfasser diese sofort griechisch niederaesehrieben
o
, wobei sie natiirlich des Aramaischen kundig sein m'u13ten und unier clem. EinfluB
desselben standen? Denken lieDe sieh das , abel' das 'Vahrscheinliche
ist doch, daB das Evangelium, das yon Haus aus aram~iisch ,\val',
zuerst anch aramaisch niedergeschrieben wurde. Und clafor .sprechen
eine Anzahl :Misverstandnisse und ahnlicheErscheinungen, bei
"

1) Die synoptische Frage (1899) p. VII. 'YIII 'und 120.
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deren ErkHirung man nicht ohne Annahlne einer schriftlichen aramaischen Vorlage auskommt.
2 .. Vor allem kommen hier gewisse Varianten des :Matthaus
und Lukas in Betracht.
Fur E(7tWalY 7!ay 'ITOYY}pOY xaa' uP.WY ~H. 5, 11 steht bei Lc. 6,22
xat ex~riAw(JlY 'to OYf)p.rl uP.WY ili~ 'ITOY7JPOy.· Das ist im 'Sinne nicht
verschieden, zu grunde liegt die Redensart, einem einen schlechten
Namen ausbringen, die tibel gracisirt ist.
'Vortlicher und·
richtiger ware zu sagen gewesen: ~x~. Up-tY oyop.a 'ITOYlIPOy. Zu
~x~riA). . ElY als Xquivalent vom aram. ap peq. odeI' hebr. hOyi siehe
oben p.11.
.
Fiir ofhw; -cap ~o{w~ay 'tou~ 'ITpo~~'ta~ .'tou~. 'ITpO o/-LWY ~1t. 5, 12
"E'i:OlOUV 'tOl;
'" 'ITpoglY}'tw;
,
,
, ...
'ta"
au'ta
Ot, 'ITatEpE~
au'twy.
Ilat Lc .6, 23 Xrl~lj."
Hier entsprechen sich 'tou~ 'ITpO up.mY und ot 'ITatEpE~ aOtwy. l\Iatthaus
hat" eure Vorfahren" gelesen, als Apposition zu den Propheten,
Lukas dagegen "ihre Vorfahren" (=ihre Vater) als Subjekt des
Verbs.
Die Differenz reducirt sich im Aramiiischen auf die
Varianten d aq' d am a iho n und .d aq' d alnaik 0 n.
Fiir d(JTCd(Ja(JOE aOt~Y (niiInlich 't~Y OlXlc(Y) ~:It. 10, 12 heiBt es
bei J.Jc. 10, 5 AEjE'tE' E(P~Y7J 'tql OtX(P 'tf)unp. Das ist die aramitische
Form des GruBes und nul' diese pa,Bt an diesel' Stelle. . Denn nul'
dad urch begreift sich die F ortsetzung auch bei l\fatthaus: xo:t ~ay
,

,...
"{l

/.LEY
.,.

('
"1j

,~,

("'

't'

"

r..,

"{j W; lO: , ElPlIY7j U/-LCOY
.

"
F~ lU

''t

n '

,

"

t:

'.(,.

TCPQ~

.,)

-,

"

~,

l'

,

c(U'tll Y' clj.Y uE f1iJ

,

up.a; EITt(J'tpC(CPIj'tW.

n 'I'
n
,
. , ,~
"n
Xlj.UO:Pl.."E'tc
'to'''rE<;WuEY
'tOU- rcO't7JplOU
xal, 'tlj~
TC'lpmjJtuo;,
EaWuEY

nit.

8~ r/.prcaj~; xed dxpwr(C(;
23, 25 sagt Lc. 11, 39 richtig
n
,
,
n 'I'
n
to Ec;WuEY 'tf)U rcO't7JplOU xw 'tou TCtyaxo; Xc(UO:Pl.."EtE,
'to,~'"
uE E(JWuEY

OE -(E/-Lf)U(JlY

>"

-

OlXla ac;lCl, El\ua'tw iJ ElpiJYiJ UP.WY ETC

,

"t

I

U/-L ill V A(S/-LEl &prcC(j'~~ xo:t 7"WYljplC(;.

Sinngmnii.13 roiiBte es bei Matthaus
hei.f3en -(EI.tE'tE fiil' j'SP.OUcrlY: ihr reinigt das AuBere, 'Becher und
Schiissel; inwenclig abel' strotzt ihr yon Raub und boser Gier.
1m Ara1n~iischen hat fiir beide Praesentia das Participium gestanden
unel das Subject at ton des ersten auch fiil' das zweite gegolten:
, - xo. 0O:pl.."f)YtE~
't'
"t 0CY, E(JWUEY
" ( uE
~" jEf10Y't'E~. 1:,T'l
" n !lIC
. IIt
U}LSt;
'to' Ec;W
l mat t 0
ausclrticklich wiederholt war, hat Matthiius irrtiimlich das zweite
Participimn als dritte Person verstanc1en und Becher und Schiissel
zum Subject gemacht.
' • • lva -(EYYJ'tc(l xc(t 'to EX'tOC; ••
Fl']'l" x C'I. \Jna' p l v~ 0 Y rcpwtOY
to' 2
cYtO;
• Xo.{}C(pOy l\it. 23, 26 steht bei Lc. 11, 41 'to. ~y6y'ta OO'tE ~AE1Jf10(JUYlIv,
xed (oou -rrri.v'ta ;.C(O(1.PO: up.ty ~cr'tt. Gebt Almosen fiir reinigt ist
('f'

\ ,

,

,
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natiirlich schierer Unsinn, Dalman mag sagen was er will. 1m
Aramaisc1ien nun reducirt sich die im Grieehisehen ganz unbegreifHehe Variante auf dakkau . (reinigt) und zakkau (gebt Almosen).
Die beiden Verba sind graphisch ,,-enig versehieden und urspriinglieh sogar identiseh. I.Jukas hat sieh also verlesen. Das Verseben
1st darum wichtig, weil es yollkommen deutlich eine sehriftIiehe
Vorlage yol'aussetzt. 1)
Fill' "jlarkus fallt del' Vorteil weg, den die n[ogliehkeit del'
bei ~lattbaus und Lukas bietet; man kann hier· die
Vercrleichuncr
b
b
~Iisverstandnisse nicht mit gleicber Sieberheit konstatiren, wenigstens
nicht ul.lfkHil'en. Denn vorhanden sind einige, wie del' Sinn odeI'
vielmehr cler Unsinn des uns iiberlieferten grieehischen ,Vol'tlallts
ergibt.
'AT.E~'tai'a.O'ClY 't~Y O'rSpjY x~l E~OpU~ClY'tc; XCl),WO'l (Mc.·2, 4) -ist
unter allen Umstanden verkehrt. Das JJocheinschlagen explicil't
das Abdecken nicht, wie behauptet wird, sondern widerspriebt ihm
und sehlie13t es aus. Del' Febler steekt in dem ganz unnotigen
dT.aO'tEiClO'CJ.Y, eine nlogliebkeit, ihn dureh Riiekiibersetzung ins
Aramaisebe zu. repariren, ist in del' Note zu Me. 2, 4 allfgezeigt
worden.
Ek trJY u.~;:apwYCJ. EX~OpcU;:tClt, die gewobnliehe Lesart in Me. 7,19,
ist gesclullaeklos undnicbtsnutzig; die Juden hatten auch keinen Abtritt notig, nacb clem Gesetz sollten sie au13erhalb des Lagers (del'
Stadt) ihre Notdurft verricbten und die Losung mit einer Hacke vergraben. D liest ck tOY 6ZctDY und das ist ricbtig. :Man mu13
abel' nicbt verstehn "es geht in. den Darm hinaus", sondern ,.,es
geht zum Darm hinaus" .. Das aramaisebe Lamed ist misverstandlicb
Init Et; wiec1ergegeben, statt. mit dem blo13en Akkusativ: EX-r.OpcUEtClt
,

,

~

#w

tOY WP;:OpillYCl.
In EeE),{}illv EX tWV OptillV Tupou ~),{}cY aUl 2laWYO; s?; '1:~Y {}d),aO'O'a:v
'tr,~ rah),Cl{a:~ (Me. 7, 31) ist ala 2taWYO; fur jeden geographisch

nicht vollig Unbefangenen unmoglich. ,Vill man von Tyrus. libel'
Sidon nach clem See von Gennesar, so mu13 man, in Siclon angelangt,
·wieder umkehl'en naeh Tyrus. AuBerdem wircl sonst nie eine
1) Aus dem selben Grunde ist aueh die Verweehslung von arm el a und
armaia, woriiber zu Le. 4,26 ausfiihrlieh gebaIidelt ist, trotz Wernle sehr
wiehtig. Die aramaisebe Grundlage von Le. 4, 25-27 ergibt sieh aueb aus El
fl';'. = 80 n d ern i vgl. oben p. 24.
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Ubergangsstation' angegeben, wir werden stets von eInemOrt 'un.:.
mittelbar an den anderen versetzt. Ieb vermute, daB i"YJ hier
nieht mit Ola LlOWYO;, sondern mit B1J()()(uOCXY hiitte wiedergegeben
werden mussen: von Tyrus kam er naeh Bethsaida am See von
GaliHia. Die Form B"1j()(j(lloGtY (entspreehend dei- Form r1jO'CXP.Cl.ycl)
findet sieh in D Me. 6, 46 und ist, weil die inkorrektel'e und mehr
phonetisehe, wol die altere; das Ny am SehluD bezeiehnetnieht
den Akkusativ, es {indet sieh in ,l\It. 11, 21 aueh beim N olninativ.
Die Gesehiehte, welehe mit :Me. 7, 31 eingeleitet wird, ist eine
Variante del' Geschiehte in ~ie. 8, 22-26, und diese spielt tatsaehlieh
in' Bethsaida.
.
3. Das besondere aram~i.isehe Idi 0111 , welches zur' Zeit Jesu in
PaHistina gespro~hen wurde, kennen wir leider nicht recht. 1m
N euen Testament kommen nur ein paar '~Torter VOl', a.~~cx, ~OCl.y~p')'c~,
E9cpaao:, xC(YCl.vC(tO; (bei Lc. (T/Aoj''C1j~), xOp~C(v, ACfLCl. (jCl.~~X{}Cl.Yt, pGt~~t
und pC<~~OUYl" ~C(AlaC( '(pC<~laCX) xoup.t bei :Mal'kus, xop~C(ya;, f.LC<fLwvCi;,
pc<xc< bei Matthaus, rl.xcAOc<P.C<X in del' Apostelgeschiehte und' a.~~'l,
p.c<payCl. act bei Paulus. Die nabataischen und palmyrenischen Inschl'iften ergeben mehr, abel' doeh auch nieht viel. Von' Liter~tur
kommen in Betracht die aramiiischen Stucke im Buch Esdrae und
namentlich' im Daniel; die letzteren stehn von allein, was wir
haben, del' Zeit Jesu weitaus alll nachsten, sind jedoch ebenfalls
wenig umfangl'eieh. :Mehrere Jahrhunderte nach Christus begin'nt
die christliehe paHistinisch-aramiiisehe Litel;atur, die erst neuerdings
mehl' und mehl' bekannt wil'cl; sie enthiilt fast nul' Ubersetzungen
aus deJn Grieehischen. In den Anfangen reicht' hoher hinauf die
,. judisehe paHistiniseh-aramaische Literatur. :Man pflegt sich seit
alters yorzugsweise an diese zu halten. In ge,vissen Grenzen ll1it
Recht, niimlieh soweit es sieh urn technisehe Ausdriicke del' jiidischen
Religion handelt, wie sie in l\Ic. 7, 1 ss. und namentlich bei l\Iatthaus
vorkommen. Abel' bei den Ubersetzullgen aus dem Alten Testament,
den Targumen, muB man sich in Acht nehmen, da sie stark hebraisiren. Und iiberhaupt lnuE man den lTnte1'sehied der Zeit herilck~iehtigen und noeh mehr als diesen den Unterschied del' gesellsehaftlichen Sphiire.
Niimlich die uns erhaltene judiseh-aramaisehe Literatur ist
speciflsch rabbinisch. Man darf ih1'o Sprache nicht einfaeh ZUlU
Muster fiir die Volkssprache in GaliHia lnaehen und die Abweiehungen der Evangelion davon als gr~echiseh betrachten, al~
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nieht zur Sprache Jesu oder del' Apostel gehol'ig. Die Rabbinen
gebrauehen flir G ott stets Umsehreibtingen, ,vie Himmel, Vater
im Himmel, del' Hoehste, 'del' Heilige del' gepriesen sei u. a.; sie
nennen clas Reieh Gottes cbs Reich des HiInmels. Das hat friih
begonnen uncl zeigt sieh schon im Daniel. In den Evangelien und
bei Paulus heiBt es abel' in del' Regel Gott und das Reich Gottes,
nieht Hillunel unel das Reich des ,Himmels. Nul' nlattbaus sagt
lieber del' Vater im Hilnmel, z. B. -..cf.rsp' ~l-1wv 6 Ev ~Ot~ oopayoi:;
in del' Gebetsanrede statt des einfachen mi.-rsp bei Lukas und a.~~a
bei l1Iarl~us und Paulus, oder "euer himmliseher Vater niihrt die
Vogel des IIimmels" statt "Gatt niihrt die Raben',' bei Lukas; bei
11Ull heillt auch das Reich Gottes stehend das Reich des Himnlels;
Naeh Dalman entspraehe dies del' echten Redeweise Jesu. Sollte
abel' del' einfache uncl eigentliche Ausdruck, Gott, durch die Pedanten
schon znr Zeit Jesu, als sie noch nicht alles beherrschten,wirklich
nus dem Munde des Yolks verdrangt sein? Und ist' es unmoglich,
daB Jesus wie das Volk redete und nicht wie die Sehriftgelehrten?
Er konnte sogar absichtlich die Surrogate vermieden haben. Die
einfaehsten 'Vorte geniigen ihm, um sie im Satz so zusammen zu
stellen,- daB sie einen origin ellen Sinn ergeben. Er schlniedet keine
neuen Sehulausc1riieke und braueht die alten hauptsachlich in der
Polemik gegen die Pharisaer. nloglieh ist es allerdings, daB el'
malkut sch'maija gesagt habe, abel' beweisbar ist es nicht und
wahrscheinlieh auch nicht. Auf Matthiius ist nicht all zu,;iel zu
geben, wenn er wie ein jiidischer Sehriftgelehrter redet - wozu
er geneigt ist.
Del' Ausdruek nlensehensohn, als Selbstbezeichnung Jesu,
ist speeifisch ehristlieh. Rein' sprachlieh betrachtet ister indessen
nicht grieehisch, sondern aramaiseh = barn as eh a.' Dalman sngt
freilich, barnascha l{onne nicht als Original von uto; ~ou 'u.v&pumou
betraehtet werden; es sei mesopotamisch und nieht paHistinisch
wie es sein IniiBte. Denn - das ist del' Grund - von den Rabbinen
wercle barnaseha, wenigstens im Singular, nieht gebraucht, sondern
in clem gleiehen Sinne nasch und naseha' ohne bar. Abel' naseh
und nascha sind un tel' sieh versehieaen ,- und keins von beiden
(~eckt sich mit 'ba.rnaseha. N clsch hat ganz unbestimmten Sinn
(q uidaln) und wird im Daniel stets' mit kol oder la verbunden
(Seder, keiner). Und naseha ist nul' del' Form nach'singularisch;,
dem Sinri.e ,nach J?luralisch. So nicht bloB im christlichenAraniK.iseh;
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sondernauch im Daniel. 'Venn es in del' l'abbinischen '.Literatur'
singularisch gebraucht wird, so beruht dasauf VerwiIderung del'
Sprache oder auch nul' del' Textesiiberlieferung, ist spat und nicht
maBgebend. Eine genaue tahnudische Statistik ist iiberflussig und
richtet nul' Verwirrung an bei Leuten, denen es an allgemeiner
spl~achlicher Bildung fehlt. Sie kann den hn ganzen' Bereich des
Aramaischen IdaI' vorliegenden Tatbestand nicht ulnstoBen, daB'
nascha' nicht das Einzelexemplar, sondern die Gattung bezeichnet,
und daB daraus das Individuale durch Vorsetzung von bar abgeleitet wird, abnlich wie im Hebraischen in den Fallen ben adam
und ben baqal'. Dalnlan bemerkt seIber, daB es niemaIs hau
nascba (jener :Mensch) heiBt, sondern lULU gabra. - obne den Grund
zu ahnen, daB namlich del' Gattungsna111e. nicht mit einem
Demonstl'ativverbund·en werden kann, mindestens nicht Init einenl
singularischen. IHitte er gesagt, daB das gewohnliche Individuale
nicht barnascha, sondern gabra sei, so h~itte er vielleicht Hecht;
im. TargUln ist gabra allerdings nul' yorgezogen, weil im Hebraischen
lsch entspricht, c1a ben adam ~ur poetisch ist. Lag je~och ein
BecHirfnis VOl' fiir den aIJgeIneinen und ungescblechtlichen Ausdl'uck
1\f ensch, so sagte man iibel'all im Aramaiscben bal'nascha· und
barnasch; so auch in PaHistina, ·wie aus Daniel 7, 13, aus del' 8y1'opalastina und teilweise aus del' rabbinischen Ijteratur selbeI' hel'yorgeht. Dalman ignorirt, verwirft odeI' benlangelt diese Zeugnisse,
weil sie beweisen, daB b Uto~ "tOU dVt)pWTCOU "del' Mensch" bedeutet
und nicht "del' 80hn des lUenschen" . 'Venn in del' syrischen
Bibel daftir nicht barnascha, sondern b'reh d'nascha gesagt wird,
._ so 1st das ein theologischer Barbarismus, eine sklavische Ubersetzung
.... des griechischen Ausdrucks; es mii13te eigentlich hei13en b'reh
d' barnascha wie in ,del' SYl'opaliistina. Alter ist b' reh d' gabra;
das wurde spateI' korrigirt., denn es konnte nicht bloB 1\fenschen80hn, 80ndern auch l\1.annessohn bedeuten, was Jesus nicht sein
durfte. Es hat sich nul' restweise in del' Syra S. und C. erhalten.
Zum Beweise del' tatsiichlichen Divergenz des rabbinischen
Sprachgebrauchs yon dem zul' Zeit, und in den Kreisen Jesu
iiblichen lassen sich einige interessante Beispiele anflihren. Fiir
~c(1t"C{(E(jOC{t (sich taufen, urspl'iinglich nicht passivisch) gebrauchen
die Rabbinell S:J~, das eigentliche. alte 'Vort ist abel' V:J~ in del'
SyropaHistina; 80 sagten die "S~bier" und so die l\farkosier in
ihrer bei Ireniius el'haltenen Taufformel. Del' IIohepl'iester heiBt bei
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den Rabbinen kahn~l rabba nach dem hebriiischen hakohen hagadol;
solange er' aber noch wirklich fnngirte, hieB er rab kahnaia, nach
dem Zeugnis del' Syrae und' des Josephus. 1) . Das 'Yort xop~a.ya~
fur "(a.~O?U),r1'l.lOV komlnt bei den Rabbinen nicht vor, wird abel'
nicht nul' von ~Iatth~ius (27, 6) und indirekt von Lukas (21, 4 -rCl
ompa), sondern auch yon Josephus (Bellunl 2, 176) bezeugt. Die
Rabbinen gebl'auchen flir Auferstehung immer den hebraischen
Ausdruck D~riD n~iin;~) clagegen hat sich rlvciu";:(lc1l; = ~riD~p nur
im N euen Testament, hei Syrern und Arabel'n erlmlten. Das 'Vort
z a k il t fur Almosen Inu13 von clen Juden zu den Arabel'n gekonnllen
sein, finc1et sich abel' bei den Rabbinen nicht mehr, verrat
indessell seine einstmalige Existenz durch das davon abgeleitete
Verbum zakki (Almosen geben), das sich el'halten hat. Auch
'i:l:tipOUY (Hicken), uU ),s"(~t; (ia 1), paY-a, p"(~;, pa~lU(l (= ,\:C(),t{)a in D
Mc. 5, 41) liiBt sieh bei den Rabbinell nicht belegen, und ebenso
'\\enig eine Anzahl von "Tortern im .Daniel und im Sirach. Das
geniigt zum Erweis, claB wir die Sprache Jesu und del' Apostel
aus del' palastinisch-rabbinischell Literatur keineswegs geniigend
kennen lernen. Der Grundsatz "quod non est apud Rabbinos, non
est iudaieum" gilt also nicht, wedel' in spraehlicher noch in anderer
Hinsicht, und wenn Dalman dayon ausgehend den Aussprnch tnt,
die Denkweise der Synoptiker sei wegen ihrer Discrepanz von der
rabbinischen griechisch, so kann das nul' als eine Ubereilung in
del' Hitze des Gefechts begriffen werden. :Markus -ist gar nicht
rabbinisch und doeh am wenigsten griechisch. Die Rabbinen sind \
erst nach del' Zerstorung J erusalems Alleinherrseher gewol'den, als ;
das Yolk zu einer Sekte zusammengeschrumpft war.
Dahnan schHigt den Unterschied des rabbinischen und des
yolkstiimlichen Lexikons in PaHistina zu gering an, und zugleich
den Unterschiec1 del' aramaischen Dialekte in den verschiedenen
Provinzen zn hoch. DeIjenige zwischen Gali1aisch und Jerusalemisch
l\:ommt iiberhaupt nicht in Betracht, das Evangelium ist von
GaliHiern .in Jerusalem verkiindet und iiberliefert. Und der zwischen
1) Ant. 3, 151, wo P~~ZC'lw.£t~ von Josephus in PC'l~ZC'l'J1j~ gracisirt und dann
schl ie3lich zu &pC'lrap,-1j~ corrurnpirt zu sein scheint. XC'l'IC'lp~~~C'l kann jedenfalls nicht zu grunde liegen; es bleibt nul' die andere Moglichkeit. Vorher ist
natiirlich ZC'l'JC'lt~; fur Z~'JC'l'lC'l£~~ beabsichtigt.
2) V gl. Aphraates ed. Wright 22, 1G.
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'Vestaramaiseh und Ostaramaiseh darf nieht iibertrieberi werden.
Das· Aramaische war im Reich der Aehameniden und Se1eueiden;
und sogar schon friiher, "\V eltspraehe; eben als solehe drang es aueh
bei den Juden dureh. AUe Aramaer verstanderi. sieh, wenigstens
in del' Lite1'atur. Josephus hat seill Bellum anfangs nieht g1'ieehiseh,
sondern in del' pa1astinisehen Landessp1'aehe gesehrieben, und zwar~
wie e1' sagt, in del' A bsieht, daB aueh die Obe1'asiaten, Parther,
Babylonier und Araber es ve1'stehn sollten. Die edessenisehe Bibe1'"iibersetzung war urspriinglieh aueh in Syrien verbreitet, sie wieh
erst spateI' einer syropaHistinisehen, und zwar vennutlieh nieht
yorwiegend aus spraehlieheri Grilnden.
~V enn es sieh darum handelte, das EvangeliuIll etwa des :Ma1'kus
. vollstanc1jg zu retrovertiren, so konnte es allerdings nul' in den
speeifiseh palastinisehen Dialekt des Aramaischen iibersetzt wel'den~
Abel' das ist eben schon deshalb unmoglieh, weil uns dieser Dialekt
nieht geniigend bekannt ist. Und es ist aueh unnotig. ·~Vil'
gewinnen meist niehts fur das Vel'standnis, wenn wir wissen, . wie
c1ieses odeI' jeries gl'ieehisehe ~V o.rt, z. B. 7!C<pCl.'r~P'1jUl~ in Le. 17, 20,
in del' Urspraehe lautete. Die Syntaxe und der Stil dagegen HiBt
sieh aueh im grieehisehen Gewande als semitiseh erkenneIi und
verstehn, und zwar vom allgemein Aramaisehen aus, ohne Beriieksiehtigung des U ntersehieels del' Dialekte. Zu beriehtigende ~lis
verstandnisse sind gewohnlieh solehe del' Ausleger, nieht del' Sehrift.,.
steller. :Man InuD bedenken, daD die evangelisehen SehriftsteUer
del' Zeit Jesu weit· naher standen und weit bessel' aramiiiseh
verstnnclen als wir, und daD sie den Sinn nieht leieht verfehlten,
wenngleieh sie ihn oft genug in unverstKndliehem Grieehiseh ausdriiekten. Man hat sieh namentlieh zu hii.ten, duroh Retroversion
ganz neue sensationeHe Aussagen zu gewinnen, die eleln iiberlieferten
grieehisehml ,Vort1aut ins Gesieht sehlagen. J\lan hat nul' selten,
namelltlieh bei Diserepanzen Yon ParaHelen des l\latthaus und Lukas,
AnlaI3 zu einer den Sinn wh1dieh andernden Retroversion, und
dann wircl sie gesiehert, \Venn cler AnstoD dadureh auf einfaehe
Weise versehwindet. S010he Fal1e sind indessen nieht·" dazu anget.an,
eine theologisehe Hevolution herbeizufiihren .
.Mit ane elGIn soIl ·natiirlieh nicht geleugnet werden, daB das
Studium
del' rabbinisehel1 Literatul' aueh fiir die Execrese
des
" . .
b
Neuen Testaments von gl'o13eln -,Vert ist uncI von den christliehen
Theologel1 del' Gegenwart, me1Ile ",Venigkeit eingel'eehnet
uncre~
.
,
b
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biibrlich ,~ernachHissigt wird. ~Ian muE sich nul'· den Horizont
dadurch nicht verengern lassen und cladurch nicht selbeI' ZUlU
Rabbinen werden.

II. Literarisches.
§ 5. I\iul'kus.
1. Die letzte QueUe del' Evangelien ist miindliche Uberlieferung,
abel' diese enthlilt nul' den zerstreuten Stoff. Die Stucke, mehr
odeI' mindel' umfangreicb, laufen darin einzeln urn. Ilue Verbindung
zn einem Ganzen ist immer -das ,Verk eines Autors und in der
Regel das 'Yerk eines Schriftstellers. Sichdeckende Einzelberichte
konnten yon einem jeden Synoptiker direkt aus del' Leute },iund
geschopft sein und brauchen nicht die Abhangigkeit des einen yon
clem anderen zu beweisen. Abel' die Synoptiker· stirnmen auch in
clel' Anordnungauffiillig iiberein, und dadurch vel'bietet -sich die
Annahme ibrer schriftstellerischen Unabhangigkeit. Narrationum
evangelicarum ordinis non tanta est quanta plerisque videtul' diversitus; maxima sane si aut hos scriptores eadem complexione omnes
aut Lucan cum l\Iatthaeo composneris, exigua si :Mal~cum cum utroque seorsim. l\lit cliesen ,Vorten beginnt Lachmann den' von ihm
zuerst beim richtigen Punkte, namlich bei dem ordo, angegriffenen Beweis, daB :Markus das Geriist fur l\Iatthaus und Lukas geliefert hat. l )
-Markus ist kein Excerpt, sondern -ein Ingrediens del' beiden
underen. Fast sein ganzer Stoff kehrt bei ihnen wieder. Sie folgen
1) Studiell und K:ritiken 1835 p.570ss., wiederholt in der Vorrede zu~
zweiten Bande des ~Novum Test. Graece et Latine 1850. 1m Jahr 1835 ist
,auch Vatkes Biblische Theologie und Strauil' Leben Jesu erschienen .. :Man
begreift, daB StrauB seiner Zeit auf ein breiteres Publikum gewirkt hat als "
IJachmann mit seinem Latein und seiner trockenen Ubersicht; es f[Ht aber
doch auf, daB dieser noch heute als der eigentliche Begrunder der sog. Markushypothese ignorirt wird. Dadurch wird sein Verdienst nichtgeschinalert, daB
schcln Herder in Markus
den [ltesten Niederschlacr0 der christlichen Gemeindesage erkannt hat.. Er geht davon aus, daB kein Evangelium so wenig Schriftstellerisches und so viel leben~igen Laut eines Erzahlers habe wie dieses. ,Vas
hat diesel' Hellseher nicht aHes der Wissenscbaft vorwe'g :genommen! Seine
vergleichende Gharakteristik der drei· ersten Evangelien ist ausgezeichnet- ,
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seinem Aufzug und kehren nach unterbrechenden Einschlagen dazu
zuriick. 'Venn sie ,ion seiner Ordnung abweichen; differiren sie
dabei
reO'elmaBiO'
auch von einander. So weit sie iiberhaupt mit
.
b
b
:Markus korrespondiren, stehn sie ein jeder ihm weit naher als
dem andern und lassen sich nul' libel' ihn vergleichen: :Markus ist
del' Ausgangspunkt del' Gabelullg.
Nachdem die Prioritat des :Markus fiir das Ganze gesichert
ist, HiBt sie sich auch ilu Einzelnen nachweisen. Die Enthauptung
des Taufers ist bei :Markus (6, 17-29) parenthetisch nachgebl'acht,
gleichsam ilu Plusquamperfektum, urn die in einer vorhergehenden
AuBerung des Herodes (6, 16) geschehene Vol'aussetzung des fait
accompli zu erldaren. niatthaus (14, 3-13) fiihrt die Erzahlung
anfangs auch luit namlich ein, als Nachtrag einer Tatsache, die
man wissen nluB, urn das 'Vort des Konigs (14, 2) zu verstehn.
ZUlU SchluG abel' vergiBt er ihl'en parenthetischen Charakter, behandelt sie nicbt mehr als Unterbrechung, sondern als Glie d des
Pragmatismus, und bringt damit das Folgende als gradlinige Fortsetzung in zeitlichen und ursiichlichen Zusammenhang. "Del' groBe
Ruf J esu drang auch zu Herodes; del' sagte, er sei del' von ibm
unlgebrachte Johannes del' T~iufer. Kiilnlich e1' hatte den Taufe1'
bei del' und del' friiheren Gelegenheit enthaupten lassen. Als abel'
Jesus das erfuhr (el. h. nicht die gleichzeitige AuBerung des Hm'odes
iiber ihn seIber,' sOl1dern den weit zuriickliegenden Tod des Taufers),
... entwich er usw." Das Plusquamperfektunl miindet ZUlU SehIuB in
das einfache Praeteritmn ein, und die zuriickgreifende Parenthese
in das Niveau des laufenden Zeitfadens. Diese Oscitanz un tel'scheidet den :l\Iatthiius als Abschreiber von :l\Iarkus als Concipienten.
Eine ahnliche Oscitanz liegt bei Lukas VOl', sie betrifft nul' nicht
die Zeit, sondern den Ort odeI' das Itinerar. Abweichend von
T\Iarkus HiBt Lukas JesUln dnrch Samarien und nicht durch Peraa
nach .T erusalem reisen, ibn aber zum SchIuI3 docll Init :Markus iiber
Jericho (mn Jordan) kOllmen. Ubel' Jericho fiihrt nun nul' die'
StruBe . dnrch Perria nach Jerusalem, nicht die StraBe durch
Smnarien: Lukas lOst sich vorn von :l\larkus ab und bIeibt hinten
an ilun kleben. Noch zwci BeLpiele yon anderel' Natur lllogen
angefiihrt werdGn.
Auf die Anrede "gnter l\Ieister, was soIl
ich tun, urn das ewige IJeben zu ererben" <tntwortet .Jesus bei
~Iarkus (10, 18): "was nennst du lnich gut? niClnand ist gut auBel'
allein Gott". Dagegen auf die nalnliche Anrede bei l\iatthaus
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(19, 17): "was fragst. du 111ich urn das Gute? gut ist nur Einer".
","as hier clas Logische und das Echte 1st, hat seit lange gesehen~
wer Augen hat und sie brauchen darf. Ferner heiSt es bei Markus
(6, 14. 15) in clem Gerede der Leute tiber Jesus, einige sagen, er
sei cler wieclergekom1nene Johannes oder Elias, andere aber, er sei
ein Prophet wie einer del' Propheten. Die letztere AuBerllng wird
von Lukas (9, 8) so w"ieclergegeben: einer der alten Propheten sei
wieder auferstanden. I n 'Vahrheit bedeutet sie grade umgekehl't:
er ist ein Prophet wie ein anderer, d. h. ein gewohnlicher Prophet,
kein auBerordentlicher Revenant des TKufers odeI' des Elias. Nur so
entsteht ein Unterschied und ein Gegensatz zwischen den AuBerungen.
In allen solchen Iullen steht :Markus selbander clem abweichenden
Dritten gegeniiber - was naHirlich yon groBer ",Vichtigkeit ist.
2. ]Jas Biichlein des :Markus zert'illt inc1l'ei Hauptabschnitte:
a) Jesus lehrt und heilt in Kapernauln und der Nachbarschaft
(Kap. 1- 5); b) er vel'HiBt diese Gegend, wanclert zunachst un stet
im Gebiete des Philippus und del' Dekapolis, und nimmt dann
yon dort den 'Veg clurch GaliHia und Peraa nach Jerusalem
(Kap.6-10); c) e1' tritt in Jerusalem auf, gerat in Conflict mit
der jiidischen Obrigkeit, ·wircl von diesel' zum Tode verurteilt lind
yon dem romischen Landpfleger gekreuzigt (Kap. 11-16). Die
Abschnitte sind nicht kii.nstlich sondern gegeben, und nicht bloB
durch die Zeit sondel'n auch clurch den Ort unterschieden. DaB
de]' zweite unmerklich hi den dritten iibel'geht, ohne fol'melle Abgrenzung, liegt in der Natur cler Sache.
'loraus geht eine kurze Einleitung (1, 1-15). Das Evangelium
von J esu Christo, wie cler Titel lautet, beginnt mit Johannes clem
Tuuferuncl del' Taufe Jesu im Jordan, in folge .deren er In it clem
Geist gesalbt wird und eine himmlische Stim1ne vernimmt: du
bist del' Sohn Gottes, d. h. del' l\Iessias. Uber clie Hel'kunft Jesu
uncl sein auBeres odeI' inneres 'lorleben el'fabren wir nicbts. Uber
sein Aussehen wil'd keine Angabe gemacbt, nicht einmal liber sein
Albr, so viel aucb darauf ankommt, ob man sich ihn ganz jugendlich
. odeI' als erfahrenen ~M:ann vorstellen solI. I) Ebenso wiI'd sein Ubergang von Nazaretb nach Kapernaum durch nichts motidrt.
1) Nach Me. 3, 31 ss. HiBt sich vermuten, daB er noch Haussohn war.
llIatthflUs setzt seine Geburt in die letzte Zeit des groBen Herodes. So auch
Lukas im ersten Kapitel, aber im zweiten datirt er sie zehn Jahre spater auf
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Ganz plotzlich tritt er iIn erst en Hauptteil, wo die eigentliche
Erzahlung mit 1, 16 beginnt~ in Kapernauill auf. Sein erster Akt ist,
daB er aln See wandelnd zwei Briiderpaare trift't, die dort fischen,
Simon Andreas und Jakobus Johannes" und sie prinia' vista zu
seinen Jiingern beruft, ja sogar zu seinen :Missionaren, zu'l\fenschenfischern. Sie folgen ilun ohne, weiteres. In ihrer Begleitung kommt
er in die Stadt und erregt sofort, durch seine Lehre in del' Synagoge
und durch die' 'Vunder, die seine Befngnis (~Eou(j'{a) bekraftigen,
gro13es Aufsehen; aln Abend, wird er iIn Hause Simons von der
:Menge des Volkes und del' Hilfesuchenden unldrangt und heilt
viele Kranke und Besessene. Ganz f1'uh abel' anl folgenden l\'1orgen
rei13t er sich los und betet einsanl auf einenl Berge. AIle: suchen
ibn; Yon Simon und dessen Genossen aufgefunden rechtfertigt er
sein Entweichen ohne Abschied damit, daB sein Beruf ihn 'notige,
auch anderswo zu wirken; und .dmngelniiB wandert e1' sogleich in
del' Nachbarschaft yon Kapel'naUln lehrel1d und heilend heruill.
Das Alles soIl auf einen Tag fallen und no(',h dazll, wie es scheint,
6 A. D., wo die Schatzung des Quirinius stattfand. Sein oiTentlicbes Auftreten
fo]gt nach 1\1 c. 1, 1,1 anf die Verhaftung des 'funfers - was uns indessen nicht
weiter bringt, da 'aus 1\Ic. 6, 17-2~ nichts geschlossen werden da rf und aus
Joseph. Ant. 18,116 nichts geschlossen werden kann. Aus der Angabe der
.Tahreszeit in :M c. 2, 23 habe ich gefolgert, da~ er mindestens ein J ahr in
...; GaliHia gewirkt hat. Nach Lulws (3,1) decll:ie sich dies Jahr,wenigstens teilweise, mit dem 1.5. des Kaiser Tiberius (Herbst 28 bis 2~ A. D.). Del' letzte
mtigliche 'fermin ist A. D. 35. Die Bekehrullg' des Paulus gibt )\Cinell Anhalt.
DaD sie YOI' A. D. 35 stattfalld, HiBt slch llicht erweisen. Sein Aufenthalt in
Damas]ms (2 Cor. 11, 32) fiillt in eine ~eit, \\'0 die Stadt dem Nabataer
Arcthas IV uutertan war, welcher A. D. 40 starb. ,V ann diesel' in 13esHz
gekommen ist, c1arLiber weW man nichts Sicheres. ,Vol nicht yor A. D. 34,
dcnn bis dahin reichen die un's erhaltenell Kaisermiinzen yon Damaskus, die
zwischcn 34 lInd Ci2 cine Liic]{e anfweisen. Uberhaupt \\'01 nicht SChOll unter
Tibcrills. Gcschenld. hat Tiberitis sie ihm schwerlich, mit Gewalt wirel er sie
sich aueh nicht hilhen ent.reif.\cn lassen, sein Krieg gegen Arethas A. D. 37
hatte andere Gl'ilndt'.
D:werrcn
11ahl11 Oilligula in· •l' ener Gecrend.
b b
b
brrroBe
Veriinderullgcll "or lInd machtc "den lGinigen" st.arke Conccssiollen; er beenc1igte sofort den Krieg gegcn Aredlas unci schloB mit. ihm Freulldschaft.
Dann wiir,de die lIelTschaft des A ret.has iiber Damaslms sich beschritn1i:en
auf 38 bis 40 und die Beli:ehrnllg des Paulus zwischen 35 Hnd 37 fallen.
Mommsen (I{(jmischc Gesch. V 47G s.) hat nicht Hecht darin, daB schon
JlCl"odes del' Gro~o ein iiber Damaskus' reichendes nabaUiisches Reich "01'gefunden habe.
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auf einen Sabbat. (1, 21), an dem docll die Fischer ihr Gewerbe
nicht ausiiben durften.
Es werden vielmehr gewisse stehende
Hauptzilge seines Tuns und Treibens historisch yorgefiihrt und in
den Allfang zusanunengedriingt: die Begleitung dureh Jilnger, ohne
die er von Anfang an nieht gedaeht werden kann, die Vereinigung
yon l,ehren und Heilen, del' gewaltige Zulauf den er findet, das
1Yanderpredigen llaehdem er kaum den FuB nach Kapernaunl
gesetzt, die hochst bezeiehnende Sitte, in del' Nacht odeI' anl friihen
~lorgen fiir sieh a11ein an einem einsamen Orte zn ueten.
So inhaltsreieh del' erste Tag in Kapel'naum ist, so inhaltsann
das J ahl' in Kapernaum, die galiHiische Periode im Allgenleinen.
Sie "ircl ausgefiillt dureh ein halbes Dutzend 'Vunder und durch
einiges Andere. In Kap. 2 und 3 werden etliehe sehr wuchtige
und zum teil pa1'adoxe Ausspriiehe zusinnnlengesteIlt, wegen ih1'er
Gleichartigkeit, nieht wegen ih1'er Gleichzeitigkeit. Sie sind aIle
durch e111en ganz bestirnnlten AnlaB, iiber. den genau. beriehtet
wird, hervorgerufen, und sie haben ane eine polemische Spitze
gegen die Schriftgelehrten und Pharisiier oeler gegen Andere, die
sieh an J esus stoBen~ dal'unter aueh seine eigenen Verwanc1ten
ans N azaret~l. Darauf kommt in Kap. 4 das Gleiehnis yon Saenlann
an die Reihe, eine Hingere Rede an das Yolk, gehalten anl See
VOln Schiff aus. Sie wirc1 durch diese Situation verbnnden mit
einer folgenden Gruppe von drei ,"'{underll, von c1enen eins wahrend
del' Uberfahrt libel' den See gesehieht, eins naeh del' Landung am
jenseitigen Ufel', eins bei del' Riiekkehr nach Kapernanm (4, 350,43). Das ist Alles. Personennamen sind selten, aueh Jairns
"ird in :0 nieht genannt. Unter den dramatis personae redet und
hanc1Glt eigentlieh ilnmer nul' Jesus; die Gegner reizen ihn, die
Jiinger sind StafYage. 'Voyon er abel' lebte, wie er wohnte, aD
und trank, mit den Seinen verkehrte, wil'd nieht gelnelclet. Es
heiDt, er habe am Sabbat in del' SvnaaoO'e
O'elehrt·,
dayon wird
J
\:) v
b
jedoeh kein Begl'iff gegeben, wir erfahre~ nul' etwas yon dem, was
er :cuBcrhalb del' SvnagoO'e
hat , Ineist dureh eine besondere
J
\:)
baesaat
b
Gelegenheit c1azu aufgefordert. Das RegehnaBige kOlumt nieht zur
Spl'aehe, nul' einiges AuBerordentliches. Das liiBt sieh nul' teilweise
dal'ans erkHiren, daB :Markus nieht zn nntzen kunftiger Gesehleehter
Umstande berichtet, die seinen ersten' Les.ern uoeh bekannt unel
gegen\vai'tig waren. Die Durftigkeit del' Uberlieferung bleibt anffallend.
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Der zweite Hauptteil (Kap.6-. 10) hebf damit an, daB Herodes
Antipas, der Landesherr von Galiliia, durch derLeute "Gerede auf
Jesus aufmerl{sam wird und die AuBerung- tut: Johannes ist wieder
auferstanden, den ich habe enthaupten lassen. Der Relativsatz in
diesei' AuBerungdient nun als Haken, um einen ausfiihrlichen
Bericht libel' die Enthauptung des Taufers anzuhangen. Rerodes
wird darnach lediglich eingefiihrt zur" Ankniipfung eines N achtrages.
Das kann nicht" das urspl;iingliche l\fotiv seiner Eiilfiihrung an
dieser Stelle sein. Er muB in" das J.,Aeben Jesu selbeI' eingreifen,
nicht in das Leben des Taufers. Jesu"s steht hier an einem \Vendepunkt, er· entweicht aus del' Heimat und fiihrt zunachst eiIi unruhiges ~Vanderleben. Del' AnlaB dazu· wird die Furcht VOl' ReI'odes
gewesen sein, der in ihm eine beseitigte Gefahr neu auflebim sieht;
denn er meidet eben dessen Gebiet und begibt sich in das des
Philippus und del' Dekapolis. .Diese Vermutung wird· bestat.igt
durch Lc. 13, 31-35. Jesus wird gewarnt, Herodes wolle ihn
toten; er sagt., dadurch lasse er sich nicht aus seiner bishedgen
\Virkungsst.~it.t.e verscheuchen, er werde sie zwar demnachst Yerlassen,
jec10ch nicht aus Furcht VOl' "jenem Fuchse", sondern weil er in
J erusaleIn und nicht in Galilaa st.erben luiisse. Damit wird an&
.
erkannt., daB es so aussehen konnte, als sei Jesus VOl' del' bedrohlichen Haltung des Tetrarchen gefliichtet; es wircl allerdings gegen
diesen Schein prot.estirt, aber del' Protest flieBt aus del' Vorstellung,
···:daB .Jesus sich in del' Absicht auf die 'Vanderung begeben habe,
um in Jerusalem zu sterben, und dieso Absicht hat Jesus schwerlich
gehabt und sie jec1enfalls nicht Anderen als seinen· Jiingern luitgeteilt, auch nicht in del' abgeschwiicht.en Form, er luilsse als
Prophet (nicht als del' Christus) in Jorusalmu steruen. :Man wircl
den Schein fiir ,Vahrheit halten c1iirfen, und auch l\iatthaus ist, zu
entschulcligen, wenn er J esu Entweichen libel' den See IUit dem
A uftreton des HOI'odes in Verbindung bringt und dadurch die
Es folgen dann
Parentheso des ~iarkus HIn SchluB zerst.ort.. 1) zwei Varianten odeI' vielmehr zwei kleino Variantengruppen. In
beiden wird Jesu Falll,t ilber den Soe eingera.hmt yon zwei 'Vuudern,
del' Speisung del' Tausende und dol' HeHung eines Stummen oder
eines Blinden. Die Speisung der Fiinftausend weicht. nul' wenig
ab von del' del' Viertausend; bei dC1U Heilungswunder ist zwar das
"

1) Vgl. p. 44.
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Object CStmnmer , Blinder) verschieden, jedoch del' Schauplatz
wie es scheint del' selbe 1) und jedenfalls die Procedur ganz auffallend "analog: Jesus nimmt den Patienten ahseit yon del' :Menge
und speit ihm auf die Zunge Z) odeI' in die Augen. DaB die drei
konstituirenden Stlicke namentlich in cler ersten Gruppe," weniger
in "del' zweiten, dul'ch Einschiibe erweitert sind, andert nichts an
der Beurteilung.
1m Reich des Philippus bis in die Gegencl von Caesarea am
FuB des J ordans gelangt faf3t Jesus den EntschluB nach Jerusalem
zu gehn, und c1amit beginnt ein zweiter Ansatz in del' \Yanderungsreriode, del' schwerlich c1urch Zufall ganz ahnlich eingeleitet wird,
wie del' erste, niimlich mit clem Gerede del' Leute, weI' Jesus seL
Riel' aber wird nicht Herodes darauf auflnerksam, sondern Jesus
selbeI' fragt seine Jiinger darnacll, und claraus ergibt sich weiter
das Bekenntnis" des Petrus, er sei del' Christus. Die Verklarungsgeschichte ist die gottliche Gegenzeichnung dazu: hier sagt die
gottliche Stimme zu den" Jiingern" "dies ist mein lieber Sohn",
\yuhrencl bei del' Taufe nul' zu Jesus "du bist Inein lieber Sohn".
Jesus acceptirt die Aussage des Petrus und erklart, er gehe in del'
Tat nach Jerusalem als l\lessias. Allein nicht um zu triumphiren,
sondern urn zu leiclen, zu sterben und aufzuerstehn; clenn so
zieme es dem wahren l\lessias. Diese fiir die JiinQ:er
berechnete
w
Correctur des jiidischen nlessiasbegrifl's mit ihren Consequenzen
beherrscht dann den weiteren Inhalt des zweiten Hauptteils, bis
zur Passionsgeschichte.
Die Passion ist cler Gegenstand des dritten Hauptteils (Kap. 11
bis 16). Abgesehen vom ,verflllchten Feigenbaum kommen bier
keine
uncleI' mehr vor, obgleich Jesus doch grade in Jerusalem
seine messianische E~OUG{C1. zeigen soll. UbeI'- clas l\Iartyrium werden
keine \Y orte gemacbt, nur die Sachen reden, die Steine schreien.
1m Allgemeinen ist die Erzablung ausflihrlichel' wie sonst; wir
erfahren libel' die \Voche in J erusaleni ebenso viel wie libel' das

'V

1) Bethsaida, vg1. p. 3S.
2) 80 nach dem Vaticanus uSW.
Nach cler Vetus 8ym und Latina und
nach D speit er in das Ohr. Das mii13te allerdings in beicle Ohren geschehen
sein, vg1. 8, 23 ,~ 0p.P.C<TCl im Plural. Aber die Heilung des Gebors ist wichtigcr
a1s die del' 8praehe, und mit E??C<Uc< konllte auch das Ohr angel'edet sei:iJ., da
es im Aramaischen nieht Feminimnu ist, wie im Hebraisehen. Die Variallte
ist reeht chamkteristiseh; ieh bin gelleigt, das Ohr yorzuzieben.
'\Yellbauseu, Evangelien.
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J ahr In Galilaa. Zuletzt schreitet die Handlung nach Stunden
-yorwarts odeI' vielmehr nach dreistiindigen· Intervallen. ·Vorher
nach . Tagen; man rechnet sechs Tage aus. Del' lnhalt ist abel'
recht ungleich auf sie yerteilt Auf den dritten wird unverhaltnis'maBig viel zusarnmengedrangt (11, 20-. 13, 37), dagegen bleiben
die beiden folgenden fast leer. Am Abend des fiinften, d. h. behn
Anbruch des sechsten, beginnt Dlit dem. Pascha das Osterfest.
Zwei Tage yorher beschlieBen die Ilohenpriester gegen ihn vorzugehn, ehe das Fest eintrete. :Man muE den ken, daG diesel'
·BeschluB nicht bloB geraBt, sondern auch ausgefiihrt wurcle, da
das Gegenteil nicht gesagt wird und die Annahme nahe liegt, claB
.der ohne Zweifel geheilne BeschluB nul' nus del' Ausfii.hrung
erschlossen sei. Nichtsdestoweniger wird clie· eiHge Sache cloch
auf den zu vernleidenclen und in del' Tat sehr ungeeigneten Zeitpunkt yerschoben; . in ihrel' heiligsten Nacht yel'haften die Juclea
Jesum und urteilen ihn ab, und aIn heiligsten Tage iibergeben sie
ihn deln heidnischen Landpfleger zur Kreuzigllng. Das letzte
Abenclmahl ist dann clas Paschamahl, wircl indessen trotzdem daYon unterschieclen und in eigentii.mlicher ~y eise clarauf gepfropft.
Auch SOllst empfinclet Ulan Schwankungen, und Unstimlnigkeiten.
Die Verurteilung erfolgt auf clas :Messiasbekenntnis; dies \vird als
Gotteslasterung bezeichnet, kannabel' nach jiidischen Begriffen
keine solche seill. In cler Anklage del' Zeugen besteht vielmehr
e}ie Gottesliisterung in del' TempelHisterung, und diese zurilckzudl'~ingon lagon fill' die christliche Gemeinde in JerusalOlll Griinde
YOI'. Die eigenmiichtige Tempolreinigung ist. eben falls, zurilckgedriingt; sie hat ofl'onbal' clen ersten Anla8 zum Einscbreiten del'
Hohen priester gegeben (11, 27 ss.), abel' das wiro vercll1nkelt c1urch
(lie zwischonein u:cschobene. zweite IHilfte del' Geschichte· yom
verfluchten lfeigenbaum. Die tl'eulose FIneht cler .Jii.nger wird auch
einigorlllaf3ell zur Seito geschoben, nach 16, 7 sollen sie sogar auf
.Josu oigenen 13efehl nach Galiliia. gegangon sein. ,Venn inclessen
in s01chen FiUlon eine UberarbeitullO'D statt gefunc1en hat , so hat
c1iesellJe bei Markus c10eh das Urspriingliche Doeh nicht yerwischt..
Etwas Anc1eres ist. os; claD anch in del' :Passion die ErziihlunO',
D
trot.z jIuo!' Ansfuhrlich keit, gn r mancho Punkte auffallend iIll U nk laren Hi8t. Del' Vel'J'at und del' Verriiter bleiben ganz geheimnisyoll. UIlYorbol'eitot 1\ommen allerhand Beziehungen Jesu zu Pel'SOllen
in und nIll .Terusalem zu 'rage. 2um toil sind dioselben anonym,
<.
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Wle del' :Jlann, bei clem das Pascha gehalten wird, die salbellc1e
Frau, und der nackend fliehende Jungling. Zum teil treten sic
plotzlich mit. N amen auf, wie aIte Bekannte; so Simon del' Aussatzige und besonders Joseph von Arimathia. Letzterer figurirt in
der Auferstebungsgeschichte, und ebenfalls in diesel' die in J esu
Gefolge nach J erusalelll gekolllmenen 'Veiber, die hier deshalb
notig sind, weil die Jiinger sjch aus dem Staube gem1.lcht habell.
Ganz bei wege erfahren wir schlieBlich jn ejner Art Parenthese
(10,42) den ,Yochentag del' Kreuzigung, wKhrend yorher nieluals
ochentage vOrkOnll11en. Del' Freitag wird wahrscheinlich deshalb
an diesel' Yerspiiteten Stelle nachgetragen, weil die Auferstehullg
auf den Sonntag fallen solI.
~Ian brallcht die Passion nicht auszuschlieBell bei clem Urteil,
daB dem Evangelimll :?\Iarci im Gal1zen die Merkmale del' Historie
abgehn. I"nsere 'ViBbegier bleibt unbefriedigt. Nichts wird moti"Yirt
und durch Praliminarien erkHirt. 'Vie del' Hintel'grunc1, ebenso
fehIt del' pragmatische N exus. Von Chronologie ist keine Spur,
nirgenc1 finclet sich ein festes Datunl. Geographisehe Anschauung
ist zwar deutlich yorhanden und clie Situation 'wird in cler Regel
angegeben, wiewol oftel'S unbestimmt: ein Haus, Berg, einsamer
Ort irgeildwo. Aber del' ortliche Zusammenhang des Geschehens,
das Itinerar, lKBt doch fast ebenso viel zn wi.inschen iibrig wie del'
zeitliche; sehr selten wenn uberhau pt erscheint beinl 'Vechsel des
Schauplatzes eine Ubergangsstation. Die einzelnen Stucke werden
oft lebhaft und zwar ohne unsachliche, bloB rhetorische Mittel
vorgetragen, stehn jecloch meist anekdotisch neben einander, rari
nantes in gurgite vasto. Sie reich en nicht aus als Stoff £lir ein
Leben J esu.l\Ian hat auch nicht den Eindruck, daB ein Versuch
derer, die mitihm gegessen und getrunken hatten, vorHi.ge, Anderen
eine Anschauung von seiner Person zu geben. Einige charakteristische
Zi.i.ge sind zwar vorhanden. Er beobachtet die Leute, die in den
Opferstock werfen, er kennt die ~Ienscilen und die Herzen. Freund
und Feincl fuhlen seine Uberlegenheit, ohne claB er sie ausdriicklich
hervorzuheben braucht; er ragt einsam libel' seine Ull1gebung hervor,
auch uber seine Junger, bei clenen man sich wundert, daB er sie
hat. Dabei ist er abel' nichts weniO'er
als kalt·, Leidenschaftlichkeit
o
. del' moralischen Empfindung kennzeichnet ihn. El' erliegt del'
heiligen Sympathie in Entl'iistung gegen die Obel'en des Volkes
und in Mitleid mit den Niederen. Das helfende nIitleid liegt sowol
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seiner Le11re a]s' seinen "\Vundern zu grunde, er' sorgt fiir Seele
und Leib del' Bediirftigen, ist, zugleich Lehrer, Arzt und gelegentlich
auch \Virt. Abel' im :Markus tritt dies :Moth: del' ~eiIwunder nur
wenig hervor. Sie sollen hauptsachlich :Machtbeweise des :Messias
seine ,:Markus schreibt nicht de vita et moribus J esu, er hat nicht
die Absicht seine Person anschaulich odeI' gar begreiflich zu machen.
Sie ist ih1n aufgegangen in ihrem gottlichen Beruf; er will dartun,
daB Jesus del' Christus sei. Er wird zwar als solche1' von den
Aposteln erst seit del' Reise nach Jerusalem erkannt, ist es abel'
tatsachlich schon seit ,del' Taufe, seit delll Anfauge seines offentlichen Auftretens - und wenn nicht seine "\Vorte, so verraten ihn
doch seine 'Yerke. Sie erscheinen wenigstens ex post als AuBerungen
seiner :Messianitat; in diesem Licht stellt sie :Markus dar, als Beispiele fiir einen Beweis, den er fiihren will, und darum gehoren
sie in das Evangelium von Jesu Christo. Aufdringlich ist er dabei
freilich nicht; er unterstiitzt den Eindruck, den nach seiner :Meinung
die Saehen selbeI' hel'vorrufen miissen, lediglieh durch Aussagen
del' D~hllonen, welche heller sehen als die Jiinger. NieInals fiihrt
er den Sehriftbeweis: das ist geschehen, damit erfiillet wiirde usw. ,
Eine dureh den Zweck besehr~inkte Auswahl aus yorhandenem
Stoff hat indessen Markus selbeI' sehwerlieh getl'offen. Schon die
111iindliche Uberlieferung, die er yorfand, wird unter dem EinfluB des
selben Gesiehtspunktes, YOll clem er ausgeht, zusamlllengeschrumpft
&01n. Er versehweigt. dies una jenes, was er als seinen Lesern
bekanut yoraussetzen kann, z. B. die N amen del' Eltern Jesu.
Abel' er hat doch seinen N achfolgern an eigentlieh Geschichtlieheln
wenig nachzulesen ubrig gelassen, und was sie 111ehr wissen, ist
von zweifelhaftem 'Vert. Die Uberliefel'ung, die er bueht, ist
verhaltnismaBig reich fii.!' Jerusalem, dngegen arm fiir Galilaa iihnlieh \Vie die iiber :nfuhamlned reich fill' 'Medina und ann fill'
nlekka. Diesel' Untersehied lie8e sich l{aUnl begreifen, wenn er
auf die Urjiinger zuriiekginge. Die galiHi.ischen Erzahlungen sind
aueh innerlieh meist nleht, so besehafi'en, daB sie auf diese zuriickgefiihrt werden konnten. 8011 etwa Petrns del' Gewiihrsmann sejn
fiil' die plotzliche Bernfung del' vi0r lUenschenfischer? soIl er das
'\Yandeln auf clem See odeI' das A nsfahren del' bosen Geister in
die S~il1e bezeugt haben, die Heilung des blutfliissigen "Teibes
durch die Kraft eines Kleides, des St.nmmen und des Bfinden
dUl'ch Speicn? Und warum wird nicht 2\Jehreres und nieht ZuI
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verHissigeres. ii.ber den Yerkehr des ]leisters mit Selnen Jiingern
berichtet? Es scheint viehnebr, daB die erzahiende Uberlieferung
im :Markus nicht vorzugsweise VOll den Yertrauten J esu ausgegangen
ist. Sie hat groBenteils eine etwas derb yoikstiimliche Art, wie
sie denn aneh erst durch Iangeres DmIaufen in· del' Leute ~fund
zu del' ungemacht drastischen Ausgestaltung gekollllllen sein wird,
in del' sie nns vorliegt. 1) Delll popuHiren Geschlnack entspracben
die 'Yuncler und Teufelaustreibungel1, die Hecognitionen J esu durch
die Damonen, und sie besaBen yielleicht .auch ais "Zeichen" del'
~lessianitat mn Ineisten werbende Kraft bei del' }\Iissionspredigt
des Evangelinms fiir die Kreise, aus denen sich das ChristentUln
yorzugsweise rekrutirte.. .Markus nahIn auf, was die Tradition
ibm bot. Die Zusammenstellung des Stoffes in den drei Teilen
ist sein \Verk. Sie schlieBt natiirlich eine Redaktion ein; dazu
gehoren Eil1leitungen und Schlii.sse, Ubergange, kurze lTbersichten,
Yerzeicbnisse, mitunter auch Angaben yon Adressen nalllentlich
bei solchen 'Vorten und Reden J esu, die ausnalllllsweise nicht von
yornherein mit einer Geschichte verbunderi waren.
3. Hat nun bloB eine Redaktion des 11liinc1lichen Stoffes
stattgefunden von seiten dessen, der ihn zuerst ordnete und niederschrieb? 1st uns die erste Niederschl'ift erhalten geblieben? oder ist
diese spateI' noch weiter redigirt, d. h. bearbeitet und vermehi·t
'worden? Die aIte Frage, ob del' uns yorliegende :l\1arkus der Urmal'kus sei, wird gegenwartig lebhaft besprochen. Sie darf Freilich
nicht von dem synoptischen Problem ausgehn, cla sonst die Gefa111'
entstiinde, daB dessen gegebene Grundlagen gefalscht wiirden. Auch
die Sprache des :i\Iarkus gibt keinen AnlaB sie aufzuwerfen und
kein Mittel sie zu beantworten; sie ist nicht verschiec1enartig und
1) J ulicher (Einleitung 1901 p. 293) sagt, ·hinter un~ern griechischen Markus
eine hebraische oder aramaische Urschrift zuschieben, sei ein ganz geschmackloser Einfall, denn die sprachliche Originalitat unseres :Markus habe ein Ubersetzer nicht schaffen konnen. Griechische Jdiotismen, Abweichungen Yon der
uns gelftufigen Literatursprache, sind abel' nichts IndiYiduelles, und die wahre
formelle Originalitat des Markus hii.ngt keineswegs yon der blo13en Sprache ab,
sondern besteht im Aramaischen ebenso gut wie im Griechischen, wennauch
im Aramaischen allerhand Unbeholfenes verschwindet. Sie wird au13erdem von
Markus nicht geschaffen, sondern yorgefunden sein; denn die miindliche Tradition iiberliefert den Stoff keineswegs formlos, und sie verbessert allmahlich
die Form, bis sie sobleiben kann. Vgl. die Au13erung Herders p.43 n.1.

II. Literarisches.

54

iiberall schirillllert gleichill~iBig das Aramaisclle durcll. 'Y 01 abel'
erwecken gewisse innere Unebenheiten del' Form und des Inhalts
Zweifel an del' Einfachheit und Urspriingliehkeit del' gegenwartigen
Gestalt des ·Markus.
DaB ein paar kleillere Interpolationen stattgefunden· haben,
wird sich nicht bestreiten lasE en ; vgl. meine Noten zu Me. 1, 2. 3.
4, 11. 12. 9, 13. Etwas anders sind die Glossen zu beurteilen, in
denen 'Vorter und Begriffe, die griechischen Lesern fremdartig sein
muBten, erklart werden. ilian muB sie als Zutaten des Ubersetzers
betrachten, wenn del' Autor aramaisch schrieb. 1) Sie treten et"was
ungleichmaBig auf. Bei KC(vC(vcitf); (3, 18) vermiBt man die ErkHirung und bei BC(pnflc{tf)~ (10, 46) wiirde man sie liebel' entbehren,
da viehnehr ein komponirter Eigenname vorliegt wie in Bartholomaus
und Bargiora. Die von ['oAj'cd}a (15,22) fiih1't i1're; Lukas (23, 33)
hat das Richtige, wie e1' auch KC(vavCll"o; 1'ichtig als ~""AW-r"l; versteht.
Die von Xf)p~aV (7, 11) ist so insignifikant, daB sie deln A.utor
kaum zugetraut werden kann. Del!ll Init del' wortlichen 'Viedergabe durch owpov ist hier nichts getan. Das 'Vort bedeutet an
diesel' Stelle in 'Yirkliehkeit etwas ganz anderes, wie lnan Hingst
erlcannt hat; del' Sinn 1st: ich verschwore, dir irgend etwas zu
gut zu tun. Den Dlerkwiirc1igsten Belag fiir diesen Sprachgebraueh
liefert Josephus contra ApioneIll 1,167.
"Theophrast sagt jn
seinenl Buche 'rrcpl yOp.WY, daB die Gesetze del' Tyrier verbietell,
"rremdlKnclisehe Eicle zu schwo1'en, und er zKhlt unter anc1el'en Beispielen clon xop~av genannten Eid auf - diese Schwurfol'lnel abel'
moehte sieh sonst llirgends finclen als nul' bei den J uden." DaB
del' Forsehungseifor del' Aristbtelessehille1' auf Umwegen jiidische
Antiquitaten zu 'rage geHjrdert hat, die deIn Verstiindnis des Evangeliums zu nntz komlnen, sollte lllall sieh nieht tralllnen lassen;
.T osephus ist stolz clarauf.
Das sind jecloeh Kleinigkeiten, die fast del' Text.kritik verfallen. Bei der literadsehell Frage, die wir aufgeworfen haben,
kOlnlnon andere Erscheinungen in Betracht. Die Geschiehten von
cler Speisung dol' Tausenc1e, cler Fahrt ilbor den See und del'
Heilung eines Stmnmen odeI' CInes Blinden in Bet,hsaic1a dureh
Speichel worden in del' solben Reihenfolgo zweimal hinter einancler
ol'zahlt; sie ]connen nieht neb en oinandor bestehn und llieht gleieh
I

1) Als B c w cis der Ubcrsetzung ]{onncn sic nntiirlich nicht gelton.
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urspriinglieh seine Es liegt darin viehl1ehr eine Znsammenstellung
inhaltlich iclentischer Yarianten YOI'. Dcsgleichen in del' zwiefachen
Yorstellung eines Kindes als Vorbild fiil' die JUnger (~le. ~J, 3G.
10, 13). Ebenso ist die Sumnannsparabel urspriinglieh llur eine
gewesen; die Anhangnng del' fremc1en Sp1'iiche in 1\lc. 4, 21-25
begreift sich 11Ul', '"enn c1as Thema erschopft ist und nicht he1'nach
110eh einlnal aufgenOl1llnen wire1. Die zwcite Parabel (4, 2G-2~)
erscheint in del' Tat als bloDe Variante der el'sten; die dritte
(-1, 30-32) verrat ihr spatel'es Alter dnrch den bei :Markus sonst
in diesel' \Yeise nicht vorkommenden Degl'iff des Reiches Gottes,
del' zu nlatthuns hiniiberleitet. Selbst del' Kommentar fiir die
Jilnger, welcher del' ersten Parabel beigegeben wil'd (4, 10-20),
steht nicht auf gleicher Stufe mit ih1' seIber, und clas selbe gilt
yon dem uhnlichen FaIle 7, 17-23 im Verhultnis zu 7, 1-15.
Anch groBere Einlagen yon anderer Art hat man Grund zu verInuten. Dahin gehoren c1as Verzeichnis del' Apostel (3, 13-19)
und del' Bericbt li.ber ihre Aussendung zur ~lission (G, 7-'13).
Ferner allerlei Stucke in del' Passion. Del' N achtrag zur Verfluchung des lTeigenbaums (11, 20-25) zerstort den Nexus zwischen
cler Ternpelreinigung und del' Frage del' Hohenpriester nach del'
Befugnis c1azu. Die ofl'ene Feindschaftsel'kHirung gegen die jiidischen
Obet'en in del' Pm'abel YOln \Veinberge (12, 1-12) entspricht durchaus nicht clem sonstigen vorsichtigen und ausweichenclen Verhalten
.Jesu ihnen gegeniiber. Die groBe eschatologische Rede (13, 3-37)
ist eine El'weiterung des yorhergehenclen kurzen Dl'ohworts J esu betrefl'end die ganzliche ZerstOrung des TempeL:; (13, 1. 2), hat aber in
,Yirklichkeit einen ganz anc1eren Inha1t~ da sie in ihreln jiidischen
Kel'n c1ie Zerstorung des Tempels nicht in Aussicht nimrnt und in
ihreln christlichen Anhang c1ieselbe schon als gescbehen betracbtet.
In del' Geschichte von del' Salbung J esu durch eine ungenannte
Frau zu Bethanien, welcher Ort als Quartier Jesu bei :Markus
sonst nicht genannt wircl (14, 3-D), - wirc1 sein nahes Begrabnis
als ganz selbstverstancllich vorausgesetzt, ohne vorhergehende Ankilndigung seines Tocles .. Schon clas ist eine auffallende Prolepse,
Boch mehr abel' die feierliche Versicherung Jesu, daB die Tat del' .
Frau mit zurn Inhalt del' apostolisehen Verkilndigung des Evangeliums von ihm gehore: sie hat nicht vqn vornberein dazu gehort,
und zur Erhaltung des Gedaehtnisses del' Taterin ware VOl' aUem
ih1' Name notig gewesen, del' verschwiegen wircl. Aueh e1mge.
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Reden odeI' ,Vorte sind wundedich angehangt. In.8, 11. 12 unterbricht Jesus die Fahrt libel' den See und geht irgendwo an Land,
bloB damit die Pharisaer hervorschieBen und mit ilun anbinden
konnen. Die Aufforderung, man solle beim Gebet nul' Glauben
haben, sowerde es erhort werden (11,22 -25), solI dadnrch veranla13t
sein, daD del' Feigenbaum auf die Verwlinschung Jesu sofort verdon-te; zu diesem Zweck muBder FInch als Gebet. aufgefaBt
werden und seine Erfiillung als Gebetserhorung. In 'Virklichkeit
paBt del' Spruch "ich sage euch, wer zu dem Berge da spdiche:
heb dich und stiil'z in den See, und in seinem Herzen nicht
zweifelte, sondern glaubte, daB sein ,V'ort geschahe, dem wiirde es
geschehen" gar llicht zu diesem Anla13; er paBt iiberhaupt nicht
nach J erUSalelll (denn c1a konnte nicht lnit deln Finger auf einen
Berg am See gewiesen werden), sondern nach Kapernaum pder
einem andern Ort mn galilaischen 1\Ieer. Ilervorzuheben sind
fern~r noch FaIle yon gekilnsteltei- und verzerrter Verkniipfung.
Die Beelzebulperikope (3, 22-30) ist hochst verzwickt zwischen
Allfang (3, 20. 21) und SchluB (3, 31-35) del' Perikope libel' den
Einheimsungsversnch del' Verwandten eingeschachteIt, in ganz anderer
eise wie die Episode von del' Heihing del' Blutfliissigen in· die·
Jairusgeschichte.· Und in Kapitel 6 ist, wie wir gesehell haben,
del' urspriingliche Pl'agmatismns, wonach lIel'odes den AniaE zur
Flucht Jesu iiber den See gibt, zerstort und ein anderer an die
Stelle gesetzt., wonach Jesns libel' den "See fii.hrt, dmnit seine yon
...-del' l\Iissionsreise erm iideten A post.el sich dort erholen konnen; der
Konig steht nun ganz verlol'en an diesel' Stelle, hat fur das Leben
Jesu gar keine Bedentung und client nul' dazu, eine lange Interpolation fiber das Ende des 'faufers einzuschieben. DaB in del'
Passion ;\..hnliches vorkommt, 1St gleichfalls schon gesagt worden.
Diese Erscheinungen sind nun freilich verschiedenartig und
melst nicht eincleut.ig. Die In iindliche Tradition war yo 11 Nat u r incohiirent, sie ent.hieH V:u-jant.en nncl verschiedenen Entwicldungsstdfe11 angehorige Bestandteile, clie del' erste evangelische Schl'iftsteller nahm wie er sie fand und orclnet.e. Schon er 111ag luitnnter
nicht gewuDt haben, \vo er die H.~den und 'Vorte Jesu passend
unterbringen sol1te: sie von del' Erzahlung zu isoliren, claran hat
or nicht gedacht. ,Vie aIt ferner clie Zusammenstellung del' beiden
Spcisewnnder ist, erhellt. clal'aus, claB auf ihre Vergleichung nlit
ejnander sich eine Ansprache J esu an die .Hinger griindet (8,17-21).
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Aber man komnlt doch nieht iiberall aus lllit einer Hedakt.ion bloD
del' ill ii n d lirh en Uberlieferung, z. B. nieht bei deln Abbreclien del'
Pointe yon denl Auftreten des Herodes. L:nd nlan hat auch keinen
Gnmc1 sieh gegen die Annahme zu strauben, daD in unserem
nlarkus aueh noeh nach der erst en Niederschrift, wenngleich YOI'
del' Ubertragnng ins Grieehisehe, eine "0berarbeituug statt gefunden
hat. Das "\Yiehtigste ist allerc1ings die Anerkeunung, daD iiberhaupt
sekundare Stiieke in del' Tradition YOrk0111111en. Ob sie zugleieh
li t. e r ari s c h sekundar sind~ ist eine untergeordnete und meist nieht
sichel' zu entseheidende Frage. Jedenfalls muD lnan darauf Yerzichten, den Urmarkus reinEcll herauszuschalen und gar die S tuf en
del' Hedakt.ion naehzuweisen. In den Erzahlungsbii.chern des Alten
Testaments liegt die Saehe ganz anders, und aueh dort kann die
literarisehe Analyse ZUlll Kinderspiel ausarten.

§ G. 1farkus bei nIatthaus unc1 Lukas.
'Markus ist den beiden anderen SYlloptikel'n schon in der
selben Gestalt und in cleln selben Un1fang' bekannt gewesen, \Vie
wir ihn jetzt haben. Sie habell den aramaisehen Text vielleieht
noeh einsehen konnen, abel' in del' Hegel den gl'ieehischen benutzt,
wenngleieh nieht notwendig iiberall in del' Form, wie ibn unsere
Handsehriften iiberliefern. Denll sie stirn men vielfaeh im grieehischen '''Vortlaut mit ilun iiberein, und sie verbessern den grieehischen Ausdruck, indem sie eine schon YOrhallc1ene Version iiberarbeiten, grade in den l\Iarkusstiicken. Narnentlieh bei :Matthiius
unterscheiden sich diese durch ihre glattere Sprache einigennaBen yon
den nicht aus l\larkus stamlnenden Lehrstucken. Dureh solche Lehrstiicke wirc1 sowol bei Matth~ius als bei Lukas cler Erzahlungsfaclen
des :Markus unterbrochen, so daB 'man ihn zuweilen vollig aus den
Augen verliert. }\lan kann die Einschalt}lng des gesetzlichen Stoffs
in den geschiehtliehen Zusammenhang des Pentateuchs vergleiehen.
1. Bei i\latthaus prasentiren sieh die clem :Markus entsprechenden
Stucke in folgender Ordnung: §§ 1-5 .. 9 .. 7 .. 25. 26. 10-12.

27 .. 16. 29 .. 13-24 .. 28. 30-48 .. 49-51 .. 52-60.. 6168.. 69-90. 1) Die drei Hauptabschnitte des ~Iarkus lassen sieh
1) Die beiden trennenden Punkte bedeuten eine Unterbrechung des

Markusfadens durch anderweitigen Stoff.,
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noch erkennen. In den beiden letzten ist die Reihenfolge del'
Stiicke, die ich in meine1' Ubel'setzung nach Paragraph en numerirt
habe, nicht verandert, sondern nul' im ersten. Die Aufzahlung
del' Apostel (§ 16) ist mit ihrer Aussendung (§ 29) vereinigt. Die
Heilung von Petri Schwieger (§ 7) hinter die des Aussatzigen (§ 9)
zu verlegen, dazu notigte die in :Markus eingelegte Begegnung mit
dem Hauptmann von ICapernauln, die mll Tor erfolgt, wahrend
jene innerhalb del' Stadt. Die §§ 27 (38. 41 = 1\It. 9, 18-34) und
29 sind wegen del' Einschaltung von Mt.11 vorgeschoben, Ulll die
Au13e1'ung 11, 5 in allen Stiicken vorzubereiten. 1) 1m Zusammenhang dalnjt wird auch die Vorschiebung von § 25. 26 stehn.
:Matthaus legt das I-Iau ptgewicht auf die Lehre J esu, fiir die
er Doch andere Quellen hat als Marhus. Sofern auch in :Markus
Lehr- und Redestoff enthalten ist, teilt e1' diesen vollsUindi~ mit,
wenngleich hie und da stl'affer geo1'dnet und ab und zu etwas
erweitert. Abel' den eigentlichen Erzahlungsstoff wiederholt er
ausfiihrlich· blo.8 in del' Passion; meist breitet er ihn nicht -lnit
Liebe aus, sondern drangt ihn zusammen und braucht ihn nul' als
Aufzug fiir seine EinschHige. Namentlich die Geschichten von denl
Gichtbriichigen, denl Besessenen von Gerasa, Jairus, denl epileptischen StuIDlllen sind durch Verkiirzung sehr abgebla.8t. Auch
SOllst ist manches Detail als gleichgiltig ilbergangen, wobei es
nicht iInmer ohne Starung des Ve1'sHindnisses abgeht .
.., . \V unc1erscheu ist :l\latthulls ganz und gal' nicht. In del'
Speisungsgeschichte fiigt er beide mal hinzu,. die Zahl 5000 odeI'
4-000 bcschr~inke sich nul' auf die ~Hinner, die ,Yeiber und Kinder
seien nicht mit ehlbegriffen. In del' Nazaret.hperikope wird die
Angabo "er konnte dort nicht eine einzige Tat tun wegen ihres
Unglaubens" schon bei :Markus (6, 4) nachtr~ig1ich korrigirt; bei
Matth:ius (13, 58: er tat dort nicht viele 'Vunder) ist sie durch
clie Korrektul' vallig verddingt. Statt "sie brachten iIlIn aIle
Kl'anken uncl or heilte viele" (1\1c. 1,32. 3,10) sngt Idatthiius
(8, 16. 12, 15): sie brachten viele und er heil te aIle. Die fehlenden
\Vuncler in del' Passion orgiinzt er c1nl'ch einen aIlerdings al1geIl1ein
gehaltenen Zusatz (21,14). Abel' die Heilungen durch l1uLgische
Beriihrung (a<p'~) sa.gen ihm l1icht reeht zu; die heiden grobsten
1) die Predigt des Evangeliums (11,5) durch § 28 (Mt. 10), was ieh im
J{omment.ar zu sagen ycrgcssen habe.
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(§ 38. 41 ~Ic. 7, 31-37. S, 22-26) i:ibergeht er ganz und lKBt nul'
in 9, 27-34 mel"ken, daB er sie l~ennt; die iibrigen berichtet er
kurz, pour acquit de conscience, weil er an ~Markus gebunden ist.
Das Talitha kumi Hil3t er aus, weil es wie ein Zauberspruch
erscheinen konnte. "Sie braehten die Kinder zu ihm, damlt er sie
beriihre" (~Ic. 10, 13) ~indert er (10, 13) a b zu: damit er die
lliinde auf sie lege und sie segne. \Volgefallen hat er dagegen
an Heilungen aus der Ferne f.L0YOY ).0 "(tp, bei dem Knecht des
Hauptmanns von Kapernaum und bei dem kanaanitisehen 'Yeibe. 1 )
Auch in 8,16 hebt er das Teufelaustreiben dnreh das bloBe ,Vort
hervor, obwol vorher die l~ranke Frau durch Berii.hrung gesunc1
gemacht ist. Sehr schon vergeistigt er das ,Vandeln J esu auf
denl See. Bei ?lIarkus handelt es sich urn ein ganz auBerliehes
?llirakel : Jesus hat seine Jii.nger im Schiff vorausgeschiekt und
wandert dann seIber zu FuB quer fiber den See, wobei er zufKllig
an ihnen vorbeikommt und unbemerkt an ihnen voriibergehn will
(Me. 6,48 xat -~OE).SV 7L(1.pc)Jh'tv rltrcou;:), vermutlieh Uln sie am
anderen lifer zu iiberraschen. Bei l\latthaus bekOlnmt das l\Iirakel
Bedeutung durch eine eingeschobene Episode (14, 28-31): Petrus
kann auch auf dem ,Vasser gehn, so lange er Vertrauen hat; sinkt
aber unter, sobald er zweifelt.
Die menschlichen Empfindungen J esu, die bei Markus hie und
da temperamentvoll hervortreten, werden bei l\Iatthaus mehr zuriickgedrangt, als schicke sich das nicht recht flil' ihn. Er nimmt die
Kinder nicht in den Ann (19,15 gegen 1\lc. 10, 16), wirft keinen
Blick voll Liebe auf den reichen Jungling (19, 21 gegen l\fc. 10,21),
redet den Gichtbruchigen nicht mit ~EY.VOV an (9, 6 gegen Mc. 2, 5)
und vermeidet diese Anrede sogar bei den Jlingern (19, 24 gegen
Mc. 10, 24), nicht aber bei del' blutfiiissigen Frau (9, 22. ~1c. 0, 34).
Er sieht die verstockt Schweigenden nicht voll Zorn an (12, 11
gegen :Mc. 3, 5) und bedl'oht den geheilten Aussatzigen nicht mit
Heftigkeit (8, 4 gegen Mc. 1, 43); auch AuBerungen des U nwillens
gegen die Junger werden zuweilen unterc1rlickt (13, 11. 19, 14 gegen
:Mc. 4, 13. 10, 14). Er vel'bietet das Schwert fur ihn zu ziehen,
er selbeI' }cannte Legionen von Engeln zu seiner Hilfe aufbieten,
widersteht aber der Versuchung (26, 51-54). Er hat die i\facht
und wendet sie nur nicht an. Er merkt nicht bloB die Gedanken
1)

\YO
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del' nlensehen, sondern er weiB sie. 1) . DaB. er das Pdidikat &'{cd}6~
von sich abweist und nul' auf Gott beschrankt, Hi13tMatthaus nicht
gelten und empfindet es dem entsprechend als Schwierigkeit, daB·
er sich del' Taufe Ek a;r;ECHV &.P.a.p'i:'lWV unterzieht. Er ist siindlos,.
weil er der M.essias ist, als welchen ihn schon del' Taufer anerkennt
(3, 14). Seine M:essianiUit bekundet sich von Anfangan viel offener
als bei niarkus. Sie wird nicht bloB yon nlatthKus unterstrichen
durch den Schriftbeweis, sondern auch Jesus selbeI' halt. sie von
Anfang an nicht latent.
Die Junger wissen, wer er ist, und glauben an ihn~ Der
Tadel :Mc. 4, 13 wird nIt. 13, 16. 17 ersetzt durch eine Seligpreisung;
die wiederholten Angaben bei :Markus, daB sie von den Eroffnungen
J esu iiber seinen Tod und seine Auferstehung nichts begriffen,
fehlen bei :Matthaus insgesalnt. Ihl' VerhaltIiis ZUlU l\Ieister erscheint
bei ihm viel intilner. Er zieht sich nicht zuriick von ihnen, Uln
einsaul zu beten. Er nennt nul' sie seine Bruder (12, 49), J?icht
",vie bei l\Iarkus die Zuhorer insgesamt., wenn sie' den 'Villen Gottes
tun.
Er richtet auch seine Ansprachen vorzugsweise an sie,
wahrencl er sich in del' ersten IHiIfte des l\Iarkus regehniiBig an
ein unterschiedsloses Publikumwendet.
2. In del' iuneren Differenz von Markus stinunt -Lukas 11lit
~Iatthaus wesentlich iiberein, und ofters in den selben Fiillen. Die
i;o·~ wird 4, 39 ausgelassen und anderswo durch Handauflegen
~erset.zt; das Beten Jesu vermitt.elt in 3,21. 9,29 die 'Vunder.
Seine Affekte werden abgeschw~icht; nicht er ziirnt, 6, 6-11 den
Pharisiiern, sondern sie viehnehr geraten in unsinnige 'Vnt gegen
ihn. Seine Ubermenschlichkeit steigert sich. Er fragt die Gegner
nicht., sonc1ern wei13 ihre Gedanken iIn voraus (6, 8 gegen l\-Ic. 3,4).
Petrus ·HUlt ihm bei seiner Berufung zu Fii13en und sagt: geh VOll
mil' weg, jch bin ein siindiger :Mensch. Er ofl'enbart sich gleich
bei seinem ()fTentlichen Auftret.en in Nazareth als den IHessiaR und
fii.hrt selbeI' den Schriftbeweis dafur (4, 16ss.). Die JUnger erkennen
ihn an, sie Hennen ihn bisweilen XUplE, ,niemals abel' OlOrlC;XCl/,E,
wie die AuBenst.ehenclen, sondern viehnchr E:rWnrltCl. 'Venn ·er
Binsmn bctet., so sind sie doch clabei (9, 18). Sie werden nicht
1) Die Varianten lot;)'1 und. dOlO' odeI' "('IOU; bei diesel' Gelegellheit fillden
sich allerdings nicht bloB zwischen den Schriftstellel'l1, sondern anch zwischen
den Handschriften.
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gescholten, so daB sogar die scharfe Zuruckweisung des Petrus
~Ic. 8: 33. nit. 16, 23) wegfaUt.
Von ihrer schimpflichen Flucht
nach Galilaa beim Tode des Meisters verlautet nichts.
Dabei ist jedoch Lukas l1icht yon Matthiius abhangig. .AuBerHch weicht er in der Benutzung des :Markus stark von ihm ab .
. Die Reihenfolge ist bei ihm: § 1-4 .. 6-8 .. 9-16 .. 19-2l.
18. 25-27. 29-32. 43-48 .. 50-54 .. 55-90. Sie entspricht
der des :Markus weit nlehr als bei ?lIatthKus. Sie ist auch weniger
oft durch anderweitigen Stoff unterbrochen, da diesel' meist in
einer groBen Einschaltung (zwischen § 48 und 50) untergebraelit
ist, zeigt allerdings mehr Liicken. Dagegen sind die drei groBen
Perioden verwischt und andel's geteilt. Del' Aufenthalt in KapernaUIn wird be::;chnittell und umfaBt nul' § 1-16 (4, 16-7, 50).
Das ,Veitere, was bei Markus und Matthaus Doch in diese erste
Periode fiillt, faUt bei Lukas schon in die zweite, in die Zeit del'
galilaischen 'Vanderung, welche scharfabgehoben wird und § 18-48
(8, 1-9, 50) umfaBt. Ein neuer Abschnitt beginnt da, wo die
, unstete 'Vanderung in die Reise nach Jerusalem iibergeht, die bei
Lukas nicht durch Peraa, sondern dureh Samarien fiihrt. Er reicht
von 9, 51-18, 14 und enthKlt gar keine nIarkusstucke und vieles
dem Lukas ganz Eigentumliches - es ist die vo1'hin erwahnte groBe
Einschaltung zwischen § 48 und 50 (Mc. 9, 33 -50 unel 10, 13-16).
nEt 18, 15 wird der :Markusfaden, ohne' daB es auBerlich luarkirt
wi I'd, wieder aufgenommen und zu Ende gefiihrt.
Mit del' Verwischung del' drei Perioden, die ja auch ortlich
unterschieden sind, hangt die Verwischung des Lokals zusamIllen.
Seit dem Abschied von Kapernaum schwebt Alles iibel' dem Boden;
wir konnten ganz vergessen, wo wir sind, wenn wir nicht gelegelltlich (13, 22. 17, 11) mit FleiB daran erinnert wurden. N amentlich
in del' samarischen 'Vanclerung (9, 51-18, 14) ist sowol del' ortliehe wie del' zeitliche Rahmen vollko~men gesprengt. Fiir die
wenigen Tage, die sie nul' dauern kann, ist ihr Inha-It auBerord·.mtlich reich. Es ist alles rtIogliche in dieses Fach hineingestopft. Jesus ist wie auf einer Missionsreise in heidnischem
oder halbheidnischem Lande, abel' doch keineswegs in del' Fremde.
Die verallderte Situation macht sich gar nicht fli.hlbar; er findet
nicht nul' ii.berall Bekannte, die ihn einlac1en und bewirten, 1)
1) Nur bei Juden durfte er essen, und die \Virte sind nuch immer Juden.
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sondern hat auch stets das selbe Publikum wie sonst zur Verfiigung,
Volk und Junger, Pharisaer und Schriftgelehrte, Zollner und Sunder.
In 13, 31 sieht man deutlich, daB er sich in '~T a,lu'heit gar nicht
unterwegs in Salnarien befinc1et, sondern daheiln .in Kapernaum;
andrerseits gehort die Rede 13, 1-5 eigel1tlich nach Jerusalem.
Lukas scheint- den Ort eines Geschehnisses fiir gleichgiltig zu haltell;
er nennt Golgatha nicht Init dem eigentlichel1 Namen und Gethsemane uberhaupt nicht. Er selbeI' steckt in del' palastinischen
Geographic nicht drin und schreibt auch fiir Leser, denen sie fremd
1St. Er vermeidet ihretwegen nach KrKften fremdlandische ·Ausc1riicke, er haltles fiir notig zu sagen, Kapernaum sei eine galiHiischc
Stadt und die Lanc1schaft Yon Gerasa liege gegeniiber von GaliHia;
den See von Genncsar, del' claheim :Meel' hieB, nennt er Atp.YTJ.
Unter J udaa begreift er oftel's GaIiHia (und vielleicht PerKa), was
dem einhehnischen Spl'llchgebrattch schwerlich entsp1'icht. Darauf
ist schon hingewiesen, daB es iInn nichts macht, die Heise du1'ch
8ama1'icn nach J erusaleln ebenso i1 bel' Jericho zu fiihren, wie clie
c1urch Peraa bei ~Iarkl1s unc1 ~latthii.us libel' Jericho geht. Dem
entspl'echenc1 scheint es mangeInde Vertrautheit Init del' Lalldessitte zn Yenat-en, wenn er yon einem Ziegeldach 1) unc1 VOll einem
Sarge als ortsiibIichen Dingen redet, wenn er als kleine ~1iinze
an stelle cles Kupfel's hei ?\Iarkns beide 111al Silber setzt. 1m
St.reit mit den Schriftgelehrten unc1 Pharis~iern geht Jesus bei
... ihm nieht. mohr so in c1as jiic1ische Detail oin Wle bei Markus
und JIa tthiius.
Nieht wCllige Porikopen cles fllaJ'kus fohlen bei Lukas. So
die Abloge~' des Gleiehnisscs YOl11 Siiemann (8,14-18); tin. konnt.o
m(1 n dell ken, er 11a be noch oinen ,,1J rmarkus" oinsehen kOllllen,
worin sie l10eh nicht standen. :Meist verraton sich .iedoch Spuren
(leI' Hekan nt.schaft; so 111 i t. ~ 35 (11, 38), § 48 (9, 46 SSe 17, 1 ss.),
§4:8(1(),18), §f)3 (22,2.c1-28), §58(17,Gs.), §75 (22,31-34).
Gewicht. 11:1t man c1arauI' gclegt·" c1aI.~ dio anffallcnc1e 'Viec1erholnng
del' Varianten j 11 ]\ic. G, 84-8, 26 bei Lll kas \yegfiill t.. El' erziihlt,
die Speisungsgeschichte nicht zweimal, zieht abel' die spiiterc
Varianto VOl', weil sie bei Markus Yoranst.eht, unc1 bringt sie in
Verbindl1ng Illit del' Aussonclnng und IHickkehr del' Apostel, d. h.
I) Die Ziegel (5, I!)) fehIen allerdings in del' SYl'a, abel' nicht. in D und
in der Latina.
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lllit Stiicken, die am wenigsten zum Grnndstoek del' :Markustradition
: gehoren konnen. Er beriehtet ferner bloB das ,Yunder, die Speisung,
iibergeht die gleiclllnaBig in beiden Yariantengruppell des 'Markus
sieh dUl'an schlieBende Uberfahrt libel' den See naeh Bethsaida,
und HiBt dann aueh das dadurch yorbereitete Casarea Philippi als
Ort des Petrusbekenutnisses aus. Statt del' dreifachen Seefahrt
des jlarkns erwiibnt er nul' eine, jedoch an einer Stelle, wo sie
pragmatisch (als Einleitung dazu, daB Jesus das Gebiet des Herodes
verHiBt) nichts zu bedeuten hat, sondern lecliglich einen Ausll llg
unc1 eill ,Yuncler bedeutet. Es ist also nieht an dem, claB Lukas
hier nur den l:rmarkus wiedergibt; er hat vielmehr clen uns Yorliegenc1en Markus YOI' sieh gehabt und daran Kritik geiibt. Seiner
T\:ritik ist \\"01 aneh die Interpolation libel' clas Ende des TKufers
'. (Me. G, 17-2t)) zum Opfer gefallen, c1eren Inhalt er schon in 3,19
yorausnimmt. Man clad ihn} so etwas zutrauen, denn er gibt sieh
im .Yol'\\'ort als Historiker. Daher aueh sejne Benliihungen urn die
Chronologie (2, 1. 2. 3, 1. 2), Notizen ,de 13, 1. 19, 22. 27, aus
denen man irrig eine Benutzung cles Josephus hat erschlieBen
wollen, und die Angabe (22,25), claB die Konige (z. B. del' Parther)
sich gern sosP"(s-cc{t nenuen lieBen. DaB er 111it nntaugliehen und
del' N~l tllr des eyangelischen Uberlieferungsstoffes "\Yiclel'spreehenden
i\Iitteln arbeitet, ist kein Beweis gegen die Absieht des \-' ersuehs.
I,'iir eine Anzahl \'on ~larkusstiieken' treten bei Lukas Varianten
ein, gewohnlich an anderen PHitzen. In 4,16-30 wird die Nazarethperikope (§ 28), die bei i\Iarkus hinter del' Kapernaumperioc1e steht,
YOI' c1ieselbe gesehoben. Jesus eroITnet seine ,Virksalnkeit in del'
S~'nagoge seiner Vaterstac1t,l) stellt sieh sofort Allen als den (dureh
d ic T~Hlre) mit deln Geiste gesalbten (Zptu-co;) ErfiiIler der ,Veissagung vo1'~ sagt VOl'ClnS, daB die begeisterte Aufnahme, die e1'
finclet, bald ins Gegenteil umsehlagen werde~ benutzt diesen zukiillftigen Umseblag schon jetzt Zll einer Absage Hicht bloB an clie
. Nazarener, sondern auch an die Juden iibe1'haupt, zu denen er in
'Va} rheit nicht gesanclt sei, und el'regt dadurch einen begreifiiehen
ZOl'llcsausbl'uch, del' dazu client, seine Auswanderung naeh Kapernamll zu er1l::Hi1'en. In 5, 1-11 wird statt del' beiden Briiderpaare
(§ b) nul' Petrus zu III Inonarehischen Vertreter des Aposteltunls
I

I) Es ist bemer1~enswel't, dalJ nul' Lukas eiu Beispiel del' Lehnveise
J esu in del' Synagoge gibt; bei 'Markus und l\Iatthli.us filldet sich das nicht.
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berufen, n~tCh einem wunderbaren Fischfang, dem Symbol. des
IVlenschenfangs im Netz del' christlichen nfission.· In 7,36-·50
wird die Salbung Jesu durch eine Frau bei einem Gastmahl im
Hause Simons (§ 70) umgearbeitet. Simon ist ein Pharisaer, die
Frau eine Hure; ihre Tat erl'egt nicht; als Verschwendung, den
Unwillen del' Junger, .sondern del' pharisaische ,Virt nimmt AnstoB
daran, daB Jesus sich so etwas von einer Hure gefallen laBt, die
el' als Prophet doch erkennen miiBte; zum SchluB wird ihm die
:Moral applicirt, daB ihre Liebe seine Gerechtigkeit sehr in den
Schatten stelle. In 10, 25-37 wird die Perikope VOln fl'agenden
Schriftgelehrten (§ 63) antecipirt und als AnlaB benutzt, um eine
lehrreiche Geschichte anzukniipfen; er fragt abel' in baser A bsicht,
denn einen ehrlich nach del' 'Vahrheit suchenden Schriftgelehrten,
den Jesus wie bei :Markus lobt, kann Lukas sich so wenig vorstellen wie :Matthiius (22, 34ss.) . .: Auch 11, 27. 28 ist eine Variante
zu § 18: :Maria tritt nicht feindlich gegen Jesus auf, sondel'n. '~7ird
als seine 1\1 utter von einem begeisterten V\T eibe selig. gepriesel1,
und darauf erfolgt die Antwort: selig seien vielnlehr die, welche
das "Tort Gottes horen unel tun. Hier hat abel' die Variante das
Original nicht verclrangt (vgl.' Lc. 8, 19-21), und del' Fall gehort
in ein anderes Kapitel.
Diese Varianten haben nun nicht wenig zu bedeuten: die
nlarkustradition zeigt sich in ihnen weit von ihrem ul'spriinglichen
Stanele entfernt., sehr veriinc1el't und aufgeputzt. Das Urteil, welches
sich claraus libel' Lukas ergibt., bestKtigt. sich weiter durch die
Passionsgeschichte. ,Vas cla schon teil weise bei :Markus ansetzt,
allerhancl Parasitisches, erscheint bei Lukas ausgewachsen. Die
Tempelreinigung wird nul' kurz berilhrt unel erscheint durchaus
nicht a1s Anla8 des Einschreitens (leI' Obl'igkeit gegen Jesus~
sondern eines 'rages, da er das Yolk illl Tempel lehrt und das
Evangelimn predigt, treten die Hohenpriester und Schriftgelehrtell
hillZll uncl fragen: kraft welcher Befugnis tust du das (d. h. predigst
du)? Die TempelWsterung verschwinclet ganz und gar, und Gegenstand del' Anklage ist lecliglich cler Ansprnch auf ?tlessialliUit, den
.J eSllS freimiHig erhebt und aufrecht erhtilt. El' pro tes ti rt nicht
bloH gegen das Abhauen des Olu'es, sondern setzt es wieder an~
Von clem BesehluB del' Hohenpriester, ihn noeh VOl' delll Fest
zu toten, ist nicht mehr die Hede, und das letzte Abenelmahl
geht restlos im Paschamahl auf, jede Spur des Unterschiedes ist
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getilgt. 1) Pilatus und lIer"odes "werden 8ehr geflissentlich entlastet,
die J uden haben die ganze Schuld, und sie yollziehen auch die
Kreuzignng, nicbt die romischen Kriegsknechte, die fiberhaupt nicht
auftreten. Es sind freilich nul' die Oberenc1cr Juden gemeint, die
ilIenge erscheint vielmehr sYlnpathisch und gibt Jesu das Trauer"geleit. Bemerkt zn werden verdient besonders, daB das beredte
Schweigen des ~Iart.yriums bei Markus durcll ein rtihrseliges rhetorisches Element gestort wird. Jesus unterredet sieh a"uf seinelll
letzten Gange erbaulich mit clem jammernclell Gefolge und sogar
Hoch am Krenz mit clen Sch~ichern. Seine verzweifelte Frage "warUlll
hast du lnich yel~lassen" wird ausgelassen, wie denn auch die Depression in Gethsemane gemildert wird. Daflir tut er am Krenz
mehrere gottergebene Ausspriiche; er verscheidet nicht lnit einelll
lauten Schrei, sondern lnit den ,Yorten: 'Vater in deine I-Hinde
befehle iell meinen Geist. Del' eine Schacher gibt ein Beispiel del'
Bekehrnng uoch in cler letzten Stunde und erhiilt die Versieherung
ihrer Annahme: heute wirst clu mit lllir iln Paradise :sein. Von
der FIneht del' JUnger merkt man niehts mehr, sie bleiben in
Jerusalem und erleben dort die Auferstehung, die Himmelfahrt
und die AusgieBung des heiligen Geistes. In allen diesen Punkten
steht die Erzahlung bei Lukas auf einer anderen und weit entwiekelteren Stufe als bei ~ratthaus. Diesel' kiirzt zwar Inehr als
Lukas, hiilt sieh abel' doeh im ,Yesentliehen viel tt"euer an :Markus
und renovirt ibn nicht so frei und ausschweifencl. Lukas bildet
gewissermaBen den Ubergang zu Johannes. Das zeigt sieh namentlich in del' Haltung del' Passionsgesehiehte, in clerReise Jesu c1ul'eh
Samarien statt c1ureh Peraa, und in del' Zurilekdrangung seiner
'Vi l'ksam1\: eit in Kapernaum. Abel' auch sonst in Einzelheiten:
vgl. 3, If> mit loa.. ], 19 s.; 4, 29. 30 mit loa. 8, 59; 5, 6 mit loa.
21, 11; 10, 38-42 mit loa. 11.
v

§ 7. Nicht aus Markus Stan1mendes bei 11atthaus
und Lukas.
1. ,Vas bei Matthaus und Lukas fiber :Markus iiberschieBt,
ist meist Lehl'stoff.

Bei 1\iatthaus erseheint er zu groBen Redell

., 1) Uber Le. 22, 19. 20 vg1. zu ~Iarkus p. 123 s.
\Vellhauscn/ E\'angelicn.
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kompouirt, bei Lukas stliekweise~ Matthaus sehmiegt ihn mehr
an :Markus an und versehmilzt ihn ofters dam it, Lukas gibt ihm
a.parte Situationen und stellt ihn daun gro13enteils an einer einzigen
Stelle zusanllnen, in del' samarisehen Einsehaltung, die den Faden
del'. IIaupterzKhlung vollig unterbrieht.
Del' betreffende Stoft' deekt sieh in starkem Umfange bei
:Matthaus und Lukas. Die Reihenfolge del' wiehtigeren genleinsanlen
Stucke moge dureh eine vergleiehende Ubersicht vel'ansehaulieht
'
werden.
1. IVlt. 3, 1-12
Johannes del' TKufel'
Le. 3,1-17
2. nIt. 4, 1-11
Vel'suehung J esu
Le.4, 1-15
3 a. I\ft. 5, 1-12
Bergpl'edigt
Le.6,20-23
3 b. i\1t. 5, 38-48 Fol'tsetzung
Le.G,27-36
*Le. 12, 22-34
*nIt. 6, 19-34
Fortsetzung .
3 e. I\It. 7, 1-6
Le.6,37-42
::'nIt. 7, 7-11
*Le.11,9-13
3 d. I\1t. 7, 15-27
Sehi u13
Le. 6, 43-49
4. I\It. 8, 5-13
Hauptlllann von Kapel'- J.Je. 7, 1-10
I

naum

*1\1 t. 10, 1 SSt passinl
5. Mt. 11, 1-19
..;-6. 1\1 t.. 11, 20-24
7. I\1t. 11, 25-BO
8. Mt. 12, 22-87
9. l\H. 12, ;38-42
10. l\H. 12, 4;3-45
*Mt. 22,1-14
*'[
')G
l' t. 2'~
;), 1'1
;)-;)
:!;'[t
9~)
l ' ' ...... J,

~~,.., -~)9

.J

*1\1 t. 24,1

.)

SSt

passinl

*Le. 10, 1-12. 12, 1
-12. 49-53
Ubel' den Tiiufer
I.e. 7, 18-35,
ehe den Stiidten
I.e. 10, 18-15
Konllnt her zu nlir
Le. 10, 21-24
BeelzebulsperikopeLe. 11, 14-23
.1onaszeichen
Le. 11, 29-32
Kritik del' Exoreismen Le. 11, 24-26
::'Le. 14, 16-24
:::J'.Je. 11 , ~)
97-59...
"'r
'14 • V'15
" ..JC. 1'1
'), V

"r

:''...Ie.
:r 1"'"(, ")0
0)5 ....
1'),;)'16
... -n
-4G

*~It.

25, 14-i10
*Le. 19, 11-27
Die hier aufgefiihl'ton St.Ueke ~ind afters Reden und Erz~ihlungen
zngleieh, und zllweilen iiberwiegt die Erziihlung. Die lllit. Zifrern
hozeiehneten folgon sieh hei Ma.tt,hans nnd Lukas in del' selben,
ohne Zweifel historischen Orc1nung. Sie st.anUllen aus elner einzigen
zllsammenhangenden Quelle, die man lllit Q bezeichnet.. Abel' anch
diojenigen, die nieht in clor Heiho st~hn, sehreibt man diesor Quelle
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zu. Ob das so allgemein znHissig ist, HU3t sieh bezweifeln; indessen
ist es yel'lllutlieh teilweise bereehtigt, z. B. fiir die Anslassung
gegen die Sehriftgelehrten (Mt. 23, 13-36. Le. 11, 37-52) und fiil'
die esehatologisebe Rede (Mt. 24 passiIn. Le. 17, 20-35). Diese
beiden Stucke sind wenigstens bei :Matthiius analogen Stiicken des
:Mark1.1s, die in del' Passion stehn, gleiehgesetzt und mit ihnen
yerbunden. Dann wiirde del' historische Faden, an deIn del' Lehrstoff yon Q aufgel'eiht ist, yon dem Auftreten des Taufers an bis
hl die Passion sieh erstreeken.
Die Frage, ob Q bei Matthaus odeI' bei Lukas urspriingliehel'
erhalten sei, laBt sieh nieht rllnd beant.worten. Die rnehr stuckweise \Viedergabe des Stoffs bei Lukas verdient inl Allgemeinen
den Vorzug \'01' del' Komposition Zll umfangreiehen Reden bei
l\Iatthtius, eleln die Vorliebe fiir die Siebenzahl inl Blute st.eekt.
Abel' die Sitoatio11en, die Lukas den einzelnen Stiieken an,Yeist,
yerdienen groBent.eils nieht dus Vertrauen, in del' Quelle vorgefunclen
zu seine Besonders in deL' groBen Einsehaltung sind Gru ppen, die
in 'Yahrheit nul' saehlieh zusammengelloren, kiinstlieh in einen
zeitliehen und ortliehen Rahmen gefaBt, del' dann c10eh nieht h~ilt.
Von einem Gastmahl aus wenc1et sieh Jesus, zunl teil in Beantwortung an ihn geriehteter Fragen, an die versehiec1ensten Ac1l'essen,
an die Gaste, an die Junger, an das Yolk, ohne daB die Situation
weehselt, abel' aueh ohne daB sie festgehalten wird. Das Gastmahl muD bei Lukas uberhaupt nieht seHen als Gelegenheit herhalten. Dabei ist del' ,vii·t oftel'S ein Phal'isael' oder ein Sehriftgelehrter, und aueh Simon del' Aussatzige hat sieh in einen Pharisael'
umgewandeH. Das dient dazu, Jesus in Collision mit seinen
'Vic1ersaehern zu bringen. DaB e1' dann seinen Gastgebel' an dessen
Tafel ausschilt, muB man in den Kauf nehmen; die Unfeinheit
wird inclessen nieht ihm, sondern dem Lukas zu1' Last fallen. Viel
passender ist in einelu analogen Fall Qei Markus del' Zollner Levi
del' 'Yirt, und die Pharisaer, die zureeht gewiesen werden, sind
zDgedrungen.
Naeh inneren :Merkmalen erseheint die Feldpredigt bei Lukas
im Ganzen originaler als die Bergpredigt bei fllatthaus; seine Disposition liegt aueh bei jenem zu grunde, sein Ton unel seine Sprache
ist durehweg frisehe1', gedrungener und- volkstiimlieher, weniger
geistlieh und Libliseh. Behu Vaterunser ist das Verhaltnis iihnlich ~
jedoch kann man zweifeln, ob es zu Q gehort. In anc1e1'en Fallen
5*
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gibt Lukas die QueUe deshalb reiner wieder, weil er sie nicht Init
:Markusparallelen zusammen arbeitet, wie ~1atthaus zu tun .pflegt.
~ieistens HiBt sich indessen ein generelles Urteil tiber gauze Stucke
nicht aussprechen. Erweiterungen und Einschube haben sie nicht
bloB bei ~Matthaus erfahl'en, sondern auch bei Lukas, wie die Beispiele Lc. 3, 10-14 odeI' 6, 24-26 schlagend dartun. Die einzelnen
Spl'uche haGen manchmal bei dieseln, manchmal bei jenem ein
echteres Aussehen, obgleich die Entseheidung auch da nur selten
ganz sichel' ist. ~H. 6, 19 s. ist verfeinert aus Le. 12, 33 s. und
~1t. 10, 37 aus Lc. 14,26; die Vogel des Himmels (nit. 6,26) kommen
nicht auf gegen die Raben (Lc. 12, 24); ~1t. 5, 4Q "wer dein UnterIdeic1 haben will, dem.laB auch das Oberkleid" ist eine Verkehrung
von Le. 6, 29 "weI' dein Oberldeid haben will, dem laB auch das
Un terkleid ", denn das Hemd sitzt einem naher als del' Rock.
Andrerseits ist Le. 12, 3 eine Verschleehterung von ~H. 10, 27; .
OW(jcl 'ITycUf.!C{ fi,toY (Le. 11, 13) eine ICorrektul' fur OW(jEt, rXj''10i
(~1t. 7, 11), EUfJ."(,,(EA{(ctrJ.l (Le.16,}6) ftir ~tciCEtat (Mt.ll, 12), und
7'WpipZEafh t·~Y XPl(jlY X'1l 't~Y d"(r1.T.:YjY tou {}zou (Le. 11,42) fur t~Y.
Xplal\l xed to EAEO; XCxl tT,Y 'ITl(1tlY (nit. 23, 23).
Einige Varianten zwischen HerI'nsprii.chen bei l\'Iatthaus und
Lukas Jassen sich nul' aus verschiedener LesuDg odeI' Auffassung
eines al'amaischen Originals befriedigend erkla.ren, wie p. 36 gezeigt
worden ist. 'Venn diese Spl'uche aus Q stammen, so n1uB diese
QueUe beiden Evangelisten Doeh aram~iiseh zuganglich gewesen
sein. Daneben haben sie abel' in groBem Umfange beide eine und
.... die selbe griechisehe Ubersetzung benutzt, wobei freilich del' Grad
ihrer Ubel'einstimmung iIn grieehisehen '~Vortlaut bei ganzen Perikopen sehwankt. l )
Ob man zur EI'kHirung dieses sonderbaren
Tatbestandes clmnit auskolnlnt, daB sie eine vorhandene Ubel'setzung je naeh El'lnessen und Belieben bald wortlieh wiedel'holten, bald etwas vel'iinderten, und bald durch eine neue aus
clem Original ersetzten, kommt lnir etwas problematiseh VOl'.
2. Sondergut, nul' Einem Evangelisten angehorig, finclet sieh
bei Lukas mehr als bei ~'Iatthaus, am meisten in del' zweiten
lHilfte del' groBen Einschaltung. Es besteht bei beiden vorzugs\,

im allerhochsten Grade auf, dan sie es beide
nur griechisch gelmnnt haben, da beiden das unverst andIiche emo.Jcrloc; gemeinI) Beim Vaternnser fallt es

sam ist.
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Welse aus sogenanuteu Pm'abeln, deren gleicheu in Q kaUIll y01'kOnl111en. Bei ~Iatth~ius sind es l'ichtige Gleichuisse, die Init es
ist wi e weun anfangen. Sie sind ausgearbeitete Produkte del'
tberlcgung, nicht aus dem nlOlllent geboren, vielmehr (yom Standpunkte Jcsu aus) auf die Zukunft beziiglich. Sie handeln aIle
YOIll Himme1reich, als Saatfeld, als YVeinberg, aIs irdischem Arbeitsgebiet del' familia dei. 1) Gott steht als del' Konig odeI' del' IIausund Gutsherr gegenii.ber den Sklaven seines Haushaltes odeI' den
Haussohnen - was auf das selbe hinausHiuft; sie arbeiten gemeinsam in seiner \Virtschaft, unterscheiden sich dabei abel' sowo1
durch anBere unwesentliche als auch durch innere wesentliche
Unterschicc1e, und bekommen zum SchluB ihren Lohn, iudem sie
Hitch clem inneren ,Vert illl'es Knechtsdienstes gesondert, teils in
das Reich del' Herrlichkeit aufgenommen, teils verwo1'fen werden.
Anders bei Lukas. Seine Specia1itat sind nicht Gleicllnisse, sondern
ganz durchsichtige und einer deutenden Entk1eidung nicht bec1urftige
lehrhafte Erzablungen, die auch wol wirklich passirt sein konnen,
wenng1eich sie immer eine :Mora1 haben. Vielfach werden darin
zwei Typen einander entgegengesetzt: ·Maria und :Martha, der reiche
l\Iann und del' arme Lazarus, del' Samariter und die Juden, del'
yerlorene Sohn und sein Bruder, der reumutige und del' verstockte
Schacher, del' Pharisaer und die Bure, del' Zollner und del' Pharisaer.
Als antithetischer Grundtypus erscheint- del' des se1bstbewuBten
Gerechten und des armen Sunders, und das Lieblingsthema ist,
clae die 13ekehrung fiir keinen in welcher Lage auch immer ausgesc1110ssen, flir jeden notwendig und dem Taugenichts leichtel' sei
als dem Tugendhaften. Lukas hat eine ausgesprochene V ol'liebe
nicht bloD fii.r die gedruckten, yerkommenen und mis1eiteten oyJ.Ot,
sondern fiir yerworfene Individuen', er treibt ,Vucher lllit dem
Spruch: die· Gesunden bedurfen des Arztes nicht, sondern die .
Kranken. Die Beispiele: ip. denen e1' seine These imme1' aufs
lleue veranschaulicht, haben eine groBe Familienahn1ichkeit unter
sich und zug1eich auch mit den Vai'iationen und VermehrunO'en
Yon Markusstii.cken,
von denen im § 6" die Rede O'e,vesen
ist·, b sie
•
b
stc;hn clamlt auf gleicher Stufe und mussen ebenso beurteilt werden.
Es geht ein etwas sentimenta1er und ein gleichma13ig literarischer
Zug hinc1urcb, die kunstmaBige Ausfiihrung cler Situation und die
1) fa m i Ii. a im urspriinglichen Sinn genommen.
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grell kontrastirende Farbengebung fiillt auf. 1) :Mag ihl' ,Vert' so
groB sein wie er will, so konnen doch c1iese Novel1en des Lukas
nicht del' alten Uberliefel'ung gleich gesetzt werden. Ihm wurde
auch die Perikope von del' Ehebl'echerin anstehn,' die im viel'ten
Evangelium interpolirt und dul'chaus apoluyph ist, nlag sie gleich
dem modernen Geschmack IDachtig zusagen.
3. Die Unterschiecle des 1\iatthaus und Lukas treten naturlidl
aln meisten in deln Sondergut hel'vor, wenngleich nicht lediglich
darin. Als bezeichnend fur :Matthaus pflegt Iuan mit vollem Recht
sein Interesse fiil' die EXXf:'JO'{C( zu betrachten, die nul' bei ihm, an
zwei Stellen, in das Evangelium hineinl'agt. In del' Tat handelt
er von ihr nicht bloB da, wo er sie 111it de1n eigentlichen N aluen
nennt, sondern del' Sache nach auch in all seinen Parabeln vonl
Hilnmelreich. Sie ist dessen irdisches Selninarium. Sie umfa13t,
echt katholisch, wiirdige und unwiirdige l\litglieder; die Scheidung
zwischen ihnen soll Gott uberlassen bleiben und erst beilll Enclgericht eintreten, wo das Himnjelreich aus del' vol'lanfigen Phase
in die definitive iibergeht. Ein von del' Gemeinde (dul'ch V el~nihrer
<feu QO-rrpOt:p1)i:CU, (S'r..rJ.';,oolo) abgeirrtes 1\litglied soll nlan nicht fahren
lassen, sonclern mit allen Mi tteln wieclerzugewinnen suchen; nul'
wenn alle giltlichen Vorstellungen nichts gefruchtet haben, darf zur
Exkomlnunikation geschrittcll werden (18, 10-17).
Leiter clel'
Organisation sind die Lehrer, VOl' allen Petrus. Als Verwalter des
Hirnmelreichs, d. h. del' Gemeinde, tl'~i.gt er den Schliisselbund, das
Nicht in formeller Beziehung ZUlll
Insigne des Hausmeisters.
Schliisselbund steht die Gewalt zu binden und zu losen, die e1'
auch hat; sie bedeutet die Befugnis festzustel1en, was verboten
oder erlaubt sei, was gelten soll odeI' ni~ht, also die Lehrautoritat,
die fl'eilich nicht Init theoretischen, sondern Init praktischen Diugen
zu tun hat. Bei den Juclen wird dieselbe von den Schriftgelehrten
ausgeiiht, und nach diesenl V orbilde hei13en auch die christlichen
Vorsteher Schriftgelehrte des Himnlelreichs.
1\Jatthii.us hat die
Urgemeinde yon JerusaleIn VOl' Augen, welche trotz aHem ain Judentum fest zu halten suchte. Die Feinclschaft gegen die offiziellen
Vertreter des Gesetzes iiuBert sich nirgend bitterer als bei ihm;
sie werden nul' von ihm schlechtweg als Heuchler bezeichnet., clie
in ,Vahrheit nicht sind, was sic zu sein berufen sind uncl scheinen.
1) Lukas ist )la101', sagt Hercler.
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Abel' die Ieindsehaft. 1St zugleich Konkurrenz nach clem selben Ziel,
l1aL.h del' Erfiillung des Gesetzes, nach del' Ge1'eehtigkeit.
Fill' die
Christen ist freilich dies Zie1 principiell viel hoher gesteckt, tl'otzdenl odeI' eben cles\yegen beanspruchen sie die wahren Vertreter
des Judenhlllls zu sein nnci wollen sich nicht Yon den falschen
hinaus dranaen
lassen. Sie ueteiligen sich auch 110ch mn Opferkultus
o
in Jerusalem,l) zahlen die Tempelsteuer nnd halten den Sabbath
streng, wo 1\eine hohere Pflicht entgegen steht (24, 20); Fasten,
Beten und - Almosengeben bleiben auch ihnen wichtige Ubungen
del' Gerechtigkeit. Sie beschranken ihre ~Iissionstatigkeit auDerhalb
.Terllsalems auf Juden, schlie13en Heiden und Samariter aus und
,,'erfen ihr Heiliges nicht VOl' die Saue (10,5. 7, 6). Dies wi I'd
scharf und grundsatzlich ausgesproehen und hat Ineh1' Gewicht fiir
den Grnndcharakter des MatthKus als wirkliche und scheinbare
\Y iderspriiche dagegen, die YOrkOlnmen. Trotz scharfer Opposition
gegen das cl1l'istusfeindliche vornehme J uc1entulll ist er doch bestrebt
den Zusammenhang del' in den niedel'en Schichten wurzelnden
Gemeinde del' Kleinen mit ihrem i\Iutterboden zu wahren; er ist
in Sprache und Art selbeI' ein messiasgHiubiger Rabbi und unterscheidet sich dadurch von IVlarkus.
Bei Lukas TInden sich zwar auch Spuren eines ahnlichen Bestrebens, a bel' in seinem Sondergut zeigt er sich jedenfalls nicht
palastinisch-jiiclisch, sondern durchaus hellenistisch und "\veitherzig.
Jesus beginnt nach jhm seine ""\Virksamkeit gleich clamit, daD e1'
nicht die Juc1en, sondern die Heiden als die zur Rettung bestimmten
bezeiehnet (4, 20-27). El' llleidet die Samal'iter nicht, sondern
hiilt sic11 auf seiner Reise nach Jerusalelll liincrere
Zeit in ihrem
o
Gebiet auf. macht lllit einzelnen gute Erfahrungen und beschamt
d l1rch sie die J uden. Sie haben pril1cipielle Bedeutung, sie sind ein
y orlauf del' Heiden und ein Ersatz fill' die Heiden. ?l1it diesen
werden, wenn die
seIber konnte
_ Jesus nicht gut in Beziehuncr
0 cresetzt
0
historische Uberlieferung einigermai3en gewahrt bleiben sollte. Auch
die siebzig Junger werden nicht ausdrii.cklich zu den Heiden cresandt
·1
b
,
aber 1 He Zah1 entspricht doch cler clel' Heic1envolker im zehnten
~

'-'

I) J eSllS selber kann die vVorte 5,23-25 nicbt so gesagt baben, da sie
fiir die GaliHier, Zl1 denen er redete, nicht pass en ; die Fas8ung stammt erst
a118 clM .ierusalemischen Gemeinde und erkHirt sich dann nul', wenn diese den
Opferdienst im Tempel fortsehte. V g1. meine Note zu der Stelle.
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Rapitel del' Genesis,. sowie die Zahl del' Zwalfe del' del' Stamme
Isl'aels; und ihre :Missiol1 hat neben del' del' Zwolf kauln andel'S
Platz, als wenn die unausgespl'ochene :Meinung ·zu grunde liegt,
daB sie Vorbild del' Heidenluission sein solI. Petrus wird zwar
bei Lukas nicht mindel' ausgezeichnet als bei ~:Matthaus, jedoch jst
er nicht del' Vertreter del' Urgemeinde, sondel'n eher des weltumfassenden l\1enschenfangs. Die" kleine Heel'de" ragt auch hei
ilun c1eutlich genug in das Evangelium hinein, abel' nicht so ausgesprochen als vorbereitende Organisation del' Bii.rgerschaft des
Heiches Gottes auf Erden. Vielmehr ist das Heich Gottes bei Lukas
yorzugsweise Gegenstand del' Zukunftshoffnung, .und grade bei ilun
tritt diese Hoffnung, in del' Fonn des '~T artens auf die .Parusie
J esu, besonders lebhaft hervor. Auf so drangende, gliihende 'Veise,
Init so hinl'eiDendelll Pathos, wie in Lc. 12, 32 ss. odeI' 13, 23 ss.,
auBert sie sich bei Matthans nicht. Freilieh wird sie auch bei
Lukas zum teil abgewiegelt, und zum teil zeigt es sich, daD sie schon
abzuflauen beginnt. Daneben Ipachen sich Unterschiede anderer
Art beInerklich. Einerseits 1st die Parusie ein Tag der blutigen
Rache an den Feinden und Verfolgern J esu und seiner Glanbigen
(18, 1-7. 19, 27); die Auserwlihlten zeterll Tag und Nacht zu
Gott nnd bitten unablassig, daB doch endlich VOlll Himmel aus zu
ihren gunsten eingeschritten werden mage. Andererseits ist das
j\IIarana tha im Vaterunser vielleicht schon yon Lukas verandert
in "elein heiliger Geist konllne iiber unsee (11, 2), und jedenfalls
richtet sich bei ihm gleich clarauf (11, 13) die christliche Hauptbitte nicht darauf, daB Gott den Seinen das Heich bringen, sondern
daB er ihnen "heiligen Geist" geben Inoge, wobei del' heilige Geist
indeterminirt el'scheint und ganz nloralisch gedacht ist, wie auch
sonst bisweilen: das leitet hinii.bel' zu Johannes und den PnenInatikorn. Durchgehcns empfindet man eine fortschreitende Verinnerlichung (EV1"O; uf-Lwv 17, 21 und xed)' '~f-LEpClV 9, 23) ~lnd IndividuaIisirung des Evangeliunls bei Lukas. Die Auffordernng zur
tJ-E!clVOlC{ richtet sich nicht an das jii.dische Volk, sondel'n an Einzelne;
in folge dessen ist anch die Drohung del' nahen Katastrophe, die
das Ganze betrifrt, als Motiv nicht n1ehr notig, sondern del' einen
jeden :Menschen rasch antretende Tod genilgt. Und natiirlich hangt
del' Inc1iviclualismus zusannnen IT.it c1enl Universalislllus und damit,
daB auf den Yerband del' SX'l..l.:ljcrlfJ., wie er auf jii.discher Gl'undlage zuerst in Jernsalelll Gntstand und dann in Rom, ebenfalls illl
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Kamen des Petrus, weit groBartiger ausgeballt wul'de, welllger
Gewicht fallt.
VOl' einer Dogmatisirul1g des Unterscbiec1s zwischen l\Iatthaus
uncl Lukas luuB man sieh allerdings hiiten. Sie sino noeh keine
Theologen und lassen verschiec1ene Triebe neben einander bestehn;
sie haben beide etwas Zwitterhaftes, was sieh aus dem eomplexell
Charakter ihrer Schriften, neben ihrer Eigenart, ganz yon selbst
erkHirt.

§ 8. l\Iarkus verglichen Init Q.
1. Das Priijudiz vel'steht sieh yon selbst, daB ,vir in denl
Sonc1crgut, das sieh nul' bei Einem Evangelisten findet, die jii.ngste
literal'isebe Sehieht zu erkennen haben. Nieht bloB in den N ovellen
des Lukas, sondern aueh in clenen cles MattbKus. Die dem letzteren
eigentilmliehen Gleiebnisse vom Hinlluelreieh seheinen allesamt
Variationen des Themas yom Saemann und yom ,Yeinberge zu
sein. 'Vie sie waehsen und sieh vermehren, bis sic clie Siebenzahl
erreicht haben, sieht luan deutlieh in Mt. 13. ,Venn es riehtig
ist, claB Jesus in del' Regel in Parabeln redete, so konnen damit
doch nicht solehe Allegol'ien gemeint sein, wenngleieh dieselben
clem StU del' Rabbinen entspreehen.
Anders steht es mit den dem l\Iatthaus und IJukas gemeinsamen
Stiieken in Q. Sie konnen literariseh alter odeI' junger sein als
i'Iarkus. An gegenseitige Unabhangigkeit abel' ist nleht zu denken.
])ie li'rage naeh clem literarisehen Verhaltnis zwischen Q und :Marklls
11lUB jec1enfalls aufgeworfen werden und bedarf einer eingehenden
Vriifung, del' sie wunderlieher ,Veise'
urnb
einen aelinden Ausdl'uck
zu gebrauchen, bisher niemals unterzogen ist. Beriihrungspunkte
finden sieh genug. Es gibt so gar in clen beiden Quellen, zum teil
in ii.bereinstimmender Reihenfolge, eine Anzahl formlieher Varianten,
die bei nlatthKus mehr mit einander versehmolzen , bei Lukas mehr
gesonc1ert geblieben sind. Bei diesen bat die Ve!,aleiehuna
saehb
b
gemaB einzusetzen.
Da l\Iatthaus und Lukas gegen Markus in del' Perikope iiber
clas Auftreten cles Taufers (Mt. 3, 1-12. Le. 3, 2-9. 16. 17) iibereinstilnmen, so stammt sie aus Q. Also entspl'ieht del' Anfang
Yon Q genau clem Anfange von niarkus.. Darin besitzt Q ohne
~
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Zweifel einen Vorzug, daB del' Taufel' auf den nichthistorischen
~Iessias del' Zukunft, auf den Feuerl'ichtel', hinweist. . Indessen ist
damit doch die 'Veissagung auf. den historischen Jesus verbunden,
nicht erst nachtraglich, sondern schon in Q; denn sie findet sich
sowol bei ~latthaus als bei Lukas, und nul' dann paBt die Tauferperikope an diese Stelle, als Anfang des Evangeliums von Jesu
Christo. Es scheint sOlnit hier in Q eine altere Tradition, vielleicht
nichtchristlichen Ursprungs, mit del' christlichen des :Markus contalninirt zu seine
Darauf foIgt bei lIIarkus die Taufe J esu. Sie kann auch in
Q nicht wol gefehlt haben, da sie dort die V oraussetzung del'
Versuchungsgeschichte ist. Darnach konnte man verm.uten, del' von
Markus abweichende Zug bei ~latthiius, daB Johannes sich straubt
J esuin zu taufen, weil er weiB wen er VOl' sich hat, habe in Q
seinen Grunel. Lukas spricht nicht dagegen, da er stark abklirzt
und die Taufe J esu hn Voriibergehn erledigt.
Die Versucbung Jesu hat in Q (Mt.4, 1-11. Lc.4, 1-13)
einen ausgesprochen lllessianischen Oharakter, was sich nur erklart,
wenn er auch nach Q in del' vorhergehenden· Taufe durch den
Geist ZUln ~lessias gesaIbt ist. . Bei :Markus ist die Versuchung
an diesel' Stelle (1,12.13) nicht messianisch; die messianiscbe
Versuchung el'folgt hei ihm nicht auf die Taufe, sondern erst auf
clas Petl'usbekenntnis. Petrus seIber ist dabei del' Versucher, indenl
er erwal'tet und wunscht, daB Jesus als richtiger jiidischer :Messias,
nicht als· Ieidender und sterbenc1er, nach Jerusalem gehn solI
(~lc. 8, B2. 33).
Die scharfe Zuriickweisung u7tcryc UrJ.tfJ.Va. richtet
slch an ihn, nicht. wie bei MatthKus (3, 10) an den Ieibhaftigen
Satan.
0 das lnerkwiirdige Sche1t\vort in del' evangelischen UberIieferung seine ursprungliche Stelle hat, clariiber kann kein Zweifel
seine Lukas Hi.Gt es beic1e mal aus und unterdruckt die Versuchuncrb
dnrch Petrus gKnzlich. Die anderweitigen Differenzen zwischen Q
und .Markus in diesel' Perikope, iiber denen die ontschoidende regelInaBig vel'gessen wird, sind in den Noten zu Mc. 1, 12. 13 und
i\It. 4, 2. 11 besprochen worden.
In cler Beelzebulsperikope (Mc. 3,20 SSe Mt.12, 22 SSe Lc.11,148s.
12, 10) lautet clie l?ointe boi :Markus (3, 28. 29): "Alles wird den
Menschensohnen verbO'eben,· was sie auch Histern 111oO'en'
weI'
b
,
jodoch gegen den heiligon Geist liistert, del' hat keine Vergebung,
sondern verHillt ewibO'er Strafe." Jesus entriistet sich bcrecroniiber
b

"r
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del' Ye1'kennung, daB de]' Geist ihn t1'eibe und dn1'ch ihn wi1'ke,
iibnlich wie in analogen Fallen die alten Propheten, und genan so
wie jluhanpued gegenilber der Ve1'dachtigung, daB e1' nicht Yon
Gott gesandt~ sondern yon einem D~lmon besessen sei; die gegen
ihn getane AuBernng richtet sich nicht gegen ihn, sonderll gegen
Gatt. seIber und ist c1annn eine' Blasphemie; denn del' Geist ist
die auf Erden sich kundgebenc1e Kraft. Gottes, durch we] che er in
den ~Hinnern des Geistes und del' Kraft. wirkt. Dagegen lautet der
Ausspruch bei Lc.12,10: ~,wel' immer et.was gegen den nlenschenf3 (] h n sagt, d as ,,,ird ilnll yergeben; gegen den heiligen Geist abel'
,,,ird es nicht yergeben." Hier ist del' heilige Geist del' christliche
Gell1eingejst~ uncl weI' etwas gegen ihn sagt, ist d81jenige, welcher
seine christ.liche Uberzeugnng verleugnet und nicht bekennt, was
ihm del' Geist eingibt. An stelle der Menschensohne d. h. del'
~Ienschell tritt del' Menschensohll d. h. Christus; urn Blasphernie
lwndelt es sich nicht, sondern urn eine Antithese zwischen 'Vorten
gegen Christns (elie yon UngHtubigen ausgehn konnen und dann
verzeihlich sind) und gegen den heiHgen Geist (die von Glaubigen
gegen ih1'e christliche Ube1'zeugung geauBert werden und unverzeihlich
sind). 'Velche von den Fassungen des ohne Zweifel eigentlich
ic1entischen Ausspruchs die urspriingliche sei, habe ich zu Mt. 12,
31. 32 zu entscheiclen versucht, 'YO sie beide luit einancler kombinirt
sind. Die bei MaL'kus ist jiic1iscb, die bei Lukas christianisirt.
~lal1 luuE indessen annehmen, claD in nic. 3, 28 die alteste Lesart
'tIp uitP 'tOl> ci.VOpwTCOU war und daB del' Singular erst spateI' in den
z.war sinngemaBen, jedoch formell unerhol'ten Plural 't6t'; UlOt; "Cwv
U'IUpw"UJv verwanc1elt wurde,l) um del' Deutung des Singulars auf
den ~Iessias yo1'zubeugen und das nIisverstiinclnis nicht aufkolnmen
7.U lassen, daB c1iesem Slinc1en vergeben werden sollten.
Dann
erkliirt sich die Variante bei Lukas (12, 10) und :Matthaus (12, 32).
Ilier ist in del' Tat np uhp "Coli o.vUpw"ou auf den nIessias gedeutet,
das c1araus sich ergebencle nlisverstandnis abel' durch Vel'anderung
del' Konstrnktion beseitigt. Statt alle_s kann clem nlenschen~) '0 '.>1.0; i:O~ r/.·J&pWT.o·j kommt in ~Ic. 2 und 3, einer geschlpssellcn
Gruppc, noch zweimal (2, 10. 28) so vor; auch dadurch empfiehlt sich die fur
Me. 3, 28 yorgcsehlagene Lesung, wie andererseits durch den dafli.I' eingesetzten
Plural die gellerell e Auffassung des Singulars auch in 2,10.28 beglaubigt
wird. Dcr Wecbsel des singularischen c('JUpWiCO; und des pluralischen (ivGpW7tot,
d~r sicb mehrfaeh, z. B. in .Me. 7 findet, steht ga·nz auf gleicher Linie.
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sohn (d.h. dem ~Ienschen) vei'geben werden heiBt es aIles
gegen den :Menschensohn (d. h. gegen Christus) kann vergeben
w erd en.
In Verbindung mit der Beelzebulsperikope steht in Q sowol
bei :Matthaus als bei Lukas eine abHillige und ironische Beurteilung
del' Exorcislnen (Mt. 12, 43-45. 1c. 11, 24-28) und eine aus deln
selben Geist geborene Aolehnung des Verrichtens yon Zeichen
(Mt. 12, 38ss. Lc. 11, 29ss.). Beides stimmt in V{ahrheit schlecht
zu del' Beelzebulsperikope, in del' Jesus vielmehr auf seine Exorcismen Gewicht legt, und fehlt an diesel' Stelle bei nfarkus. Die
Ablehnung von Zeichen erfolgt nach :Markus bei· anderer Gelegenheit
(8,11) in dem selben ,Vorlaut: "es wird diesem Geschlecht kein
Zeichen gegeben werden", nul' ohne den Zusatz "auBer dein Zeichen
des Propheten Jonas". Diese Limitation eMt. 12, 39. Lc. 11,29)
andert iridessen den Sinn nicht, denn das J onaszeichen ist kein
richtiges Zeichen, so wie es die J uden verlangen. Matthiius erklart
es: denn wie Jonas drei Tage und drei Nlichte im Bauch des
Dngetiims war, so wird auch del' nIenschensohn drei 'rage u~d drei
Nachte im SchoB del' Erde seiD. D. h. del' Tod und die Auferstehung ist clas U"fJP.ElOV des richtigen 1\iessias und die Juden
bekoillinen keill anderes, so sehr es ihren Begriffen widerspricht;
wie . Jonas wird auch Jesus VOin Tode verschlungen und nuch drei
Tagen wieder herausgegebell. :Man halt diose Erklarung des J on aszeichens fiir falsch, weil sie nicht von Jesus selbeI' herriihrell }ronne;
abel' sie trifrt schlagend zu, ,yenn num sie nul' versteht, und nicht
authelltisch ist vielmehr clas J onaszeichen an und fiir sich, von
deln Markus nichts weiB. Lukas allerclings ersetzt sie durch eine
durch den Zusammenhang scheinhar niiher gelegte, wonach Jonas
darum ein vorbedeutencler 'l'ypus J esu sein soIl, weil er bei den
Nineviten Erfolg hatte lllit seiner BuBpredigt und Jesus hei den
Juden keinen. Abel' das ist gesucht uncl dazu paBt auch die
Konigin von Saba nicht, namentlich wenn sie v 0 I' den N ineviten
aufgefiihrt wil'd, wie bei Lukas. El' scheint an dGIn Bauch des
,Valfisches und dem dl'eitiigigen Aufenthalt J esu in del' Toc1eswelt
AnstoB genOlnmen zu haben, ahnlich wie neuere Ausleger.
,Vie bei T\Iarkus, so scheint auch in Q auf die Beelzebulsperikope die Erziihlung gefolgt zu seio, die clarauf llliindet, claB
Jesus als seine wahren Verwandten nicht seine ~futter usw. bezeichnet, sondern diejenigen, welche den ,Villen Gottes tun. Denn
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Le. 11~ 27. 28 ist eine Yariante dazu und zwar eine dentlicll seknndare. 1) DaB abel' diese Val'iante bei ihm sieh del' ausQ stammenden
Yariante del' Beelzebulspel'ikope (11, 14ss.) ansehlieDt, grade wie
bei ~Iarkus. fiihrt. darauf, claB aueh sie aus Q iibernommen ist
uncI dort in del'. selben Ordnung stand. DaB sie bei MatthKus
fehIt, mIlt nieht anf, da er es vermeidet, Variant en gesondert
neben einancler stehn zn lassen.
Es gibt in Q noeh andere groBere Parallelen zn :Markus, so
die Reiseinstruktion del' Apostel (Me. 6, 7-13. Mt. 10, 5-15. Le. 9,
1-6. 10, 1-12), die Seheltrede gegen die Sehriftgelehrten (Me. 12,
38-40. ~H. 23. Le.11, 37-52. 20, 45-47), und die groDe esehatologisehe Rede i\Ic. 13,3-37. ~lt. 24,3 SSe Le.17,20-37. 21, 7-36).
Lu kas h~i1t, zurn Vorteil unserer Kritik, die Val'ianten aus einancler
Die beiden Reiseund sehalIt fiiI' sie besondere Situationen.
instruktionen macht er cladureh verschieden, daB die eine fiir die
Zwolf gelten solI, die andere materiell und formell vollkomn1en
entsprechende fiil' die siebzig Jii.nger. Die Scheltrede gegen die
Sehriftg81ebrten aus Q IKGt er (11, 37 ss.) nieht an Andere, sondern
an sie seIber geriehtet seill und zwar 7.unachst an den YVirt, an
dessen Tafel Jesus sitzt. nlatthiius dagegen el'kennt riehtig die
Para 1lelen, wirft sie zusamrnen und bringt sie da, wo sie bei
Jlarkus stehn. Auf eine Vergleichung des Inhalts geh ieh an diesel'
Stelle nieht ein.
Neben den groBeren Yarianten kon1men manclle einzeln e
Spriiehe, in versehiedenelll Zusarnmenhang, zugleieh in Markus und
lP- Q VOl', deren Vergleiehung teilweise lehrreieh ist. :Me. 4, 22
liegt fUr i\It. 10, 26. 27. Le. 12, 2. 3 zu grunde.~) Statt -nie. 9, 40:
"-er nieht wider uns CD 'wider eueh) ist, del' ist fiir nns (D fiir
eueh), heiBt es in Q nIt. 12, 30. Le. 11, 23: weI' nieht mit mil' ist,
del' 1st wider mieh. Bei Markus wird del' el1 ao herzi a0 e Eifel' del'
JUnger gedarnpft, die einem, del' nieht zu ihrem Kreise gehort,
verbieten wollen im Namen Jesu zu wirken; in Q wird nmgekehrt
das extra eeclesiam nulla salus vorbereitet und hillzugefiigt: weI'
nieht mit mil' sammelt, del' zerstreut die Heerde - das uUVci"{ElV
1) Vg1. 0 ben p. 64.
2) Dnd ebenso MeA,21 fur j\It. 5, 15. 16, denn daB das I.icht der Welt
ursprunglich das Evangelium und nicht der stille Wandel der Junger ist,
kann nur der Geistreiche verkennen. Aber hlt. 5, 1~. 16 gehort wol nicht zu Q.
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d. i. iVj~ gesehieht in clie (jOYCXIOY'(~ d. i. ~ntt'j~, die Kirehe, vg1.
meine Note zu ~1t. 16, 18. In nH. 7, 13 wird die enge Tftr, del'
keine weite gegeniiber steht, als bekannt vorausgesetzt. Die Ausleger glauben genug getan zu haben, wenn sie sagen, es sei damit
die BuBe gemeint; sie sind gewohnt, Homilie statt Exegese zu
bieten. Bei Lukas (13, 23. 24) erseheint die Aufforderung: setzt
aIle ICraft daran, clureh die enge Tftr zu kommen! als Antwort auf
die Frage: sind es nul' wenige, die gerettet werden? Diese Fl'age
kehrt nun wieder in nie. 10, 26: weI' kann· denn gerettet werden!
steht da in einelll ahnliehen Zusaulmenhang, abel' sehr viel passender
erst als Reaktion auf die AuBerung: leiehter kommt ein Kamel
clureh ein NadelOhr.. :Man braueht nieht grade die Hande iiber
dem Kopf zusalnmen zu sehlagen wegen del' Vermutung, daB die
enge Tiir deshalb ohne weiteres in Q eingefiihrt werden kann, weil
sie clenl allbekannten N adelohr des :Mal'kus entsprieht; Lukas gibt
Veranlassung dazu.
In :Mc. 10, 1-12 bezeielu1et Jesus clie Erlaubnis del' Ehescheiclung dureh :Moses als eine inkonsequente Riieksiehtnalllue auf
die Schwaehe del' J uden und verwirft sie als ungottlieh. 'Vlihrend
er in 7, 1-13 sieh nul' gegen die Uberlieferul1g del' Altesten und
ihre Uberschatzung wendet, hebt er hier eine Verordnung des
Gesetzes seIbel' gradezu auf. Del' Fall steht einzig da, greift tief
ins Leben ein, und war geeignet, die iiltesten Christen· den J uden
gegeniiber in ul1erwiinsehte Lage zu bringen. Das muB man im
Auge behaltel1, wenn man Lc. 16, 17. 18 verstehn will: es ist
leichter, daB I-Iimmel und El'de vergehn, als daB ein Stl-ieh von1
G(3setz hinfiillig werde; weI' seine Frau entlaBt und eine andere fl'eit,
bricht die Ehe, und wer eine Entlassene fl'eit, brieht die Ehe. Del'
Vergleichungspunkt del' vel'bliiffend paradox an einander gereihten
Spriiche ist ihr Verhiiltnis 7.um Gesetz. ZlUll Gesetz HiBt abel' del'
7.weite nul' dann eine Beziehung erkennen, wenn 111an aus :Markus
Hescheid weW. Er brieht eigentlich das Geset7., widerspricht also delll
ersten, wird dieselH jedoeh ganz friedlieh· zugeseUt - ohne Zweifel
yon clem schon bei Markus angecleuteten Gesichtspunkte aus, claB das
Verbot del' Seheidung in ~v ahrheit c1enl Gesetz nul' zur angelegten
yollen Strenge verhelfe. Die selbe COlnbination wie bei Lukas
finclet sieh wieder bei Matth~ius, nul' aus einaIlc1er ge7.ogen und zur
Grunc1lage einer weiteren A usfilhrnng gemacht, so daB die scheinbaren 'Viderspriiche llicht auf einancler platzen uncI rationeller
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vermittelt werden. Es heiBt nIt. 5, 18 und 5,32: bis Himmel und
. Erde vergeht, solI kein Jota vom Gesetz yergehn; ... "\ye1' seine
Frau entIK1M., auBer wegen Hure1'ei, del' macht daB sie die Ehe
bricht, und weI' eine Entlassene freit, del' bricht die Ehe. Die
beiden Spriiche sind die urspriinglichell Trager der Spallnung in dem
knnstvollen Bau von ~It. 0, 17 S5. 1) Die jetzt beliebte Streichung
von jIt. 5, 18 (und 19) verbietet sich eben dnrch die Ubereinstimmnng von 5, 18. 32 lUit Lc. IG, 17. 18, weIchl..~ vermuten Hi13t,
dan beicle Verse aus Q stammen. Eher ist Mt. 5, 20 zu streichen,
welcher Vel's sowol zum Yorhergehenden als auch zum Folgenden
in schiefenl Verh1iltnis steht und in D fehIt - was sehr groDes
Gewicht hat.
2. Das PetrnsbekenIltuis macht nach del' Absieht des :Markus
Epoche. Petrus hat den :l\Ieister bis dabin als den Christus wedel'
erkannt noeh bekannt, und von dem Licht, das ihm jetzt aufgegangell ist, erseheint diesel' selbst iiberraseht. Einzelne Inkonsequenzen des Markus, die dem widerspreehen odeI' zu widersprechen
scheinen, erklKren sieh leieht (vg1. p. 52) und huben nieht clas
Gewicht, clas ,VilEam 'Vrede 2) ihnen beilegen machte.
l\Iit deIn Petrusbekenntnis beginnt bei :Markus ein die Passion
yorbereitender eigentiimlicher Absehnitt (8, 27 -Kap. 10), del' sieh
von del' Umgebung naeh vorn und hinten dureh seine Haltung
unterscheidet. Er entha]t das eigentliehe EvangeIium von Jesus
Christus, und Jesus verkiindet es selbeI' libel' sieh, nicht affentlich
aUem Yolk, sondern geheimnisvoll seinen Jiingern. U m sieh ihnen
Zli offen haren, nimmt er das Petrusbel{enntnis zum AnlaE, geht
abel' weit dariiber hinaus. Er ist nieht del' Christus, wie Petrus
nach jliclischer "reise sieh vorstellt, del' in Jerusalem triunlphiren
wird; e1' nennt sieh iiberhaupt llieht· den Christus, sand ern vie1mehr den Menschensohn.Darunter versteht e1' einen yerklarten
und himmlisch·en Messias, im Gegensatz zu dem irclischen del'
Juc1en. Er halt es zwal' nicht fiir notiao zu e1'kHiren , was er mit
del'
IJH5tzlich und mysterias auftretenden
Selbstbezeichnuna0 sagen
•
wIll; man mel'kt es abel' daraus, daB e1' sie nul' da und immer
cla statt des einfachen Ich gebl'aueht, wo Leiden Sterben und Auferstehn die Pi:iidikate sind, Pradikate, welche dem hel'kommlichen
I) Vgl. meine Note zu 5,31.32.
~)

Das DIessiasgeheimnis, Guttingen 1901.
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jiidischen :Messiasbegriff ins Gesicht schlagen. lndem er auf Erden
unterIiegt und getOtet wird, geht er ein zur o6Zt:< und wird del'
hiInmlische Messias. Er stellt seine Person in die l\1itte und zwar
schon jetzt ihl' annoch zukiinftiges, wahl'es Wesen; . den christlichen
Glauben, daB del' Gekreuzigte del' Christus sei, legt er im voraus
dar, ohne freilich zul'· Zeit Verstandnis dafiir zu finden. Das
Correlat fiir seine Person sind seine J iinger, denen ausschlieBlich
er sich eroffnet. Nul' seine Anhanger, die an ihn glauben, haben
A nssicht, gerettet zn ,verden und in das Reich Gottes zu kommen;
die Erfiillung del' allgemeinen Gebote, die den Juden gegeben sind,
geniigtnicht dafiir. Das Bekennen ohne Scheu und Furcht, woc1urch sich imIner eine neue Religion gegen die Feindschaft del'
alteren bebauptet, wird Ihnen zur heiligen Pflicht gemacht. Uln
seinetwillen und um des Evangeliums willen, dessen lnhalt seine
Person ist, sollen sie del' ,Velt entsagen, Verfolgungen ertl'agen
und den Tod nicht scheuen. ,Vie er seIber, auf dem 'Vege des
l\1artyriums und auf keinenl a.ndern, gehn sie ein ZUlll Leben,
zur Herrlichkeit, ZUlU Reiche Gottes. Er ist durch seinen Tod
nicht del' Stell vertreter und del' Erloser, sondel'n del' Voranganger
fUr sie. Sie haben ihn bisher begleitet und sind 'hinter ihm her
gegangen; nun wird die N achfolge uneigentlieh aufgefaBt und zur
lmitatio sublimirt, die nieht bloB bei seinen Lebzeiten moglich ist
und grade durch seinen Tod bestimlnt wird: sie sollen ibm sein
Kreuz nachtl'agen. Mit dem leidenden GehorsaIll ist freilich die
Fol'derung nicht erschopft., del' tatige kornrnt hinzu, del' indessen
auch einen Vel'zieht in sich sehlieBt, den Vel'zieht auf Herrschaft.
Er besteht in del' ola'l.OYIt;<, die nicht wiedie OfjUAEla Gott zum
Dativ hat, aueh nieht den Naehsten sehleehthin, sondern den
christlichen Bruder. I ) Dienen sollen die Jiinger einer dem andern,
,\vonir ih11en del' l\leister das Beispiel gegeben hat. Sie sollen nieht
unter sieh naeh Herrschaft tl'achten, wetteifern urn den Rang irn
Reiche Gottes. Es gewinnt sieh nieht auf diese TVeise, es muE
trotz aller Anstl'engung wie von einem Kinde, dem Ehl'geiz fren1d
ist, als Gabe angenornmen werden, als Gabe GoUes, der moglich
Inacht, was fiir luenschliche Kraft zu hoch jst.
Jesus versetzt sich hier nicht. bloB in s oi n e Zukunft, sondel'n
1) Sie ersetzt etwa die alclitTj, yon der bei !lfarl{us nur in einem Citat
die Rede ist.
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anch in die Zul\:unft del' Gmneinde, deren Grulldlage sein Tod und
seine Auferstebuncr ·war. Die J tinger sind clie, die illlu inn e 1'1 i c h
"
nachfolgen, clie Christen; mit Einbegriff del' ~t'l.pol mCii:SUO'.li:;:~
yertreten sie cne Gemeinde. Sle '''1n1 yon V erfolgungen uncl Verfii.hrungen 7,um Abfall (Ci'l.d.YOcx),a) bedroht, ~IartYl'ien um des Namens
Jesu willen stehn ihr bevor, speciell wird cbs Mart.yrium del'
heiden Sohne Zebecliii geweissagt odeI' eigentlich mehr vorausgesetzt.
Sie erscheint organisirt, eine Rangordllung ist 1m Entstehen. nlll
diese Bangorclnung wircl gestritten, von cler Meinung aus, daB sie
aueh in clas kti.nftige Reich Gottes iibergehn werde.
Dagegen
protestirt Jesus; ebenso gegen den Anspruch, daB die ersten
Jliirtyrel', die Sohne Zebedai, in del' oo~a den Platz zu seiner
Heehten uncl Linken verlangen konnten. Er will auch nicht, daB
denen., clie in seillem Namen wlrken ohne
clem von den Zwolfen
.
Yertretenen Kreise anzugehoren, clas lIandwerk gelegt werde. Das
(lIles sind bemerkenswerte Zeichen del' Zeit, in del' er seinen Standpunkt einnimmt.
Bemerkenswert ist ferner die Reihe yon so zu sagen teclmischen
Begrifl'en und ,Yo1'te1'n, die auftreten: cler jIenschensohn, das
EV(1ngeliuID, cler Name Jesu, del' gegenwiirtige und der zukii.nftige
Aon, das Reich Gottes, die o6~CI., das Leben~ die Rettllng. clie
~achfolge im h6heren Sinn, cHe Diakonie, die [-.ttY-POt mCii:SUf)Yi:S;,
die Skanrlala. Die Hauptsacbe ist und bleibt abel', daB Jesus in
cliesem Abschnitt zu seinen J iingern spl'icht, libel' sieh selbst und
Zll seiner Gemeinde; als del' Christus zu Christen, esote1'isch, tiber
gt:tnz. bestimmte und eng zusammenhangenc1e Themata.
Vo1'he1'
redet -er exoterisch ZUll groBen Publikum, nicht zu seinen Vertrauten
jjlsolHle1'heit, und er gibt lceine DIitteilllnge~ specifischen unel
futurischen Inhalts, die ti.ber den Horizont nichtchristliche1' Zuh6re1' hinausliegen, sondern BelehrunO' ti.ber allO'emeine und creae~~
" "
b "
wiil'tige, jedem Juden ve1'standliche Dinge, diese und jene, wie sie
durch wechsclncle Anliisse sich ihm darbieten. Und sogar nachher,
in del' Passionsgeschichte, setzt sieh deLTon nicht fort, del' in der
Einleitung clazu (8, 27 ss.) angeschlagen ist, aueh nieht in den
Todesahnungen, die Jesus in der letzten Nacht ausspricht; seine
specielle Unterweisung del' Junger h6rt auf, im Tempel ZL1 Jerusalem
Iehrt er ebenso offcntlich wie fl'iiher in Kapernaum. Von del'
eschatologischen Rede und von del' Salbunrr in Bethanien (1a1'f man
"
absehen, ebenso von del' Pm'abel libel' das Reich
Gottes in 4,30-32.
.

'VellhunsPIl, E,"ungclicn.
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Rei n:Iarkus ersche'int also das Evangeliunl indem Nest
zwischen dem Petrusbekenntnis und del' Passion eingebettet. l\Iatthaus unci Lukas 'lassen das :Thiarkusnest zwar auch noch erkennen,
durchbrechen abel' doch dessen Grenzen und liberschreiten sie nach
allen Seiten, sofern sie yon :Markus unabhangig sind und andere
Quellen benutzen, besonders die ihnen gemeinsame IIauptq~elle Q,
die hier abel' nicht reinlich ausgeschieden zu werden braucht. Es
kommen dabei wesent.1ich die beiden vorhin hervorgehobenen Hauptpunkte in Betracht, betreil'end die Person Jesu und die christliche
Gellleinde. Bei .Matthiius setzt sich Jesus schon in del' Bergpredigt
lwincipiell luit dem Judentum aus einander, als einanc1erer Moses,
als Gesetzgeber einer G61neinde, die sich trotz gemeinsamer Grundlage von del' jiidischen unterscheiden solI. Er wendet sich schon
hier speciell an seine Junger und an die, die es werden wollen;
er nennt sie das Licht und das Salz del' \Velt. Er preist sie selig.
daD sie l1111 seines N muens willen yon den J uden gehhDt unc1
verfolgt werden, unel enuahnt sie, Hue Feindschaft nicht mit
gleichem zu yergelten. Er gibt sich tatsachlich als den gegenw~irtigen
~:Iessias. Lukas geht in seiner P~rallele zur Bergprecligt wol nicht
ganz so weit; dafiir hat er die Nazarethperikope voraus, welehe,
wie wir gesehen haben (p. 63. 71), darauf hinausliiuft, da.B Jesus
sich sehon in seiner Vaterstac1t noch VOl' seiner Ubersiecllung llach
Kapornaulll den Juden als den Gesalbten vOl'gestellt und ihnen
ihre Verwerfnng ankiinciigt, weil sie ihn nieht anerkennen. In
nit. 10, 16-42 haben wir wiederum eine Rede, die sich dnrchaus
an die zukunftige christ1iehe Gemeincle in Jerusalem richtet und
unter anderem auch allerhand Stoffe vera:rbeitet, die bei ~larkus
erst in 8, 27 S:3. und in Kap. 13 vorkommen. Die Junger bekel1uen
das, was Jesus ihnen (und keinClll anc1ern). heimlich gesagt hat,
l1iimlich daB er del' Chrlstu8 sei, VOl' aHer \Velt, insbesondere VOl'
dell Behorclen, bei clenen sic verldagt werden. Da.s Evangeliulll
hat cl ie H ausgenossen clltzweit., clie Familien zerrissen und eine
schwere Verfo]gung heraufbeschworen. Aber grade clus dient zu
seiner "\veiteren Ausbreitung; dlll'ch die aus Jerusalem Fliicht.igen
wird es, eben auf del' Flncht.,· von einer jii.dischen Stadt zur andern
getl'agen: auf cliesen lnerkwiil'digen Zug, del' als ganz selbstverstiindlich erscheint und cloch slch nul' historisch erldart, hat Jiilicher
die Aufmerksamkeit gerichtet. Bei Lukas kehl't diese sogenannte
Bekenntnisrede, soweit sie aus Q stammt., dem Inhalt na"ch 'Yieder,

§. S. i\IarIms yerg-lichen
mit Q.
'-'

'~
8u

indcssen an spiitel'en Stellen und oh11e den zuletzt en\'ahnten
speciellen Zug, del' freilich tl'otzdenl verbiiltnismaDig sehr alt sein
lnuB. Dag8gen flndet sieh clas nachste groDe Stiiek aus Q bei
l\IatthtlllS (11, 1-19) ganz grade so und an gleich frUher Stelle
auch bei Lukas (7,18-36). Es handelt Yon Johannes clem Tiiufer.
Es ,,,ird an illll1 auszusetzen gefunc1en~ daD er nicht del' JUnger
JesH geworc1en isL Seine Bedeutung wird z\yur voll anerkannt,
a bel' die Znkun ft geheirt doch nicht ihm, sonc1ern e1n0111 anderen.
Er stell L trotz a1lem 110ch in del' jiidischen Ara; inzwischen hat die
neue christlichc iJereits angefangen, und del' geringste Christ ist
eb811 <lIs Christ mehr aIs del' gro13te Jude. Johannes soIl zwal'
nach del' EinIeitung noeh leben, abel' nach l'IIt. 11, 12 liegt cloch
ein liingcrel' Zwischenraum z\yischen illll1 und del' Gegenwart, und
als oh er yollig del' Yergangenheit angehol'te, hiilt Jesus eine
religionsgeschichtliche Betrachtung iibel' ihn und libel' seine Z,yitterstellllng zwischen der alten uncl neuen Ara. Dabei erscheint das
Christentul11 bereits yollstiilldig abgeschlossen gegeniiber deln Jndentum. Die ileue Ara wird scharf abgegrenzt yon del' alten. Sie
winl das Reich Gottes genannt und c1arunter die Gemeinde Jesu
verstanden. Jesus ist del' gegenwiirtige nlessias und begriindet
SChOll gegcnwiirtig das Reich Gottes auf Erden.
In diesel' Rede
II bel' clas Yerhaltnis des Tanfers zu J esu - ein Thema, das im
"lerton Eyangelium ",veiter ausgefiihrt winl - stimmen ~Iatthiius
und Lukas in allen wichtigen Punkten iiberein; fur Lukas hat man
noch den yersprengten Vers 16, 1 G hinzuzunehmen. 1) Die Ubereinstimmung erstreckt -sich auch noch auf die beiden bei l'IIatthiius
foigenden Stucke (11,20-30 = Lc. 10,13-16.21.22), in denen
Jeslls auf Miserfolg in den galilaischell Staclten uncl bei den Kindern
del' ,Yoisheit, auf Erfoig bei den Einfaltigen zuriickblickt. Er Hl13t
sich Clabei iiber sein inlliges Verhaltnis als des Sohnes zum Vater
aus, was bei l\iarkus nul' eine schwache Analogie hat, die erst am
SchlnB cler eschatologischen Rede vorkommt. Er gebraucht bei
:J\IntthiillS unel Lukas den Ausdrnck l\Ienschensohn, als Selbstbezeichnung 1m messianischen Sinn, schon Yor clenl Petrusbekel1ntnis,
1) Sonst wird der Gedanke, daB die Kirehe das gegenwtirtige Reich Gottes
sci, die Vorstufe des zukiinftigen, von .llIatthiius mehr ausgebeutet als von
Lukas, besonders in den ihm eigentiimlichen Pat'abeln und in seiner Deutung
des Gleidmisses vom Sfiemann auf die Pfianzung' des Reiches Gottes.
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und wird ;tUple angeredet. Auch die Inlitation, die sublime christliche :Moral, wil'd vorgeschoben, wenigstens bei l\latthaus (8,18-22).
Bei Lukas in del' entspl'echenden Pm'allele (9, 57-62) aIIel'dings
nicht: abel' Lukas (5, 28 und vielleicht 5, 11) scheint die Nachfolge
del' Jiingel' von vornhel'ein als ein Verlassen und Aufgeben von
AlleJn aufzufassen, iIn Gegens30tz zu :Markus (1,18.20. 2,14).
Und \yie J esusbei :Matthaus und Lukas von Anfang an als del'
gegenwal'tige :Messias auftritt, . ebeIlso erscheint e1' bei ihnen in
ganz anderenl 1\13013e wie bei :Markus als del' zukiinftige \Veltenrichter und als Regent in seines Vaters Reich, wobei ilun die zwolf
Apostel auf zwolf Thronen assistiren. Bei Matthiius sagt er schon
mn Schlu13 del' Bergpredigt, daB e1' als zukiinftige1' Richter die
NaInensch1'isten entUiuschen und die falschen Propheten entla1'yen
werde.
Die Christianisi1'ung des Stoffs c1 nrcb Projection des Chl'istus
und del' Gemeinde, die bei ~Iarkus anl Eingang del' Leidensge'schichte
auffallend 10kalisi1't ist, d urchc1ringt bei l\1atthti,us und Lukas das
Ganze und nimmt c1adurch zugleich eine allgelneine1'e, nicht aussch lief3l icll c1 urchToc1 und Auferstehuug bestimmte FOl'lll an. Jesus
redet iiberall vo1'wiegenc1 esoterisch zu seinen Jiingern als Christen.
Er offenbart sich ihnen Ilicht erst itn Hinblick auf die Passion als
den du1'ch den Tod zur Herrlichkeit uestimmten l\Iessias, sonc1ern
e1' tritt yon Anfang an als 1\lessias auf, indem er schon bei Lebzeiten dnrch seine eben auf diesen Zweck gerichtete Predigt seine
Gemcinde gl'iindet und damit zugleich die Grundlage des Reicbes
Gottes anf Erden legt. Fill' die Vergleichung' ist am wichtigsten
del' scheinbar nul' tin8erliche Unterschiec1, daB die QueUe, die bei
Markus eng eingefa8t ist, bei ~lattha,us und Lukas nach allen Reiten
durchsickert. Er geniigt ZUln Beweise del' PrioriUlt des 1\Iarkus, auch
VOl' Q.
i3. Ei n fonnelles l\Ionlent k0l111nt hinzu. Bei Markus el'scheinen
clie 'Vorte .Josu yorwiegenc1 einzeln als Bestandteile und Pointen
Yon Goschichtol1. Richtige Heclestlickc kOl11men selteller Yor, und
zum teil sind es clanl1 bl080 Conglomerate VOll urspriinglich nicht.
zusal11mengehorigen Spriicholl, wie 9,33-50. 4,21-25 und halbwegs auch 13,28-37. In Q, iiborhaupt bei l\Iat.thH,us und Lukas,
so weit sie nicht den 1\Iarkus reprod nciren, ist das andel's. Die
SprUchc wor(1en c1a nicht bloB an eino Gesehichte angekniipft,
SOndeI'll get.ragen von einem groBeren lehrhaften Zusamnlenhangi
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und ,del' Zusammenhang ist gleichartig und \Yol geordnet, kein
Genlisch yon unverdauten 13rocken. 'Vie sollte nun :Markus dazu
gekomlnen sein, eliesell Zusammenhang zu zerstoren, die Elemente
,durch Isolirung ilues Commentars zu beranben, und sie dann ZUlll
teil \yie unverstandene Paradoxa zusammen zu werfen ? Jesus hat
z,yar ge,dB nicht nul' Apopt.hegn1at.a yon sieh gegeben, indessen
yon delll, was er sagte, 'sind yielfach nul' anfHUlige Einzelheiten
behalten worden. Es handelt sich picht darum, in welcher Form
seine 1ehre von il1111 selbeI' yorget.ragen, sondern in welcher Form
sie znerst iiberliefed und dann aufgezeiehnet "\yurc1e. In literarischer
I-lillsieht hat die Yereinzelung und die rein auBerliche Aufreihung
del' Spriiche dio Priisnmtion des Urspriingliehen fur sieh.
Entgegen del' gewoilnlichen nleinung 111UB behauptet werden,
daB clie Uberlieferung des Redestoffs sieh im 1auf del' Zeit viel
stiirkor entwiekelt und vermehrt hat als die des erzahlenc1en Stoffs.
An die beiden Varianten del' Erzahlung li.ber die Speisung del'
Tausende hat sieh bei Markus (8, 17-21) eine Rede angesotzt,
die auf ihrer Yergleiehung beruht und also spiiter ist als die aueh
nieht urspriingliehe Divergenz del' Erzahlung. Die Saemannsparabel
hat schon bei ~l\Iarkus Naehwnehs erzeugt, und noch mehr bei
~Iatt.b~i.us.l) Die knapp gehaltene Pm'abel mll SchluB del' eschatologisehen Rede bei :Markus (13, 34-37 = ~It. 24,42-44) ist das
Thema fiir die Variationen, die sich bei :i\Iatthiius (24, 45-25, 30)
Jaran schlieBen; es ist bezeiehnend, daB del' Eingang von nic.13, 34
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CJ..C00"p,WV. In del' Passion wird bei nfatthaus und llmnentlich bei
Lukas viel Inel1l' gesprochen als bei nIarkus, und zwar stimmen
AuGerungen, die J esns bei del' selben Gelegenheit getan haben soll,
;llieht ii berein hei ihnen. Die
orte am Krenz, die Lukas voraus
hat, haben nicht den 'Vert eehter Tradition , sie zeiaen nul', was
man '"\yagte; eins davoll wird schon c1ureh die Textkritik aus.gcschieden. In den sogcnannten Agrapha geht del' ProceB cler
,\Vucherung weiter, sie haben alle keine" Gewahr, weil sie nicht
froh gehucht sind und in del' Regel specifisch ehdstlieh sind,
,darn]} 1 auch an die Junger gerichtet. Durehaus echten Klang soIl
nach J iHicher haben das oft citi rte: " seid 0aewissenhafte ,Veebsler" :
c}a "\yurc1e Jesus selbeI' seine Jiinger auffordern, sein Gold ill Scheic1e-
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1l1iinze zu venvandeln. Ferner das weniger bekannte: "ihr sollt euch
nul' freuen, wenn ihr euren Bruder seht in Liebe" - da diirfte Eduard
Schwartz Hecht haben zu verstehn: ihr sollt nul' schmausen mit
enrell1 Bruder zusalllillen bei del' Agape.
Gewohnlich werden bei dem evangelischen Redestoff die literarischen Unterschiede nicht als historische Abstufungen betrachtet,
sondern iibersehen. Die Par'abeln und Beispiele, die als N ovellen
entweder nul' bei :MatthKus odeI' nul' bei Lukas Yorkol11men,
werden dem Saemannsgleichnis unbefangen gleichgestellt; 111anchmal
allerdings mit Abstrichen, die ihnen die Pointe nehmen. Es gilt
fiir unwesentlich, 0 b 'Vorte J esu nul' bei 1\1atthaus und nul' bei
Lukas, odeI' bei beiden, odeI' auch bei 'Markus vorlwmmen. Del'
'Vert des Inha1ts sol1 die Bii.rgschaft del' A uthentie sein. Die 'Yahrheit bezengt abel' nul' sich selbeI' und nicht ihren Autor. Und del'
Geist Jesu hat in del' Urgelneinde fortgelebt, sie hat nicht bloB
das Evange1iuln li.ber ihn geschaffen, sondern auch seine Ethik' weiter
ausgebildet. Allerdings auf del~ Grundlage, die er gelegt hatte.
Die Ethik del' Gemeinde war also in del' Tat die 'Virknng.J eSll,
und clas, worin sein Geist sich a,uBerte, erschien Init innereln Recht
dem gleichwertig, was er selbst in ~ihnlicher Lage gesagt haben
wl1rde. Abel' als 1\la.8 del' Authentie seiner wirldichen "Torte
miissen wir doch zunachst den Grad del' literarisehen Bezeugung
verwenden.
Die ",Vichtigkeit des literarischcn l\IaBes sucht man dadurch
abzuschwii.chen, daB doch die miindliche Uber1ieferung ~i1ter sei als
illr schriftlicher N iedersehlag und Inehr enthalten habe als diesel'.
Das ist an sich richtig, abel' es darf nicht li.bersehen werden, daB
sich in1 Lauf del' Zeit die primiire Uberliefernng vermindert und
die sekuu(Hire sieh gemehrt hat. Markus wollte ohne Zweifel die
ganze Tradition aufzeichnen, Init den Erz~ihlungen li.ber J esns zugleich auch seine "Vorte. DaB er was ihn1 c1avon zug~inglich war
nicht vollst.andig aufnahm, daB er was schon f1'1iher gebucht ,val'
auslieB, kann unmoglich angcnommeu werden. El' ist nichts weniger
a1s cin Ergiinzer. ",Venn ihm ohne unci gegen seine Absicht dies
odeI' jenes entging, so ka11n cloch clie N achlese von aItem und
echtClll Gut, clie er Anderell ilhrig lieD, nicht unverhaltnismKBig
reicher ausgefallen 8ein als seine Ernte. Die Bergpredigt., die Inan
bei Hlln vermiBt und ihm fr11her sogar aufgedrangt hat, ist ihm
nicht nul' unbekannt, sonclern widerspricht seiner DarsteIlnng von
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del' galiHi.isehen ,Virksanlkeit J esn c1urch unc1 durcll. Ahnlich steht
es nlit. clem Yaterunser. Bei ~Iarkus (11, 22-25) weist Jesus seine
Jilogcr auch zu beten an und schadt dabei das "wie wir vergeben
unseren Schuldigen" ebenfalls ein, abel' er gibt Ihnen nicht clie
1"orme1 eines Gell1eindegebets, ,yeil sie noch keine Genleillcle sind.
Bei ~Iatthaus steht das Vaterul1ser nul' in einell1 Xaehtrage, wie
B. ,YeiB ed;;annt. hat. N aeh Lukas ist. es den Jiiogern J esu
gegeben, clamit sie nieht hinter den friiher als sie organisirten
J ohannes.lii.ngern zurii.ckstill1den. Vermutlich stamlnt es aus del'
Zeit., in c1er ii.berha upt del' christ.liche Cultus entstanc1, d. h. nach
denl Tode Jesu, ahnlich wie clas Fasten und die Taufe.
4. ,Vie l\Iarklls clie Prioritat fiirden Erzahlungsstoff hat, so
hat er sie anch fiir den Redestoff. Er ist del' alteste evangelische
Schriftsteller. Daraus erklKrt sieh seine Erhaltung in del' katholisehen
Kirehe. Er konnte ihr nicht zusagen; was er enthali, lief vielfaeh
ihre111 Gesehmaek zuwicler, und .was demselben am meisten
entsprach, fehIt bei ihm. ,Venn Sehismatiker sieh ein EYangeliulll
aussuehten unc1 aufputzten, so gingen sie nicht ,fOIl ~Iarkus aus.
Fill' clie Kirehe war er geheiligt dureh sein Alter. Den ersten
Platz im Kanon hat er freilieh niGht bekommen; er wurde einen
herunter gesetzt oder consequenter auf den letzten.
", as clie Zeit del' Abfassung betrifft., so wirc1 in 13, 29 die
Zerst6rnng J erusa1elns, als bereits vergangen, von del' Parusie unterschieclen und nul' als Zeichen von deren N iihe verwertet. Allein diesel'
Vel's steht in einem Anhange zu del' selbeI' erst nachtdiglieh eingesehalteten jlic1isehen Apo ka1ypse in Kap.13. Abgesehen davon hat
man einen ehronologischen Anhalt in 10,39, wo die zwei 86hne Zebedai
:tIs c1 ie Protonlartyres unter den Zw6Ifen erscheinen. 1) ,Vir konnen
ihn indessen nieht recht ausbeuten. Denn wir wissen nul', wann
Jakubus hingeriehtet ist, nieht., wann Johannes. ,Venn del' letztere
in Gal. 2, 9 wirldieh gemeint ist, so IniiBte er noch siebzehn Jahre
nach del' Bekehrnng des Paulus in Jerusalem gelebt haben, und das
Evaugelium l\Iarci konnte erst mehrel~e J ahro nach A. D. 50 geschrieben sein. Fiir den Ort seiner Abfassung kann nul' Jel'usaleu1
in Frage kommen, wenn man auf Vel'mutungen angewiesen ist.
Man hat Grund zu vermuten, claB da, wo die Iniindliche Tradition
i11ren Sitz hatte, aueh ihre erste Nieclersehl'ift erfolgt ist.
Dies
I) Ygl. Bousset im Commentar zur Apokalypse (lS9G) p.47.
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wird bestatigt dureh die Angabe (15, 21), daB Simon yon CYl'el1e,
del' das Kreuz Jesu tragen muBte, del' Vater von Alexander und
Rufus sei. Er wird dadureh jerusalemisehen Lesern yol'g~stelltl
welehe die Sohne noeh kannten; l\'1itglieder del' Gemeinde brauehen
diese darum nieht notwendig· gewesen zu seine :Matthaus und
Lukas lassen die auffallende Angabe aus, weH sie zur Vorstellung
Simons flir ihre Leser nieht nlehr dienen konnte, denen die Sohne
nieht bekannter waren als del' Vater.
In Q steht Jesus selbeI' yon Anfang an seiner GeIneinde gegeniiber,
die sieh erst in J erusalenl konstituirte. Sie wircl von deIn offiziellen
Judentunl verfolgt und steht dazu in feindliehem Gegensat.z, ohne
jecloeh das Gesetz fahren zu lassen. Q ist also ebenfalls jerusalelniseh
und zwar (in Bezug auf Jesus selbeI') ausgesproehener als rdarkus,
aber ,Finger als ere ~Venn man den Vel'S Mt. 23, 35 (Lc. 11,50)
fur diese Schrift in Ansprueh nel11nen darf, so ist sie erst Hingere
Zeit naeh A. D. 67 odeI' 68 abgefaBt, wie ieh in meiner Note zu
del' eitirten Stelle dargelegt hab-e. Del' Aberwitz, daB, del' Hohepriester Zaeharia ben J ojada, cler nach del' biblischen Chronik iln
neunten Jahrhundert VOl' Christo VOln Konig Joas iln Vorhoi' des
Tempels getotet sein soll, deshalb 111it R.echt als cler let.zte vor del'
Zel'storung Jerusalems durch die HaIner von den Juden umgebraeht.e
rl'liirt.yrer gelten kanne, weil die Chroni k am Ende des Kanons stehe,
geht tiber allen Rabbinisll1US hinaus und yerdient keine ~Viderlegung.
Hochst.ens konnte man zu del' l\'l(>glichkeit seine Zuflucht nehmen,
da8 auch Q, ebenso wie l\larkus, nns nul' in einer spilteren Ausgabe erhal ton sei.
l\fatthiius, im Ganzen gen0I111nen, hat nach c1eutliehen Al1zeicben
jedenfillls erst nach del' Zel'storung Jerusalems gesehrieben. Trot.zdein zeigt sich auch bei il11n noch sehr c1eutlich del' Boden del'
jerusalemischen Gemoinc1e, auch in solchen Stiicken, die nicht aus
Markus oeler Q entlchnt sind. l )
Einige davon, wic z. B. Mt.17,
24-27 ll1ii.ssen aus ehlel' yel'hiiltnismiU3ig alten Tradition stanllnen.
Bei andel'en kann man zu Hilfe nehmen, daD eine christliehe
Gemeinde in .1erm;a.lem nitch del' Zerstol'ung del' Stadt fortbestand
uncl sich in den alten Gleiscn bewegte. Es 111u13 abel' auch die
l\loglichkeit in Anschlag gebracht werden, daB ~IatthH,us selbeI'
mit entschiec1ener Absicht an del' FOrIn del' jerusalemischen GeJ) Y g1. p. 71.
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11leindeiiberlieferung fest hieH, obgleich . er SIe zuweilen doch
sprengte.
Lukas steht im Al1gemeinen auf spiiterer Sture als Dlatthiius
uncl zeigt sieh dem ursprii.nglichen Boden des Evangeliums anl
meisten entfremdeL Der Nacll\yeis jst sehon (p. 62. 6-1:s. G9. (2) gefii.hrt.
und braucht nicht ,yieclerholt zu werden. Einiges, was recht a1t
zu seill scheint, hat abel' auch er erhalten. U nel anch in seinen1
Sonc1ergnt, z. B. in del' Perikope von den Emmausjiingern, schimmert
zum teil recht kenntlich die al'amaisehe Spracbe durcll. AramKisch
~enirbt sind ii.berhaupt die Eyangelien durc!rweg, nieht bloB in
ihren iiltesten Bestandteilen. Bei allen el'schein t del' Stofr, den sie
bieten~ mit wenigen Ausnahmen gefOrIllt yon einer Uberlieferung,
die ill1' Domicil in Jerusalem odeI' wenigstens in Palastina unel
Syrien hatte.

III. Historisches.
§ 9. Der jUclische uncl del' christliche ]\iessias.
1. ,:Das Leben Jesu", das frilher auf dem Programm del' theo-

logisehen Literatur und del' theologischen Yorlesungen stand,
schrumpft neuerdings zusammen auf "Probleme aus den1 Leben
.T esn". Darunter ist das wichtigste, ob und in welehelll Sinne er
solber sieh fill' den Messias gehalten und gegeben habe. Auf grunel
c1ossen, was die literariselle Kritik eraeben
hat , lllUB clie Unterb
suehung dieses Problems bei dem in § 8, 2 gekennzeiehneten Abschnitt des :Marklls einsetzen, in welehem die messianisehe Peripetie
oingefiihrt wird (Me. 8, 27 ss.). leh setze die dort gegebene ausfii.hrliehe Charakteristik hier yoraus.
Jesus ist naeh Jerusalem geaanaen nicht urn yon den J uden
tl
tl
'"
anerl:annt, sonclern urn yon ihnen gekrel1zigt zu werden - das
ist die These yon Me. 8, 27 ss. Die moderne Theologie sehwaeht
sie ab, um sie festhalten zu konnen. Nach ihre1' Auffassung hatte
or nieht die Absieht, in Jerusalem zu sterben; er konnte sieh nul'
Yorstellen, daB os so kommen \Verde. Er befand sieh in einer
Depression, weil seine 'Virksa1nkeit in GaliHia sehlieBlieh auf einen
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l\liserfolg auszulaufen clrohte. Daraus sieh aufraffenc1 maehte er
den :Messias, den ilnn Petrus entgegenbraehte, zum Kampfessignal
und faJ3te den heroisehen EntsehluB, den Feind in seiner Hohle
aufzusuehen, del' Toclesgefahr nieht aehtencl, bereit, sein Leben in
die Sehanze zu sehlagen.
Die Bedeutung von :Me. 8, 27 ss. wird dadureh verniehtet. Sie
ist clurehaus lehrhaft. Sie beruht auf deln seharfen Gegensatz des
jiidisehen und des ehristliehen :Messias. Als irdiseher :Messias wirc1
Jesus verwol'fen, und eben das ist· del' 'Veg seiner Erhohung ZUln
wahren him1l1lisehen Messias. YVenn er auf El'clen Erfolg hat, so
verfehlt er seinen Bernf; er 11lltB und 'will von del' Hand del' Juc1en
sterben, um yon Gott zu einer ganz anderen 111essianisehen Existenz
auferweekt zu werden.
Die lehrhaften Todesan kii.ndigullgen in Me. 8,27 ss. huben lnit
aufgeregten Todesahnungen, wie sie in 14, 32 ss. erseheinen, wenig
Ahnliehkeit. Es konnte indessen hingehn, sie in solehe zu ver\vandeln, wenn die angebliehen tdotive eine Stii.tze in del' Uberlieferung fanden. Das ist jedoeh nieht del' Fall. Jesus steekt. den
:Messias nieht als Fahne auf, er behalt sein Incognito bei und liiftet
es nul' fii.r die J tinger. VOll heroisehel' Kampfesstimmung findet
sieh niehts. Ebenso wenig von einer .voraufgegangenen Depression
und von Veranlassnngen dazu. Del' Konflikt lnit den Gegnern in
GaliHia solI sieh zuletzt bosartig zugespitzt haben? Das 1St bei
nlarkus wedel' in noeh zwischen den Zeilen zu lesen; die Spanuung
. steigert sieh nicht, sondern bleibt sieh gleieh und erseheint in
. 1\ap. 2 unrl 3 mindestens so groB wie in Kap: 7 uud 8. 1) Das
Volk soIl sieh am Ende flauer gezeigt haben? Eher steht J esns
umgekehrt grade am Enrle del' galiHiisehen Periocle auf del' Hohe
del' Popula~·itat. Das kann man aus del' Speisung del' Tausencle
sehlier.~en nnd aus dCln enthusiastischen Geleit, cbs Hun nach
JerusalClll folgt; vornehmlich abel' daraus, daB sein Ruf so groB
wird, daB er zu Herodes ddngt und jI1l11 Bec1enken erweekt.~)
Es niitzt also niehts den AnstoB abzusehwiichen; "was iibrig
1) In 10, 2 sind die Pharislier nach der 'letus Latina uncl Syrn und nach
D ein falschcs Explicitnm.
:?) Dan Hel'odcs ihm seine gefahrdrohende Aufmerksamkeit znwendete,
wird del' wahre AnbB fiil' Jesus gewcsen scin, aus Galiliia zu entweiehcl1. Ich
g"lnnbe das seh)" wahrscheinlich g"cmacht Zll haben, lllag es abel' als Argument in
diesel' A useinnndcrl:'etznng nicht verwendcn.
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bleibt, \yiclersteht ebenfalls del' nIotivirung. nlan muB die Aussagen Jesn llber seinen Tod und seine Auferstehung in ihrem
bedeutungycllen Zusmnmenhange stehn lassen \yie sie lauten, uncI
anerkennen, daB sie aus cler historischen Situation dl1rehaus nicht
zu begreifen sincl. Ein un bekanntes Subjekt., del' l\lensehensohn,
stellt sich lnit sehr befrenlClliehen Priiclikaten den Jilngern p16tzlieh
als bekannt yore Ohne weitel'es setzt Jesus den uneigentliehen
~Iessias stillschweigens an die St.elle des eigentliehen, in dem selben
Augenblick, wo ibm diesel' zuerst angetragen wird. Petrus wircl
hart angefahren, \yeil er unter clem Messias versteht, was er
bec1cutetc und \yas alIe ,Velt dal'unter verstand; clabei wircl doeh
zugestanclen, claD er und clie iibrigen Jllnger zur Zeit nieht einnlal
ans don del1tlichen Eroffnungen, die Jesus Ihnen iiber sein walues
,V Gsen machte, Idug ~nrden und daD Ihnen erst spateI' clie Augen
darii bel' aufgingen. Dureh clie ,Yeissagungen des Alten Testaments
war die Idee cles leidenden Messias nicht yorbereitet; aus Ihnen
kann sie niemancl entnehmen, del' sie nieht mitbringt und hineinlegt. I) Es gesehieht also ein ungeheurer Sprung von dem eigentlichen :Dlessias zu einem ancleren, cler mit iInn nul' den Namen
gemein hatte und in cler Tat keiner war. U nd diesel' Sprung
la13t sich nieht a priori, sondern nul' post factum begreifen. Dureh
die Kreuzigl1ng wurcle del' alte Messias abgetan, und dureh die
Auferstehung lebte ein neuer auf. Del' ~Iessias am Galgen, eine
paradoxe Contradietio in adieeto, wurde das Schibboleth eines
enthusiastisehen Glaubens und die Grundlage des ehristlichen Evangeliums. Die Begebenheiten haben clie radikale Korrektur des
Begriffs herbeigefiihrt. Die historische 'Virkung des Toc1es Jesu
wurcle dann in seine Absicht zurii.ekverlegt. vVennclas E\Tangelium
yon deln gekreuzigten Christus der eigentliehe Inhalt des ehristliehen
Glaubens \yar, so 111uDte es dem Grii.nder des Christentums seIber
I) ~ur in Isa. 52, 13ss. konnte sie gefunden werden, aber da wird sie
in dell Evangelien nicht gefunden. Bei llIarkus folgt auf die wiederholten
Aussagen, daP, cler Menschensohn leiden und sterben llllsse, uberhaupt kein
Scllriftbeweis; auner in dern Anhanrre
zur Verklarunrrsgesehichte
wo Jesus
b
0 '
auf den Einwurf der Junbrrer: _sao'en
doch
die
Schriftrrelehrten
erst
rniisse
"
0
0 '
Elias kommen?(; antwortet; "Elias soU erst kommen und Alles in Ordnung
bringen? wie steht denn aber uber den r.lenschensohn geschrieben, dan er
vicl Ieide und mishandelt wcrde 1" V gl. meine :Note zu :r.lc. 9, 11. 12 und zu
:,It. 17, 11.
.
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bewuBt ge"wesen und von ihm den Jiingern klal' und deutlieh
gelehrt worden seine Aueh die Vel'kHirung, die dureh die Auferstehuog eintrat, wird schon yorweg genommen, und. nieht bloB
im Allgemeinen die Verfolgung del' Gemeinde, sondern ganz speeiell
das ~fartyrium del' Soline ZebedKi. Sogar eine speeifiseh christliehe
Ethik, die 1111itatio, hat sieh schon auf grund del' Kreuzigung in
1\ie. 8, 27 SSe ausgebHdet.
2. 'Venn nun abel' die Korrektur des Petrusbekenntnisses
erst dureh die Ereignisse erfolgte, so braueht dieses selbeI' darum
doeh nieht ebenfalls verfriiht oder ungesehiehtlieh 7.U seine Obgleieh
Jesus erst in folge del' Kreuzigung und Auferstehung zunl ehristlichen l\Iessias verkHirt wurde, so kann er doeh schon bei Lebzeiten
yon Petrus und Anderen fur den judisehen l\Iessias gehalten seine
Und das ist unleugbal' gesehehen. "T~ire del' Gekreuzigte nieht
eben als niessias gekreuzigt, so wiirde das Emporsehnellen del'
nieclergedriiekten Feder und clie Entstehung des Glaubens "llnd er
ist dennoeh del' ~lessias" vollends ~i'Ktselhaft.l) Und man hat keinen
Grund, die spottisehe Adoration del' Kriegskneehte flix erc1ieht~t zu
halten odeI' es in Zweifel zu ziehen, "daB die cd'da., wegen deren
PHatus das Todesurteil vollstreekte, mit 0 ~'lGl)'SO; 'tIDY 'Io'Jocdwy
riehtig angegeben wird. Von del' Palmarumperikope wird wenigstens
so viel fest zu halten sein, daB das galilaisehe Geleit J esu ihm auf
c1elll Ulberge begeistert zujubelte, in del' Erwartung, er \Verde jetzt
das Heieh Davids aufrichten. 'Vie er selbeI' sieh dazu gestellt hat,
HiBt sieh schwer erkenneo. Jedenfalls proldamirt er sieh nicht ofren,
, er befolgt llieht die Methode del' Pseudoehrist.i, 7.U sagen: 1eh, 1eh bin
es. 2 ) Er HiBt sieh noeh in J erUSalelll von seiilen J ungern OlOdGr-Cl.),s
nennen und nicht Y.UPlS. Bei dem Verhor VOl' denl Synedritun und
YOI' Pilatus fallt" sein Stillschweigen auf; wenn er sieh sehlieBlieh
in del' Tat a1s Messias bekennt, so tnt er es doch nicht frei und
unumwunc1en, und Zweifel c1aran, daB es iiberhanpt geschehen sei,
lassen sjch nicht untel'dl'iicken. 3) Del' Frage clel' jiidischen Oberen
nach seiner Vollmaeht weicht er gesehiekt und beflissen aus. Sein
1) Johannes del' Tiinfer war llieht del' l\Iessius und lluterlug nicht uls

Messias, ohno auf Erclell Zllm Ziel zn gelangoll. Darum hat s e in Bernf mit
seillem 'rode ein Ende genommen.
!!) Christns ohIle Artil(cI uIs Eigcnnamc erscheint in den Eyangelicn
iiberhaupt kaum, nnd anch b XPlO'LO; niemaIs als SeIbstbezoic111111ng J esu.
::) Vg1. moine Noten zu Me. !ti, G3. Gil Hnd 15,3.
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sHirmisches Auftreten bei del' Reinigung des Te1l1pels~ das zu jener
Fruge Anlaf3 gab, ist zunaehst ein Ausbl'uch seines Temperaments,
ein Ubenyallen seines heiligen Zornes, und wenn er dabei eine
gottliche Volhnacht in Anspruch l1immt, so ist sie doch nicht grade
nlessianisch charakterisirt.. Indessen mit del' ~Yiderlegung del'
:01einung, claG del' Christus nach clel' Schl'ift del' Soh n Davids sein
mii.ssc, seheint er cloch einen Einwancl gegen die :i\Ioglichkeit zu
widerlegcl1, daB er selbeI' es sei. 1) Und nach allen Anzeichen hat
er nichts dawider gehabt, claf3 Andere in ilun denjenigen erblickten,
del' die Hofl'nungen Isl'aels erfiillen werele. Die Absicht, das Heich
Davids aufzurichten, wie sie envarteten, hatte er freilich nicht i inclem er den 80hn Davids von sich abwies, wies er zugleich aueh aIle
politischen Aspirationen· zuriick. Seine jiidisehen Gegner schrieben
sie ihm auf grund des :0Iessiastitel ZU, abel' Pilatus erkannte seine
Ungefubrliehkeit. Er woHte keine patriotischen ~Viinsche erfiillen.
Als Joch empfand er nicht die Henscbaft del' Heiden, sonclern clie
einer ertotenden Tradition; er opponirte nicht gegen die Romer,
sondern gegen die Hohenpriester uncl gegen die 8ehriftgelehrten,
uncl diese brachten ihn ins Verderben. Er wollte eine religiose
,Yiedergeburt seines Y olkes anbahnen, wenngleieh nicht allein dadureh, claf3 er einzelne Seelen gewann - denn c1azu brauehte er
nieht nach Jernsalem zu ziehen. Als Regenerator konnte er wol
den Samen des jiidischen Restitutor in illtegnun acceptiren, obgleich er c1as Politische davoll abstreifte. Es 1st zwar eine Akkommoc1ation.~) Dabei bleibt jec10ch del' :i\Iessias innerhalb del' jiic1ischen
Grenzen und wirc1 niellt gradezu in sein Gegenteil verwandelt; die
Ubernahme des jiidischen Ideals bedeutet nicht eine vollige Absage
an das .T ndentum, wie sie in dem Begriff des nlessias am Galgell,
des yon clen J uden verworfenen nIessias, liegt.
3. Das Selbstbewu.8tsein Jesu lKf3t sieh Doch weiter zuruck
verfolgen; luan D1UE sieh dabei natiirlich an die Zeugnisse des
:0Iarkus halten. In nrc. 2, 10 nimmt er die Befngnis zu sagen
"dir sinc1 c1eine Sunden vergeben" in Anspruch, obwol er :i\Ienseh,
1) Die Authentie yon nIc. 12,35-37 laBt sich schwer anfechten. Dellll
die Sp5.teren legten ja Gewicht elm-auf, daB Jesus yon Dayid absbmme.
2) Gieseler wendet ein, daB der begeisterte Dank, den Jesus nach .Mt.16,
17 -20 dem Petrus auf sein Bekenntnis zollt, jeden Gedanken an Akkommodation ?-usschlieEe. Abel' auf diese Stelle darf man sich jetzt nicht mehr
henifen.
.
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nieht, weil er del' l\fessias ist; lind in ~fe: 2, 28 reehtfertigt er mit
dem Grundsatz "del' :Mensch ist Herr libel' den Sabbat" nieht sieh
selbeI', sondern seine JUnger - denn· diese haben den Sab bat
gebroehen, ohne ihn yorber zu fragen. In :Me. 2, 17 sehreibt er
sieh eine l\1ission zu, trotzdelll daB er nieht sagt "ieh bin gesandt",
sondern "ieh bin gekolllmen".
In l\fe. 3, 20-30 betrayhtet er
seine Exoreismen als Beweis, daB del' Geist Gottes dureh ihn wirke,
und erbliekt in del' Behauptung, daB er durch den Satan die
Damonen austreibe,' eine Liisterung gegen den Geist Gottes. Am
ausdrlieklichsten sprieht er iiber sieh selbeI' in del' Pm'abel YOnl
Saemann. Es ist ein Monolog; del' friih ZU1~ Vergleiehung lnit
Isa. 6, 1 ss.' AnlaB gegeben hat. Er halt ihn abel' laut und nicht,
wie J esaias, im N amen Gottes, sondern illl eigenen N amen. ,Er
eroffnet darin nieht seinen Jiingern das l\lysterilull del' heimlichell
Pflanzung des Reiches Gottes auf Erden, sondern steUt sieh allem
Volk einfach als Lehrer VOl', del' selnen Samen auf gut Gluck ausstreut, ohne zu wissen, auf welchen Boden er fiillt, Er reflektirt
libel' den ungewissen Erfolg seiner ganz allgemein. an jedenpann
gel'ichteten ,\Torte in einer ,Veise, wie es ein anclerer Lehrer auch
tun konnte. Es geht daraus hervor, daB er das Leluell, natul'lich
libel' den \Veg Gottes, fLir seinen eigentlichen Beruf halt. So wird
er dellll aueh immel', von seinen Jiingern und von Anderen, als
Lehrer betrachtet und angeredet und demgemKB mit den Schriftgelehrten verglichen. :Man hat iiber "clas SelbstbewuBtsein J esu"
bis zumUberdruB viel gereclet und gescbrieben, dabei abel' d urchweg das direl(teste, echteste und wichtigste Zeugnis, welches in del'
S~iemannsparabel liegt., nicht gebiihrenc1 gewiil'digt.

§ 10. Die A.uferstehung unc1 die Parusie J eSll.
1. Naeh Le. 23, 43 ist Jesus sofort nach seinem 'rode in clas'
Paradis ubergegangen, ~ihnlieh wie La.zarus nach Lc. 16., 22. Dann
nul' lnit del' Soele, nicht mit dem Leibe. Abel' diese Vorstellung
ist vereinzelt. Die Seele hat kein walll'es Leben ohne den Lei b.
Henoch und Elia.s sind ohne Tod, d. h. ohne Scheidung von Leib
und Seclc, in den Himmel entl'iickt. Jesus dagegen ist gestorbell
llncl begraben; seine abgeschieclene Seele gewinnt erst wieder waln'es
Leben durch die Vereinigung Init dem Leibe, d. h. durch die Anf-
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erstehnng. l'!ber den Hergang lauten die Beriehte versehieden; in
file. 16 wircl kaum darauf eingegangen: del' Leib ist aus dem Grabe
vcrschwunc1e:l und hat beim Allsbreehen den sehweren Stein abgewillzt. - das ist Alles. Sie ist erst naeh einer Frist erfolgt;
naeh Paulus sowie naeh i\Iatthaus und Lukas am c1ritten 'rage.
So aueh naeh ~Iarkus zum SehlnB (16~ 42. 113,1.2) am Sonntag
naeh clem Freit.ag; sonst abel' nieht am c1ritten'rage, sonc1ern vielInehr Darb drei 'ragen. Das konnte flil' einen blo13en ,Vechsel des
Ausdrncks gelten, hieDe es nicht in l\It. 12, 40: wie Jonas drei
Tage nnd c1rei ~aehte im Banehe des Ungetiims war, so ",ird del'
~lellsehensohn c1rei 'rage uncI elrei Niiehte im SehoDe del' Erc1e
sein. In c1 ieser Stelle erhalten wi1' auch auf die Frage, wo die
See]e .lesu \yiihrend del' Treunung vom Leibe verblieb, eine Antwol't,
Da im SehoDe del' El'cle del' Hades 1st, so deekt sieh dieselbe mit
del' im apostolischen Credo gegebenen. Abel' die Frage wird abgesehen yon l\It. 12, 40 nieht beriihrt. Und die altjii.disehe Vorstell11ng von del' Seheol als unterschiedsloseln Au fen thalt del' abgeschiec1enen Seelen yersehwindet in den Evangelien; bei Lukas
ist del' Hades schon ebenso viel wie die Geenna. 1 )
Bekanntlieh st.utzt sich die GewiBheit., daB Jesus del' le~enc1ige
himmlisehe nIessias sei, ursprilnglieh nieht auf die Aufe1'stehung,
bei del' niemancl Zeuge war, sondern auf Erseheinungen des Verldal'ten yom Himmel herab, ans denen sie erst ersehlossen wurde.
Deren wllrc1igte er den Petrus und die anderen von Jerusalem
getlohenen Junger gleieh naeh ihrer Ankunft in GaliHia. Del'
himmlische Zustand ist das PrimaI'e; die Auferstehung erklKrt nul'
den Ubergang dazn. Uncl zwar in einer nieht ganz kongruenten
\Veise. Denn naeh den hergebraehten Begriffen fiilut sie nieht in
den Himmel, sonc1ern wenigstens zuniichst- auf die Erde zuriiek.
Bei Lukas wird sie darum noeh clureh die Himmelfahrt ergKnzt,
damit sie auf Jesus paBt. Jesus nimmt eine Art i\1ittelstellung
ein; er eroffnet die Reihe derer, die aus den Grabern el'weekt
werden, wird abel' inl Untersehied von ihnen noeh yor clem "T eltenc1e in den Himmel entriickt und ist in diesel' Hinsicht del' Naehfalger des Henoch und des Elias, denen er hinwiedernm darin nicht
gleieht., daB er den Tod gesehmeekt hat.
1) Bei den sp5.teren .Tuden wird die Scheol ersetzt durch den 0 ~ a r oder
durch die 0 y a roth, als Behalter aller oder der einzelnen Seelen.
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2. Die Aufel'stehung war die' Gl'undlage des ehl'istliehen
Glaubens, del' hirnmlische Christus das lebendige und gegenwal'tige
Haupt del' Jiinger. Er war ihnen vol'angegangen, die Gemeinsehaft
ill] t ilnn vel'biirgte auch jhnen die Verhel'rlichung, die Erlosung
aus del' Drangsal del' Zeit in die Freude des Himlnelreiches. Die
Erlosnng wurde namlich erst erhofft; sie war noeh nicht gesehehen
und erfolgte aueh nicht durch den Tod fiir den Einzelnen, sondern
durch das Gericht fiil' die Gemeinde zusammen~ Jesus verbiirgte
ihnen abel' nicht bloB die zukiinftige Erlosung, er sollte sie anch
in eigener Person, an Gottes statt, yollstrecl{en. Ein Teil seiner
Aufgabe, und fast del' wichtigste, liegt noch VOl' ihm. Er koml11t
noch einmal auf (lie ·Erde herab und holt dort nach, was er· das
erste mal unterlassen hat., verhilft den 8elnen zum Siege und
ninlmt Rache an den Feinden. Dan n verwirklicht er das j ii dis c h e
Ideal des 1\1essias, clessen ungeachtet, daB die Seinen die Christen
sind, und die Juden die Feinde. 'Venn del' Auferstallc1ene del'
him111 lische i\Iessias war, so lag' die Folgerung nahe, daB er dann
auch del' danielische }Ienschensohll sci, del' vom Himmel i1). del'
'V olke herabfahren und sich aufder Erde erweisen solltc. Abel'
die Bedeutung des gegenwartigen, gekreuzigten und verkliirten
Christ.us 'wird beeintr~ichtigt durch den zukiillftigell, del' jiidischen
I3egrifl'en entspricht.
Sichel' reicht die Ubert.ragullg del' Parusie auf Jesus in die
AnfKnge des Christent.ums hinauf. Das geht aus den Briefen des
Paulus hervol', namentlich ans del' von iI1111 iiberlieferten FOl'ln del'
Gemeindebitte nlara,na tha, Herr komlli! Ferner aus clem bei Paulus
frcilich nicht vorkommenclen Gebrauch des Namells Menschensohn
fiir Jesus, cler bei Daniel das Sl1bjekt del' Parusie ist. Indessen
\Venn bei Markus yon clem ]'[enschensohn die Parusie ansgesagt.
wircl, so ist clarnnt.er hochstens an einer Stelle (14, G2) Jesus
gcmeint., an den beiden anc1ern nieht.. In ]lc. 13,26 gibt Jesus
Antwort auf eine Frage del' Jiinger, die sich nicht. auf das Zeichen
seiner eigenen Parusie richtet., 1) sondern auf dus Zeichen des Enc1es
im AlIgemeinen (13, 4). Das Enc1e ist kein Moment., sondern eine
Periocle; .un Anfang unc1 am Sch1uB derselben steht je ein Zeichen.
Das Anfangszeichen ist irdisch, del' Greuel des Entsetzens, das
SchluDzeichen himmlisch, die Erscheinnng des ]Ienschensohnes in
1) wie bei Ma1 thiins (2,1, 3).
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den
olken. Danlit wird einfaeh wieclergegeben, "WaS bei Daniel
steht; aueh der nlensehensohn bedeutet in diesenl ZusaIumenhange
niehts anderes als bei Daniel unel ist nieht eine Art Eigenname
Jesn. 1) Nun steht freilieh del' Vel's ~Ic. 13, 26 in einer hn Grundc
jiidisehen Apokalypse, zeigt jedoeh den Ausgangspunkt del' an Jesus
aIsnlensehensohn gekni:i.pften ehristliehen Parusiehoffnung. ,Viehtiger
ist nre. 8, 38. Denn wenn Jesns sagt: weI' sieh nleiner sehiimt,
clessen wird sieh aueh del' Mensehensohn sehamen, so un tel'seheielet er sieh selbst yon clem nlensehensohn. Del' ,Veehsel des
Hauptwortes hu Vordersatz und Naehsatz kehrt bei Le. 9, 26. 12,8
"wieder und versehwinc1et nul' bei nIt. 10, 32. 33: weI' luieh verlengnef-, den werc1e au eh i e h verleugllen. Das ist eine Korrektur,
"elehe yon Befremdung uber den Untersehied ausgeht und dessen
Bedeutsamkeit erhoht. Endlich ist noeh aufmerksam zu maehen auf
den A ussprueh J esu anI SehI uB del' Abendnlahlsworte
e.14, 25) :
ieh werde nieht mehr von dem Gewiiehs des ,Yeinstoeks trinken
bis zu clem Tage, wo ieh es neu trinke iIn neicll Gottes. El' betraehtet sieh da nul' als einen del' G~iste an dem Tisch, an clem
die Auserwahlten sitzen werden, naehdem das Reieh Gottes, ohne
sein Zutun, gekommen ist; jeder Andere hutte die Hoffnung, daB
er einst teilnehnlen werde an den Freuden des neiehs, in gleieher
,Veise ausc1riieken konnen. An seine Parusie als :Messias denkt
er nieht. 2)
Bei :Markus verki:i.ndet Jesus sogar in dem schon ganz auf
ehristlieher Stufe stehenden Absehnitt 8, 27 SSe stets nul' selnen
Tvcl und seine Auferstehung, niemaIs seine Parusie. Von diesel'
spl'icht er iibel'haupt nul' in dem ehristliehen Anhang zu del' eingeschalteten judisehen Apokalypse (Kap. 13), und a.nigmatiseh in
14, % Natiirlieh fo~gt aus del' im altesten Evangelium noeh stark

eM

1) Fur 'LO'LE 0o/0'l-rat 'LD'J u10'l 'i:OU &. bei Markus (13, 26) sagtnlatthaus
(24, 30) 'rO'i:E cpa'l~aE'rat 'LD aT) p.El"o 'J 'i:OU u10u 'rOU &. Darnit trafe er den Sinn
des Markus, wenn er rneinte: das Zeichen, welches in dem Menschensohn
besteht. Aber er meint vielmebr: das Zeichen fur den nlenschensolm, d. h.
fur 3ein Komrnen. Denn er laBt die Junger nach dem Zeichen der P a rus i e
J es tl fragen, und del' IHenschensohn kann doch nicht das Zeichen fur sich
seIber sein, fur seine eigene Ankunft.
2) Aucb davon liiBt er nicbts merken, daO e1' die Auferstehung antecipiren werde. Denn er will nicht sagen: ich werde schon iibermorgen an
der himmlischen Tafel sitzen.
\Vellhn usen, Evnngclicn.

7
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hel'vortretenden Scheu, ihn selbeI' .von seiner Parusie reden zu
lassen, durcbaus nicht, daB del' Glaube an dieselbe in del' Gemeinde nicht schon ganz fest war. Nul' aus diesem Glauben
erkHil't sich die Inkonsequenz, daB Jesus in M,c. 8, 27 SSe zwar seine
,,7iederkunft nicht anklindigt, sich abel' doch den IVlenschensohn
nennt, in einem spezifisch christliche'n und antijiidischen Sinne.
l\1ir kommt es wahrscheinlich VOl', daB'die Auferstehung odeI'
die Himmelfahrt J esu nicht yon Anfang an als bloBes Angeld galt
und nicht von vornherein durch seine Parusie erganzt wurde, daB
man sich vielmehr zuel'st mit del' allgemeinen Parusie (des Reiches
Gottes) begniigte. Und sichel' ist es, daB wenn Jesus seine Junger
;nicht zum voraus' libel' seinen Tod und seine Auferstehung 'belel1ft
hat, so erst recht nicht iiber seine Parusie. Einige sehr fort'geschrittene Theologen sagen zwar, diese Behauptung sei im Grunde
cloch nul' dadurch veranlaBt, daB die Parusie J esu, die in d,en ihm
zugeschriebenen A.uBerungen fiir die nachste Zukunft in Aussicht
genonlmen wird, tatsachlich nicht eintrat. Jesus solIe dadurch yon
Schwarmerei und falscher 'Veissagung entlastet werden. ~olche
starken Geister 111UB man austoben lassen und es als apologetische
Schwa.che auf sich nehmen, daB man 'Viderspriiche clel' Tradition
in dies em Punkte aufweist und namentlich einen starl{en Unterschied zwischen :Markus und den beiden Anderen findet, bei welchen
letzteren Jesus weit nlehr als zukiinftiger Regent des Gottesreichs,
von seinen zwolf Paladinen umgeben, und als
eltrichter hervo1'tritt. 'Nul' so viel sei noch bGlnerkt, daB das enthusiastische Pathos,
,yoclurch ein paar herrliche Stellen iiber die Parusie bei Lukas sich
auszeichnen, deutlich auf seiten del' Erwartel1den ist und nicht auf
seiten des E1'warteten, und daB sich i1be1'all ein nul' aus Unterschieden del' Zeit erldarliches Schwanken in delll Grade del' Lebencligkeit del' HolTnung zeigt: Sle wircl teils geschiirt teiIs abgewiegelt.

"r

§ 11. Das zukunftige und c1as

gegen'v~trt.ige

Reich Gottes.

1. In den ii.lteren Schriften des jiidischen Kanons kOIn1l1t ':ldas
Reich Gottes" nicht VOl'. Del' Grllndbegriff del' Zukunftserwartung,
die in einfachel' Form VOll jeher einen sehr wesentlichen Zug del'
israelitischen Religion geqilc1et hat, jst viehnehr das Gedcht odeI'
del' Tag Jahves. In kritischer Zeit Ida~nmert man sich an' den
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Glauben, daB JallYe doch zu guter letzt fiir sein Volk eintreten
unci ilnn Recht schaffen werc1e gegen seine Feinde und Bedriicker.
Die Propheten eifern dagegen, daG J ahve sich mit seinem Volke
ident.ificire, ais gegen einen falschen 'Vahn. Er ricbte Israel nicht
mit anderern jlaBe als die Heiden; wenn er einmal die Zeche
11lache, so miisse auch Israel zahlen. Das client als :Motiv fiir die
Aufforderung zur Ulilkehr, die an das ganze Volk ergeht und auf
cine religiose und recht.lich-sociale Reformation gerichtet ist. Abel'
unter del' Bedingung, daB eine solche Umkehr erfolge, und III it
del' c1araus sich ergebenden Restriktion halten doch auch die Propheten im Ganzen die populare Hoffnung fest: wenngleich die !vlenge
delll Yel'c1el'oen verfiil1t, so wird doch ein Rest gerettet und Erbe
del' Zulnmft; in welcher das Joch der Heiden zerbrochen und die
verfallene Hiitte Davids auf innerlich gefestetem Funclament neu
hergerichtet sein wird. Das bewirkt J ahve, nicht cler ~fessias.
Diesel' jst nur die Spitze del' Nation, clie mit ihrem Konige seIber
idealisirt wirel.
In del' alten Zeit, so lange Israel noch ein Volk und Reich war,
hat sich die Hoffnung von den gegebenen Grundlagen der 'Virklichkeit und del' Gegenwart noeh nieht gelost; sie schwebt nicht tiber
dem Boden im Blauen. Sie stellt Ziele auf, die durch die Geschichte
vorbereitet sind und durch. die Gescbichte verwirklicht werden
soIlen. J ahve wirkt clurchaus innerhalb del' Gescbichte. Sein
Gericht "\vird durch ihren Verlauf, den er lenkt, herbeigefuhrt. Es
sehneidet sie aueh nicht ab und ist nieht nul' ein einziges, es
wiederholt sieh in versehiedenen Perioden. Das ~indert sich mehr
und 111ehr, seit clureh das Exil die Nation aus del' Gesehichte
gestriehen wurde. Die religiOse Gemeinde, die ubrig blieb, erwartete
nun die Herst.eUung ih1'er alten Reichsherrlichkeit von einem plOtzlichen Eingreifen Jahves, wodurch er. clie vVeltgeschichte unterbrechen und den Heiden, denen er. sie iiberlassen hatte, ein Ende
maeben solIte. Von del' 'Virklichkeit fiihrte keine Bri.icke zu clem
Ideal hil1uber, es soUte dureh einen deus: ex. machina auf einmal
in di.e 'Velt gesetzt werden; nul' Zeichen davon, daB dies bald in
.A ussicht stehe, konnte del' Lauf der irclischen Dinae
liefern , obo
gleich gewohnlieh auch die Zeiehen .supranatural waren. Die
Hoffnung'-' wurde zur Eschatologie , doamatisch
0 · ' utoI)isch , und c1urchaus heidenfeinellieh. . 1hre klassisehe Ausbilclun 0a erhielt Sle zu
Anfang . cles makkabaisehen Aufstanc1es im Buche Daniel.
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In diesem Buche erscheint nun auch das Reich Gottes odeI'
viehnehr das Reich des Himmels als technischer Begriff. An sich
1St die ~C(crtAc{c{ odeI' di e M alch u t 11 die heidnische 'Veltmacht,
die trotz dem ,Vechsel ihrer Trager von den Assyr'ern und Chaldaern bis zu den Griechen und Romern in ihrem Verhaltnis zu
den Juden immer die selbe ,bleibt. Sie erhebt den Anspruch
autonomer Herrschaft wie uber die ganze Okumene so auch uber
die Juden. Dem wh'd entgegengesetzt:, die :Malchuth auf Erden
gebiihrt nicht :l\ienschen und Heiden, sondern dem Himmel, dem
Gott Israels, 'welcher del' eine und wahre Gott ist. ·Die :Malchuth
Gottes ist also antithetisch und entstanden aus dem Gegensatz
zu . del' eigentlichen ~ialchuth, del' heidnischen 'Veltmacht.. Del'
religiose Begriff ist erst abgeleitet aus dem profanen. Die l\fenschen
haben die Malchuth inne, das ist die Voraussetzung. A bel' sie
gebiihrt Gott, das ist die Korrektur. 1) Mit dem Dualismus zwischen
Gott und dem Satan, Ormuzd und Ahriman, liiBt sich kein'e Beriih~ung entdecken .
. Del' Streit dreht sich darmn, wmn die Onlnipotenz auf Erden
zustehe, clem I-linnnel odeI' dem Leviathan. Verschiedene G e b i e t e
sind die heiclnische und die gottliche Malchuth eigentlich nicht.
Del' Name ist also wenjger Concretum als .Abstractum, bedeutet
weniger das Reich als die Herrschaft. An sich kann er indessen
beides bedeuten; er ist nicht so beschrankt wie das SynonYlnum
Scholtitn, d. i. eEoucr{a, y.ups{'1. Und es wird nicht etwa nul' der
allgemeine Glaubenssatz ausgesprochen, daB Gott immer und ewig
die Herrschaft iiber die '" elt habe, sondern die bestillllnte Hoffnung,
daB er seinen von Rivalen bestrittenen Anspruch darauf jetzt
geltend machen und behaupten werde.' Das soIl geschehen durch
das Gericht, wodurch er die heidnische 'Velttnacht vel'nichtet und
das jiidische Reich herstellt. Die Herrschaft des Hochsten krystallisirt sieh tatsiichlich also doch in dmu Reich seiner Heiligen, clas
lwineswegs die ganze 'Velt umfaBt. Die groDe Krisis wird nicht
durch 1\Iittelursachen vorbereitet; del' l\ienschensohn, "\yodurch das
ideale Israel, im Unterschied von den tierischen Vertretern del'
wechselnden heidnischen Dynastien, sYlubolisil't wird, kommt aus
den 'Volleen des Himmels. 'Yenn man es am 11lindesten glaubt,
erfolgt del' gottliche Eingl'iff in das Rad del' Zeit. Del' Sache nach
I) V g1. moine Pharisuer und Sadducrier (Greifswald 187~1)
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ist. del' Gegensatz del' alten lInd del' neuen ira ((J.(dl'./) in aller
Seh~irfe

yorhanden, nul' del' Nanle findet sieh im Daniel noch

nicht.
Die Erde bleibt del' Schauplatz auch del' kiinftigen ira. Die
Judcn sollen in ihreIn Lande 'wieder autonom werden und del'
Heiden spotten. Indessen macht sich cloeh eine kleine Djfferenz
gegen die alteren Vorstellnngen beIllerklieh. ",Venn Ezechiel eine
",Vieclerbelebung des Totenfeldes in del' Zukunft erschaut, so denkt
er nul' an die \Viederbelebung des Volkes. lIn Daniel dagegen
wird schon eine Auferstehung yon Indidduen in Aussieht genommen.
Allel'clings nul' suppleInentarisch und ausnahmsweise eine Auferstehung einzelner Martyrel' und einzelner Erzbasewichter, welehe
(lie gro13e Krisis nicht mehr erleben und sonst lUll ihren Lohn
nnel um ihre Strafe komnlen wiirden. Del' Anfang, del' hiel'
gem aeht wird, jst nul' klein und schiichtern, abel' doch yon
prinzipieller ",Vichtigkeit. Yon hier geht del' weitere Fortsehritt
aus, der in del' letzten Phase des vorchristliehen J udentums sieh
yollzieht. Die Esehatologie 'wird in eine hahere Lage transponirt.
Die gegen wartige ",Velt geht unter, und eine neue ewige entsteht.
Das Gericht ist nieht mehr ein YOlkergericht, sondern ein Gericht
libel' aIle einzelnen :Menschen, die je auf cler Erde gewesen sind.
Sie werden allesamt aus den Grabel'n erweckt, urn VOl' Gottes·
Stuhl Rechensehaft abzulegen und ih1' Urteil zu empfangen; auch
die Heiden fehlen darnntel' nicht, obwol flir sie kein ProeeB natig
ware, da sie doch unte1'sehiedslos del' Yerdammnis ve1'fallen. Die
Gerechten gehn in clas Paradis ein zum ewigen Leben, die Ungereehten in die Geenna zur ewigen Strafe. In diese beiden Orter
scheidet sich die zuldinftige y,r e1t; sie sind jedoch nul' von beschdill kter Ausdehnung und lieeren
so c1ieht bei einander , claB die
0
Insasscn sich gegenseitig sehen und sprechen kannen und nul' durch
Bine besondere ~iaBl'egel an del' Passage von hii ben nuch driiben verhindert werden. Die aIte nationale und messianische Hoffnun ero wirc1
nun llurch diese Individualisirung keineswegs ganz yerdrangt. Sie
bleibt gewohnlich in etwas unklarer Mischung damit bestehn. Oder
s:e 'wird isolirt und in ein Interim verwiesen. Letzteres geschieht
1
lIll sogenannten Chiliasmus. ) Hier ist die Restitution des jiidischen
v

1) Der Chiliasmus wird gewohnlich verkehrt beurteilt. Er erkHirt sich
yon emer Stufe aus, wo die alte rein nation'ale IT oifnung eigentlich iiber-

102

III. Historisehes.

Volkes und Reicbes nicht Inehr das Ziel und derSchl uB des,Yeltdramas, sondern nul' ·ein yoriibergehender Zwischenakt.. . Del' .Messias
konlmt, rettet die J uden, die er in jener Zeit im 'heiligen Lande
antrifft, richtet sein Reich unter ihnen auf und beglilc~d sie waluend
einer langeren, zuweilen auf ein :Millennium bestimmten Periode .
. Abel' . die Periode Hiuft ab, del' :Messias stirbt und seineganze
Generation Init ihm. Und dann erst tritt die Endzeit ein, die
z·weite libergeschichtliche ira, mit del' allgemeinen Aufel'stehung
del' Toten, dem jiingsten Gel'icht, denl Gegensatz yom ewigen Leben
und ewigel' Verdammnis. Vollendet erscheint diese Dmgestaltung
del' Eschatologie erst in den Apokalypsen des· Barnch und Ezra,
die nach del' Zerstol'ung Jerusalems durch die Romer entstanden
sind. In ihl'en wesentlicben Ziigen abel', zu denen del' Chiliasmus
nicht gehort, reicht sie hoher hinauf. ,Venngleich die allgemeine
Auferstehung und das jenseitige Gericht libel' aIle :Menschen in
den Psalmen. sogar in den jiingsten, sich noch Init keinel' Spur
verraten, sind sie doch schon in -vorchristlicher Zeit von den Phal'isiiern zum Dogma erhoben und siegreich verfochten im Kampf gegen
die Sac1ducaer, die auf clem alteren Standpunkte verharrten.
2. Das Evangelium steht in diesem Punkte, wie in anderen,
auf denl Boden des gleichzeitigen pharisaischen Judentuins. Es
~ setzt die Entwicldung voraus, wodurch im ,Viderspruch zUln Alten
Testament del' Schwel'punkt del' Heligion VOln Volk in das lndividuulll verlegt wird, und del' Glaube oder die Hoffnung vonl
Diesseits in ein J enseits. Del' Gipfel, zu clem die J uden aus ihrer
iilteren Tradition heraus llluhsam sich empor arbeiteten, wird nun
zum Fundament; zum Fundament einer neuen Religion. Und dies
Fundmnent gewinnt dul'ch clie Auferstehung Jesu eine gewaltige
Kraft uncl Tragfiihigkeit. Dabei el'geben sich begreiflicher ,Veise
allerhand ModiDkationen und weitere Fortschritte. Bei del' ~r.xCH)'~{r.x
'rOl) DeOl) tritt del' Gedanke zul'uck, clas Herrschaftsrecht Gottes tiber
die El'de gegeniiber menschlichen Omnipotenzgeliisten Zll waIll'en.
'Damit nUIt anch clie Antithese gegen clas Heiclentnm weg. 1) Del'
antithetische Genitiv, anI' clem urspl'iinglich aller Nachcll'uck ruht,
wnudell nnd mIl' Hoeh Rndiment war. Er will sie nicht steigern, sondern
sich mit ihl' ahfinden. Sie wird auf das Altenteil gesetzt, danll allerdings
naeh Herzenslnst ausgemalt und mit popnHiren Ziigen ausgestattet.
1) An die Stelle tritt ein paul' mal die gegen den Satan: nIt. 12, 28
(Le. 11, 20). J~e. 10, 18. nl1:. 4, 8 (I.e. 4, G).
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kann sogar fehlen; ~Jattbaus wenigstens sagt bin und wieder schlechtweg ~ raml.dC!. (was eigentlich die profane 'Yeltmacht bedeutet)
fiir Y; p. 'LOU thou. Verstanden "\yird nicht die Herrschaftsbefugnis
Gottes, sondern lediglich sein Herrschaftsgebiet, uncl zwar nicht
das allgemeine und gegenwartige, sondern ein besonderes und zukii.nftiges: del' abgeschlossene Kreis seiner Auserwiihlten, del' gerettete Hest, das wnhre Israel, der l,aQ; T.5:PlOUcrlfJ;. Die Auswahl
zum Reiche Gottes erfolgt cIurch das Gericht, welches zwar auch
clie Ileiden trifft, abel' cloch vorzugsweise die Kindel' Abrahams
selbeI', lun aus ihnen den ,Yeizen Yon del' Spreu zu sichten. Daher
1St. das balclige Beyorstehn des Heiches Gottes zuniichst kein Trost,
sonclern eine Drohullg; ein GruncI,. nicht zu jubiliren, sondern
BaBe Zll tun uncI umzukehren. In del' Rede des Tiiufers bei
~Iatthaus uncI Lukas "\vird das Gericht und die Sichtung Yon dem
i'Iessias yollzogen. Sonst ist die An kun ft des Reiches Gottes in
den Evangelien nicht ii.berall und notwendig mit del' des nIessias
verbunclen. Del' zukiinftige ~Iessias tritt abel' cIoch viel sHirker
heryor als im Danie1. Del' nlenschensohn, del' bei Daniel Israel
als Erben des Reiches bedeutet, wird zum Messias umgewandelt
uncI dann mit Jesus yerselbigt. Er eroffnet als 6 EpX6l-'-svo~ wovon 6 j"wpwv das Perfectum und dazu wiedernm ~ T.C!.poucr{1J. d. i.
D.:;:u(it; (D Lc. 21, 7. 23, 42), ill eth i th a, ad v en tus das Abstractum
ist 1) - den sPzop.5:VO; atwy. ~Iit seinem plOtzlichen Erscheinen aus
clem I-limmel kommt das Reich Gottes yom Himmel herab auf die
El'cIe. Es ist dann eigentlich nicht mehr hinlmlisch, sonclern irdisch.
Die Frende iln Reich erscheint in del' Tat ganz irclisch, wenn sie
als ~lahl vorgestellt wird, bei dem die Auserwi:ihlten 111it Abraham~
Isaak uncl .Jakob zu Tisch sitzen. Abel' konsequent wirc1 clas Irdische
nicht; festgehalten (Mc. 12, 25). Anc1rerseits wird es auch nicht in
ein Interhn verbannt, w.ie bei clem jii.dischen Chiliasmus. Die
Vorstellungen sclrwanken. Die Erde jst jec1enfalls nicht die gegenwtirtige, del' Unterschied zwischen Hin1mel und Erde verschwindet
einigel'ma8en. Die Zeit macht clel' Ewigkeit Platz, clie Entwicklung
clem Ende, das Definitivum tritt ein. Das Durcheinander, clas
moralische Chaos, 'wird gescbieden. Die Verworfenen, c1arnnter
auch die Damonen, verfallen cler Geenna, cIem e\vigen Feuer. Die
1) Von Jesus wfue eigentlich kein adventus, sondern ein reditus
auszusagen ge\vesen. V gl. Zll Mt. 24, 3.
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Auserwahlten erbeu 1) das Reich. Ais damit gleichbedeutend gilt
es, daB sie die himmlische ooEa oder das ewige Leben erben. Das
bedeutet nun in 'Yahrheit nicht ganz gleich viel; es ist eine Individualisirung. Sie liegtzwar in del' Natur del' Sache und ist auch
im Judentum vollzogen, im Rvangelium abel' doch sUirker ausgebildet. Das Reich Gottes erscheint in ]I(c. 8, 27 SSe durchaus aIs
Ziel des Strebens fiir den Einzelnen und als gottliche Belohnung
odeI' vielmehr Gabe fiir den Einzelnen. Und die Vorstellung, daB
er· in Gemeinschaft Init den Anderen danluf warten muB bis zum
Ende del' 'Yelt, wird hie und da, namentlich zu gunsten yon
:M~irtyrern, von einer anderen durchbrochen,' die Init del' Auferstehung J esu zusammenhiingt. 'Vie Jesus durch seine Auferstehung
das himmIische Leben antecipirt, so konnen es auch seine Jiinger,
wenn sie in seiner N achfolge das Kreuz auf sich nehmen. Die
Zebecliiussohne kOlllll1en nach 1\1c. 10, 35ss. durch ihr :Martyrium
sofort zu Jesus in die o6~c<, wenngleich die Sitze zu seiner'Rechten
und Linken ihnen als den z'uerst Gekolun1enen un tel' den
Z wolf en doch nicht sicher sind. Rbenso del' l\Hirtyrer Stephanus
11ach ·Act. 7,56. Auch in del' luBerung des Apostel Paulus "lch
habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein" (Phil. 1, 23)
kann unter dem Abscheiden del' Miirtyrertod verstanden werden.
,Veiter geht es, wenn bei Lu kas del' arme Lazarus und del' Schiicher
am Krenz sofort nach dem Tode in das Paradis kommen, und del'
reiche :Mann in die Holle.
Rine Gemeinschaft bleibt das Reich Gottes darUlu docll. Ein
HeidI Davids ist es indessen nicht mehr; das N ationale~ Politische,
Heidenfeindliche ist abgefallen. Die J uden; die geborenen Sohne
des Reiches, bleiben drauBen, wenn sie weiter nichts sind als
Juden. 1\101'a1ische Bedingungen miissen hinzut1'eten. Abel' S18
gen iigen auch nicht urn hineinzu kommen. "reI' da weiB, daB die
Liebe Gottes und des Nachsten die SUlun1e des Gesetzes ist, ist
doch llur "nicht ferne vom Heiche Gottes", und weI' aIle Gebote
von Jugend an eI'fiillt hat, deln fehlt in1111e1' noch die Hauptsache,
un d sogar Johannes denl Tii,ufer fehlt sie. Es jst das Bel{enntuis
zu Jesu und die Nachfolge, die Zugehodgkeit zu seiner Jilngerschaft,
die nieht an sein Leben gebunden ist, sondern mit seiuell1 Toele
I) Erbell ist nnch bibIischem Sprachgebrauch eben so viel wie in I3csitz
11 c h Jl1 en.
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erst reeht angeht. An stelle del' jiidisehen Nation tl'itt aI,so aueh
wieder eine feste und aus ihr yerengerte Gemeinsehaft, die del'
Jiinger Jesu; die sieh naeh seinem Namen nennen, d. h. del'
Christen. ,Venn die Berufenen, d. h. diejenigen, welche dem Rufe
odeI' del' Einladung des Evangeliums gefolgt. sind, sehlieL31ieh aueh
nicht alle die Auswahl durch das kiinftige Gerieht. bestehn, So wirc1
doch clie Answahl nul' unter ihnen getrofIen. Dit: Berl1fenen uncl
die Auserwahlten sind zwei coneentrische 1\reise, ein weiterer unc1
cin engerer. UncI 1nsofe1'n Imnn die christliehe Gemeincle, obschon
1111'e Bii l'gerliste 110eh zusammengestriehen werden nluB, doch als
das bereits auf Erc1en von Jesus eingesate Reich Gottes angesehen
,Yerden, unc1 clieses mithin nicht bloB als zukiinftig, sondern als
~chon geg81l"wiil'tig. Dadurch wird das Reich Gottes ZUlll Arbeitsgebiet del' Kllechte' Gottes auf Erc1en ·und '\Yiichst c1urch illr treues
SchaITen seinelll Ziel entgegen, wenn auch die schlieL31iche V011endnng dUI'ch unmittelbares Eingreifen Gottes erfolgt und die
H oITnung c1 a l' auf allein del' Arbeit ~Iut gibt, weit entfernt dayon,
sie zn Hihmen. Diese Betrachtungsweise herrseht bei Matthiius,
findet sieh abel' auch bei Lukas und setzt schon in ~Ic. 8, 27 SSe ein.
Lukas geht. dariiber hinaus, wenn er Jesus sagen HiBt: das Reich
Gottes 1st hnvenc1ig in euch. Dann ist es zwar erst recht gegenwartig, braucht kaunl nocll zu kommen, hat abel' seinen eigentlichen
Sitz in den Hel'zen und nicht in einer Organisation. Dem entspricht es, wenn Lukas ein oder das andere mal den heiligen Geist
clem Reiche Gottes substituirt - dadurch wird die Esebatologie
schon fast ebenso seh1' zuriickgedrangt, wie es im yiet,ten Evangelium
geschieht.
3. l\Ian sieht, daB das hiermit skizzirte Gesamtbilc1 in verschiedenartigen Ziigen schillert. Es fragt sich, was clavon J esu
sel~~er zugetraut werden kann. Das gegenwartige Reich, wie
es namentlich . bei ~fatthaus el'scheint , ist die StiftunO'0 J esu und
hat. ihn ZUlll notwendigen Korrelat. Unter diesel' Voraussetzung
bat e1' die Absicht, es auf Erden zu grulrden und tl'itt eben damit
von Anfang an als l\lessias auf. Er lehrt yon Anfang an speziell
seiln Jiinger, um ihnen aus einancler zu setzen, wie seine Gemeinde
beschafl'en sein soIl und was ihr widerfahren \Vird. Er stl'eut nicht
: . unbekiirnnlert urn den Erfolg auf beliebigen Boden seine Lehren
I aus, sondern er sat durch das 'Vort yom R-eich clas Reieh Gottes
I an,
welches 111 it detll Saatfelde odeI' del' Pflanzung in clem selben

)
I'
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Sinne ~erglichen wird ,vie mit dem 'Veinberge. DaB er darunter
die EXXA-fjCl{a versteht, deren N amen er aus historischen Grunden
in del' -Regel vermeidet, Hi13t sich nicht verkennen; es erhellt
besonders deutlich, ,venn er von Schriftgelehrten und Verwaltern,
von alteren und jiingeren Schichten, von wiirdigen und ullwiirc1igen
IVlitgliedern des Reiches Gottes sprjcht, odeI' wenn er sagt, del'
Tiiufer obwol del' groBte Jude sei doch kleiner als das geringste
l\1itglied des Reiches Gottes. Die Gleicbsetzung del' ~a.Cit/,E{a und
del' ExxAYjcr{a begreift sich vollkommen, da die- Gemeinc1e unleugbar
die 'Vhkung J esu war und flir die V orstufe des Himlnels galt.
Abel' sie ist clurchaus christlich und kann nicbt von J esu selbeI'
vollzogen odeI' garvorausgesetzt sein. Denn er setzt sie in del'
Tat voraus, ohne eine Erklarung daruber fiir notwendig zu halten.
EI' rec1et zu seinen Jiingern, als wiiren sie schon seine Gemeinde
undals solche organisirt; er versetzt sich in eine zukiinftige Situation,
als ware sie gegenwiirtig.
Von d81n gegellwartigen Reich ist Jesus als schon clagewesener-.
unc1 gegenw~irtiger l\1essias una.btrennlich; daruln kann er- selbeI'
nicht clavon geredet haben. Zu d81n zukunftigen Reich Gottes
steht er dagegen nicht in notwendiger Beziehung; die Parusie
dieses Reichs steht und fant nicht mit seiner eigenen Parusie. Bei
l\larkus redet er nul' yom zukiinftigen Reich; er sagt abel' nicht,
daB er es brjllgen werde und nennt es nicht sein Reich ocler das
Reich des 1\Iessias. Er Hilut sich in Mc. 1, 15 mit den ,Vorten
ein: clas Reich Gottes steht nah bevor, tut BuBe.
1\lan Ineint nun, clie AnkuncHgung dieses zukii.llftigen Reiches
sei wirklich del' eigent.liche Inhalt seiner Preoigt gewesen. _Indessen
weiterhin tritt cliesclbe vollig in den I-lintergrunc1 bei 1\larkus. In
del' galiHl.ischen Perioc1e verklinclet er iiberhaupt nicht, sonclern er
lehrt. Und zwar nicht iiber das R.eich Gottes (welches gar nicht
vorkomlnt, auBer in clem N achtrago 4, 30-32), sondern in ungezwungeneln'Vechse] libel' dies und jenes, was il1ln in den 'Vurf
lwmmt; ovidente ,Vahrhciten, Init Rii.cksicht a.uf clie Bedii.rfnisse
eines allgolneinen Pllblikums, das. von seinen geist.igen Fiihrern
mis1eitet ist; er gibt clabei keine Parole aus und sch~irft nicht fest
l'ormulirte Siitze imIner wiedel' ein, so wie es etwa Buddha tat.
In .T erusalelu schUigt er zwar, nach Lage del' Unlstande, speziellere
Thomata an, lohl't abel' - auch nicht iiber das Reich Gottes, obw01
or don Ausdruck, als bekannt., zwei lllal in den :MUlld nimmt..
I
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Nul' in dem Abschnitt YOI' del' Passi~n,der mit clem Petrusbekenntnis beginnt, macht er in einem iiberhaupt ganz. exceptionellen Zusammenhange auch clas Reich Gottes zum Gegenstand del'
'Belehrung speziell fiir seine Jiinger und sagt, nul' im AnschluB an
ihn und in seiner Nachfolge konnten sie hineinkommen, wenn Gott
ihnen Kraft ve1'leihe. Man wi1'd dariiber ebenso urteilen miissell
wie dariiber, daB er in dies em Abschnitte seIber das Evangelium
yom gekreuzigten und auferstanclenen Christus verkiindigt.
Die esc.hatologische HoITnung hat ihre Intensitat erst clurch
die altesten Christen bekommen, welche sie an die Person Jesu
hefteten. Sie lebten auf Erden fort in seiner Gemeinschaft und
besal3en darin das Biil'ger1'echt fiir den Himmel. Er war ihr Haupt
und auch das Haupt des kiinftigen Reiches, er brachte es eben fiir
sie horab und fiihrte sie hinein. 1h1'e zukiinftige St~itte war ihnen
. heimiseh und vertraut durch ihn; sie sehnten sich clarnach, wie
sie sieh naeh ihm selbeI', ihrem alten Bekannten, sehnten. Sie
.. tl':.luerten auf Erden, nachdem ihnen del' Brautigam entdssen war.
i Diese pe1'sonliche Farbung cler urehristlichen Hoffnung,
welehe ihr
eine anBerordentliche Lebendigkeit, eine enthusiastisehe Glut verlieh,
. HiJlt nil' Jesus selbeI' fort. 1hm war del' Brautigam nicht entdssen,
unel ihn konnte nicht nach dessen Riickkunft yerlangen. Auch
sein Lebenswanclel war nicht so eschatologisch bestimmt, wie cler
seiner Jiinger, die del' 'Velt entsagten, urn sich auf seinen Advent
vorzubereiten. Sicherlich galt ihm seIber die :Moral nicht, wie
.Ignoranten zu behau pten sich erclreistet haben, fiir eine provisorische
Aseese, die nul' in Erwartung des nahen Endes zu ertragen war
: und nul' bis c1ahin ertraaen
werden muBte , sonc1ern HiI' den ewiaen
o
0
i ,Vi1len Gottes im Himmel wie auf
Erden·
.
, er venvarf die Ubunaen
0
,
: clie keinen inneren Sinn und 'Vert hatten. N atiirlich ·war auch
: er durehdrungen Yon dem Glauben an ein Jenseits, an die all· gemeine Auferste11l1ng, an das Gericht, an das Heich Gottes. Den
- ,1\Onnte er abel' als selbstverstancUich auch bei seinen Zuhorern
yoraussetzen uncl brauehte nicht viel davon zu reden. Er betonte
,clabei allerdings mehr die Drohung als die VerheiBung. Dac1urch
·llnterschiec1 er sieh von den J uden und einiaermaBen
auch von
o
: den altesten Christen. Er fing nicht mit Gliickwi.inschen und
: Seligpreisungen an, sonclern mit cler BuBpredigt: das Reich Gottes
· ist nahe, k eh rt u In! 'Vie schon Amos' und wie Johannes del'
· Taufer protest.irte er damit gegen die Illusion' del' Juc1en, als miiJ3te
I
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ihnen das Gericht die ErfiUlung ihrer "Tunsehe bringen. Er teilte
nicht ihre politisehen und nationalen Hoffnungen, del' Gedanke an
zukunftige :Macht und I-Ierrschaft lag ihm seIber noeh ferner als
seinen Jungern. Er sah das Reich Gottes nicht fur das Reich
Davids an und den :Messias nieht fiir den Sohn und Nachfolgel'
"Davids. In Me. 13 stoBen die Gegensatze auf einander, obwol stillsehweigend. In del' dort aufgenommenen judischen ~'T eissagung
wird Jerusalem zwar aufs argste von den Heiden bedrangt, a us
diesel' Drangsal 1) jedoch schlieBlieh beim Erseheinen des Mensehensohnes gerettet; von del' Zerstorung des Tempels ist keine Rede,
und die :Meinung "wird sein wie in einem Inerlnviirdigen Fragment
del' Apokalypse J oluinuis (11,1. 2), daB derselbe, vielleieht mit
Ausnahme des iiuBeren Vorhofs, nicht in die Gewalt dei' Heiden
fallen werde.~} In dem vorangehenclen kurzen Droh worte (13, 1. 2)
c1agegen sagt Jesus, daB von deIn Tempel Gottes kein Stein ~uf dem
andern bleiben werde. Dieses
ort ist darum sichel' authentisch,
weil es den Grund zu seiner ~ Anldage auf TempelHisterung abgegeben hat, "die zu seiner Verurteilung VOl' dem Synedriuln fiihrte.
,Venn del' Tempel Gottes vernichtet wird, so erst recht das jiidische
Gemeinwesen.

"r

§ 12. Das Evangeliull1 uncl Jesus" von Na.zareth.
1. 1m Alten Testament kommt das Neutrum 'to cUo.jjEAlOY im
Singular nicht VOl'; bn Plural bedelltet es den Botenlohn (2 Sam.
4,10. 18,22). Die Botschaft heiBt ~ cU~"("(cA{'1. im Femininull1.
I-Hinfiger ist das Verbum cUrl"{"(cAt(ccrGw odeI' EU'1."(yc).l(clV, 111 it.
Akkusativ del' Sache und im Hebraischen auch del' Person. l\Ieist,
:wird es ohne sachliches Objekt gebraucht fUr G 1u c Ie (I-Iierem. 20,15
die Geburt eines Sohnes) und gewohnlich fill' Sieg verkiinden.
In alterer Zeit nul' in profanem Sinn. Erst bei den Propheten
des Exils bekommt es einen religiOsen Sinn: das personliche Objekt,
del' Dativ, ist dann das unter clem l-Ieidenjoch schma.chtende Sion
(elie Annen, die Trauernden), und da.s sachliche, del' Akkusativ,
1) Das Subject cler (}),t~l~ (Jerusalem) wechselt nicht.
2) Das ~oO,ul/l"C( 'r1j~ tP7JiJ·,ucrElU:; spricht nicht dagegell, cla es llicht historisch,

sondern als ullbestimmte mythische Yorstellullg zu verstehn ist.
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1st das Heil odeI' die Rettung (slp~v"fj = schalom, odeI' GW1:~PLOV),
d. h. del' Sieg Jahves libel' die Heiden, die Befreiung und Auferstehung Sioos. SO VOl' allmll bei dem sogenannten Evangelisten
des Alten Testaments Isa. 40, 9. 52, 7. 60, 6. 61,1; auBerdem einInal bei Nahum 1, 15 (2~ 1).
An Isa.40ss., besonders an 61,1, kniipft Lukas (4,18. 7,22)
· und auch MatthKus (11, 5) an. Trotzdem ist es die Frage, ob das
nentestamentliche sua.-(jD,tO'i him'auf zuriickgeht. In Isa.40ss. kommt
· nul' clas Yerb YOI', das Substantiv hat sich nicht zu einem technischen
Tern1illus ausgebildet. Unel vor allem beelenldich ist, daB "es sich
bei den Judeo nicbt so finc1et.. Sie wenden b'sora nui' ln einem
ganz allgemeinen Sinn an, auch flir bose Nacbricht; sie bebalten
• spateI' fiir clas christlicbe EvangeHum das griechische ,yort bei,
boshaft getrennt in p~~~ p~ und dann verkiirzt zu l~~~J. Dagegen
hat man lleuerdings hingewiesen auf den Gebrauch von SOa.rrEAtOv
in dem Provinzialfastendekret vom Jahre 9 vor Chr. auf einer
: Inschrift von Priene, wo es yom Kaiser Augustus heiBt, nacbclem er vorher als \Veltheiland gepriesen ist: ~p~cY os 'ttP Y.OGf.LlP
1:(tlY Gt) o.01:0y SUa."(jSAlWY 1j "(cy.:HH.to; TOU {)sau, del' Geburtstag des
. Gottes (Augustus) erofl'nete fiir die 'Yelt die Reihe del' frohen
Botschaften von seinetwegen 1). In del' Ge burt des GWTYjp liegt
aUerelings keine Beriihrung mit dem christlicben Begriff, zu dessen
Inhalt die Geburt Jesu ul'spriinglich gar nicht gehorte. Und es ist
nicht von Einer frohen Botschaft die Reele, sondern von einer
Reihe froller Botscllaften. 2 ) Abel' das
ort hat docll eine gewisse
! technische und religiose Bedeutung, die del' christlichen nahe kommt;
und bei clem Versagen anderer Anknupfungspunkte ist die Annahme
vielleicht nicht zu kuhn, daB es, in dieser besonderen Bedeutung,
I seinen Ursprung nicht bei den J uden odeI' bei den paHistinischen
. Christen hat, sondern von den Griechen entlehnt 1st, sei es im
,Vortlaut odeI' in Ubertragung (b' sortha). DaB Jesus selbeI' schon
. von Eyangelitnn sollte geredet haben, ist unwahrscbeinlich. Es ist
"vielmehr, wie wir sehen werden, erst ein -Mjssionsausdruck.
Es 1st nicht Lehre, sondern Botschaft , und zwar naturcremKB
b

"r

1) d. h. deren Grund und Ursacb del' Kaiser ist.

!!) .,. Hp~E'J Yerbietet, den Plural singulal'isch aufzufassen. In del' Septua: ginta 1st 'La E,J'Y:rrD,lrt. allel'dings singulariscb, bedeutet abel' nicht die Botscbaft,
sondern den Botenlohn.
.

III. Historisches.

110

von eineln· bereits geschehenen, nicht nul' von eineln zu erwartenden
freudigen Ereignis. Also nicht die Lehl'e Jesu odeI' die VerheiI3ung
J esu, sondern die Botschaft von J ~su Christo. Er ist das Objekt,
und das Evangelium handelt libel' ihn als den Christus. Diese
allein dem
ortlaut entsprechende Bedeutung hat 'to EUC<YI'EAtOy
bei Paulus, und so wird es in del' A posteIgeschichte (10, 38) erlda1't:
Jesus, mit dem heiligen Geist gesalbt (d. h. dul'ch die Taufe zUln
l\1essias geworden), hat wolgetan und die Besessenen geheiIt, ist
gekreuzigt und auferstanden, und hat die, denen er als Auf- t
erstandener erschienen ist, n~imlich nicht Allen, sondern nul' seinen
A posteln, offentlich zli bezeugen beauftragt, daB er del' von Gott
bestimmte Richter del' Lebendigen und del' 'roten sei.
Damit stinimt auch :Markus iiberein. Er stellt seinen Bericht
unter den messianischen Gesichtspunkt und darum gibt er il~m den
Titel: das Evangeliuln von J esu Christo. '\T enn Jesus selbeI' bei
ihnl das
ort in den :Mund nhillnt, so gebraucht er eR in dem
gleichen Sinne und sagt dabei nicht mein Evangelium, sondern
immer absolut das Evangelium. So :Mc. 8,35. 10,29: die Jiinger
miissen ihr Leben danl,n geben wegen Jesus und wegen des· Evangeliums, d. h. wegen ihre1' Verkiindigung des Evangeliums, welches
seine Person ZUlU InhaIt hat. Ferner ~~_~._13, 19: die Erzahlung
von del' Frau in. Bethanien, die J esum gesalbt hat, wird in Zukunft
einen Teil des EYangeliulns bilden, nalnlich del' Passionsgeschichte.
..:: Endlich ~I~~~ 14, 9: das Evangeliulll wird in Zukunft durch die Apostel
in aller 'Velt verldindigt werden .. Hier ist das Evangeliulll iiberall
etwas Zukiinftiges, l1icht J esu eigene Verkiitdigung, ~ondern die
del' Apostel libel' ihn nach seinem Tode. Nul' in :Mc. 1, 14. 15
liegt die Sache andel's. "N achdelll J ol1annes gefangen gesetzt ,Yal',
heif3t es dort., kam Jesus nach Galilaa und predigte das Evangelium
Gottes: die Zeit ist erfiillt und das Reich Gottes .steht nalle beyor,
bekehrt euch und glaubt an das Evangeliunl." Da scheint in del'
Tat das zuklinftige H.eich Gottes del' Inhalt des EvangeIiun1s Ztl
seine Abel' del' Ausdl'uck 'to EUc<yyD. lOY kann nicht von vornhel'ein
als den J uden wolbekannt vol'ausgesetzt werden. Ferner bedeutet
Bekehrt euch und glaubt an das Ev. sonst iiberall: bekehrt
euch zurn chrisi:lichen Glauben. Das konnten die Juden ebenfal1s
nicht Yerstehn, wahrend sie andel'el'seits del' AufforderunO'0' an clie
baldige Ankunft cles Reiches zu glaubon, kaum bedurften. Endlich
ist clas ~Yl'lY.S .~ ~(l(nAc{C< 'to fi. grade an diesel' Stelle, ·wie bei
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Johtinnes dmn Taufer, gar keine frohe Botschaft, sonde1'n ehe1'
. eine Drohung. DIan sieht sich gezwungen anzunelullen, daB Dlarkus
hier das notwendig an die Juden gerichtete Thema "das Reich
Gottes steht bevor, kehrt UIl11" mit christlichen Verbriimungen
eingefaBt hat, die durchaus nicht c1azu passen. Danll hat das
Eyangelium und der Glaube an das Evangelium an dieser Stelle
bei ihm die gleiche Bedeutung wie sonst.
Bei :Dlarkus ist also das Evangelium durchweg das apostolischi3
Evangelium, und Jesus selbeI' versteht nichts anderes darunte1'.
Er gebraucht den Ausdruck von einer erst zukilnftigen Sache,
weissagencl odeI' proleptisch. Es ist in der Tat eine Prolepse.
Abel' nIatthaus und I~ukas suchen sie zu beseitigen und finden
damit neifall bei den neueren Kritikern. Lukas IK13t die Verse
:DIc. 13, 10. 14, 9 ganz aus und streicht die ,Yorte xed [YSXSy '"Coo
cfJfJ."('j'EHou in den Parallelen zu nIc. 8, 35. 10, 29. Letzteres tut auch
nIatth~ius; die Verse DIc.13, 10. 14,9 behalt e1' zwar bei, andert abel'
in 26, 13 (= :Mc. 14, 9) dus absolute '"Co Eoa,,(,,(E),tQy in '"Co E()(J:nE),tOY
~oo-ro, wobei das Demonstrativ jedenfal1s einen Zweck haben solI,
und in 24, 14 (= .Mc. 13, 10) in '"Co .E0fJ-irE),tOY '"C~; ~WH)'E(fJ.;. Diesen
volleren Ausdruck odeI' auch das 'Yort vom Reich, das :Mysterium des Reichs legt er Jesu gewohnlich in den l\Iuncl (4,23.
9, 35. 13, 11. 19. 24, 14) und braucht dabei imme1' die spate Abkurzung c1 as Reich fiiT das Himmelreich odeI' dus Gottesreich.
E1' will aucb damit die Prolepse beseitigen, indem e1' clem Evungelium einen Sinn gibt, worin Jesus es seIber verki:incligen kann.
Er meint mit dem Reich das gegenwartige als Vorstufe des zukiinftigen. Jesus verkunclet, daB 111it ihm das Reich auf Erden
erscbienen sei, und griindet es clurch sein 'V ort in seinen Jii.ngern
als seiner Gemeinde; darin besteht seine Tatigkeit als des l\lessias
auf Erden. Lukas gebraucht zwar das Snbstantiv EUrJ."riEAtoY uberhaupt nicht, sondern nUl' dus Verbum Eua'nEH(EG&W, welches bei
:Markus fehlt und bei l\latthaus nul' einmal in einem Citat (11, 5)
erscheint. Sachlich indessen stimmt er mit l\1atthaus iiberein.
J esus EUrJ_"(ycH~c'"CfJ.l auch bei ihm das Reich Gottes, namlich daB es
: lllit ihm als clem Messias erschienen sei (4,21); seine Lehre, wodurch el' es griindet, heiBt ebenfalls Eua"r(~)'((EG&at (20, 1). In
.'Vahrheit wird die Prolepse auf diese
eise dadurch aus clem
'Yege geraumt, daB sie vergroBert wird. . Jesus rec1et allerclings
nicht mehr gelegentlich wie bei :Markus' von einmn erst kunftig

1 •
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zu vel'kiindenc1en Evangeliuln, verkiindet dafiiI' abel' selbeI' das fill'
seine Gegenwart auf del' Grundlage passend geluachte Evangelium,
-daB er del' gegenwartige l\lessias ist .und das Reich Gottes schon
gegenwartig auf die Erc1e bringt. Er fangt an, was seine M-issionare
fortsetzen (Lc. 9, 2. 6. 11. 16, 16).
:Mit dem Evangeliuln J esu wird auch sein Kerygma zweifelhaft.
In del' Regel lehrt (OtOrl(jXEtV) er bei :Markus; er verkiindet
(X1)pUcrO'ElV) nul' in l\1c. 5,20 und in :Mc. 1, welches Kapitel iiberhaupt
starke Spuren del' Redaktion des Uberlieferungsstoffes durch den
Schriftsteller aufweist; in Mc.3, 14. 6, 12. 13, 10. 14, 9 (16, 15. 20)
wird das xYJpucr(jctV nicht von iIlln selbeI' ausgesagt.· Zugleich wird
fraglich, ob die Apostel in das Leben Jesu gehoren, ob Er sie
schon fiir die l\1ission, die Verkiindigung des Evangeliums, ausgew~ihlt und sogar ausgesandt hat. Del' literarische V erdacll~,der
ohnehin gegen :Mc. 3, 13-19 und 6, 7-13 besteht, wi I'd dadurch
verstarkt. AuBerhalb diesel' beiden Stilcke 1) erscheineil in del'
galilaischen Periode die Zwolf nul' in 1\1c.4, 10, und dort hinter ot
,
"
,", s:I nelU
J
A1uTCcpt\ lJ.u-rov
son der bar nac11get ragen: (Juv
-r(jl~ OWueX!l.n
schnitte, del' auf das Petrusbekellntnis folgt, kOllllnen sie zwei mal 2)
VOl' (Me. 9, 35. 10, 32) und ill del' Passionsgeschichte ebenfal1s zwei
mal (11,11. 14,17), abgesehen davon, daB del' Verr~iter Ilnmer
'wieder als cf; -rwv OWOEY.':J. eingeftihrt wird (14, 10. 20. 43). 'Vahl'scheinlich gehoren die Zwolf erst in den Anfang del' Apostelgeschichte; sie mogen abel' schon die Genossen des letzten Abendmahls und dadul'ch gewissermaBen die testmnentarischen Erben
des l\feisters gewesen sein. Die ~!ll}YJtr.d bei ~':Markus sind nicht die
ZwoIfe, sondern eine unbestimmte und vermutlich nicht ganz konstante Menge; vier odeI' drei alteste Vertraute werden darunter
ausgehoben. Auf3eI' in ein paar ErHiuterungen und in gewissen
singulKren Stiicken richtet Jesus bei nlarkus sein 'Vort nicht
privatiIn an sie, sondern offentlich an clas Volle. Sic sind Doch
nicht seine Gemeinde in nuce; von Cultuseinrichtungen und Organisationsanfangen (Taufe, Fasten, Gebet, Exkolnnlunileation) durch
Jesus ist bei l\iarkus keille Rede.
1) zn denen auch del' Allsdruck ot CC7t6cr'Lo/\Ol (Me. G,30 vgl. Mi. 10,2)

gehort. Sonst findet sich dcrsel be nul' hei Lukas, del' auch allein die Zw6lf
yon del' Menge dol' Jiingcr bcstimmt untel'scbeidct.
2) Fiil' ot OE'l.ct l\Ie. 10,41 steht in D ot /,Olii:Ol.
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2. Das Evangelium bedeutet. ebenso viel wie das Christentum.
Jesus war kein Christ., sondern Jude. Er verkiindete keinen neuen Glauben, sondern er lehrte den ,Vil1en Gottes tun. Del' 'Ville
Gottes stand fiir 111n wie fiir die Juclen irn Gesetz und in den
iibrigen heiligen Sehriften, die dazu gereehnet. wurden. Doeh wies
or einen anderen ,Veg ihn zu erfiillen als den, welehen die jiidisehen
E1'ommen nach Anleitung ih1'er be1'ufenen Fiihrer HiI' den riehtigen
hielten und peinlich befolgten. Seine Lehre geht bei :Markus fast
ganz auf in Polemik gegen die Schriftgelehrten uncI Pharisaer. Er
meinte, sie erstickten das Gesetz mit ihren Zutaten und schaben
die Gcbote Gottes dureh nlenschensatzungen zur Seite. Abel'
durch diese Unterscheidung· erschiitterte er die gleiehmiiDige Verbindlichkeit des Geset.zes. Er hob den Dekalog aus dem Ganzen
heraus und reducirte dessen Summe auf die Liebe zu Gott und
clem Xachsten, er verwarf die im Gesetz clem "Manne gegebene
Erlaubnis, sein ,Veib zu entlassen.· Er legte an die Statute einen
iibergeordneten nlaBstab an und beurteilte sie nach ihrem inneren
"'Vert, niimlich ob sie das Leben del' nIenschen forc1erten odel'
hemmten. Die gottseligen spezifisch jiidischen Exercitien, die weiter
keine Ratio baben, als daD sie befohlen waren und den Juden vom
l\Ienschen schieden, schiitzte er gering. Er fol'derte Reinheit des
Herzens, und Leistungen, die nicht Gott, sondern clen Mensehen
zu gute kamen. Denn eben cIiese sehe Gott als sieh geleistet an
und darin bestehe der wahre Gottesclienst die Ivloral blieb
religiOs motivirt und unabhangig. von clem variablen Gotzen Kultur.
Man wird durchaus an die alten P1'opheten erinnert, abel' fiir diese
gab es das schriftliche Gesetz noch nicht und die l\fenschensatzungen,
die von Ihnen bekiimpft wurden, standen noch nicht in einem
beiligen Bueh. Das Eigentumliche ist, daB auch Jesus durch clas
Gesetz sich nicht eigentlich beengt und bedriickt fiihlt; clie Stellungnahme dazu ist fi:i.l' ihn keine peinliche Frage wie fiir clie Urgemeinde,
nncl e1' setzt sich beiMarkus nicht prinzipiell damit aus einancler,
wit es in del' Bel'gpredigt bei l\iatthiius geschieht. In del' Tat
steht el' iibel'all, wo es darauf ankommt , clem Gesetz , ohne daaeaen
0
0
zn l'ebelliren, doeh ganz unbefangen und frei· gegenliber und ist
weiter liber das Judentum hinausgeschritten als il'gend einer seiner
Vorgiinger, auch da.rin, daB er das Aufhoren des Tempelkultus
und oer jiidischen Gemeinde weissagte. T\Ian kann sich nicht
wUl~dern, daD es den Juden so vorkam, als wollte er die Grunc1Wellbausen, Evangelien.
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lagen ihrer Heligion zerstOl'en. Seine Absicht war clas freilich
nicht, er war nul' zu den Juclen gesandt nnd wollte innerhaib cles
Judentullls bleibell - vielleicht auch deshalb, weil er das Ende
del' 'Velt fiir nahe bevorstehendhielt. Del' Schnitt erfolgte erst
durch die Kreuzigung, unel praktisch erst durch Paulus. Er lag
abel' in del' Consequenz von J esu eigener Lehre und seineln eigenen
'~erhalten. :Maii darf clas Nichtjiiclische in ihm, <.las l\lenschliche~
fUr charakteristischer halten, als das Jiidische.
,Aus ungeni.igenclen Fragmenten konnen ,~dr uns einen notdiirftigen Begriff YOli del' Le11re Jesu machen. Seine Religion,
seinen praktischen l\ionotheis1l1u8, kennen who clalllit noch nicht;
sie liegt nicht allein in seiner Lehre auf offener Bi.i.hl1e, sOIidern
aueh in seinelll 'Vesen und Gebahren zu jec1er Stunde, ZU, ,I-Iause
und drauBen, in dem was er sagte und nicht sagte, was er bewuBt
und unbewuBt tat, wie er aB uilCl trank und sieh freute und litt.
Seine Person, deren Umgang sie im t~ig1ichen Leben genieBen
durften, hat auf seine Junger wol' noeh starker gewirkt als seine
Lehre. DaB sie ihn fliT den l\lessias hielten, berllht nicht darauf, daB
er versieherte, er sei es, sondern auf deln Eindrllclc seiner Person;
sie begl'ifTen ihn durch das ji.i.disehe Ideal. Sein Tod c1isereditirte
ihn zunachst als 'Messias; jec10eh cler Einc1ruck seiner Person blieb
unc1 ward c1 ul'eh das l\lart.yriun1 noch verstarkt, und n11r darum
1ebte er auph als l\iessias wieder auf. Del' hhnmlische l\lessias
iiberschattete nun zwar den i l'c1ischen Jesus, abel' clessen 'Virkung
harte darUl11 c10ch nieht auf. Er war nicht bloB del' Konig im
Hhllme], sonclern auch dus erste Glied einer neuen Geisterreihe
auf Erden; er lebte nicht blo13 in del' Dogmatik fort, sondern auch
in del' Ethik seiner Gemeinde, und ihr stiller 'Vandel in seiner
Nachfolge hatte vielleicht noch 1nehr werbenc1e Kra.ft als die Precligt
vom Gelaeuzigten und Auferstanc1enen. Ehe iinn diesel' zu Damaskus
erschien, hatte Paulus doch schon den Stachel im Herzen, gegen
den er yergebens zu 10ken suchte, ohne Zweifel von dem Eindruck
her, den die verfo]gtell Christen auf ihn machten. Obne diese
Nnch wirk ung in del' Gemeinc1e kf5nnen nuch wir von del' religiosen
Person} iehkoi t .J esu uns keine Vo1'stellung machen. Sic e1'schein t
jec10ch imnler nul' jnl Reflex, gebrochen c1urch das :Mec1ium des
chl'istlichen GIan bens.
Del' historische Jesus witd, nicht erst seit gestern, zmn religiosen
Prineip o1'hoben nnd gegen das Christontllln ausgespieit. Reichlieher
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AulaE clazu, ~eine Absleht yon seiner 'Virkung zu unterseheiden,
ist allercllngs vorhanden. Trotzdem kann 111an ihn nieht ohne sei-ne
gesehiehtliehe ,Yirlnmg begreifen, unel wenn man ihn duvan ablOst,
wircl man seiner Bedelltung sehwerlieh gereeht. 'Yoher stammt
ii berhaupt del' Giaube, daB er das religiose Ideal sei, andel'S ais
aus deln Chl'istentum? Und zu del' Ethik z. B. del' Bergpredigt, die
fill' den historisehen Jesus gelten solI, hat die ehristliehe Gemeinde
ebenfalls einen sehr wertvollen Beitrag geliefe1't. Ohne clas Evangelium und ohne Paulus bIeibt doeh aueh das J udentum an Jesus
haften, an delll e1' festhieIt, obwol e1' ihm entwaehsen war. 'Vir
konnen nieht zuriiek zu ihm, aueh· wenn wir woUten. Dadureh,
daB man den historisehen Jesus zum religiosen Dogma macht, wird
man schlie131ich gezwungen, wie die alten Rationalisten "die histol'ische .Bedingt.heit" von ihm ~bzustreifen. nEt clem poetischen
Schimmel' ist es clann aus, und an stelle des Historischen tritt
eigentlieh die RationaliUit, yon del' man sehr verschiedene Begriffe
haben kann. Fiir das was Init dem Evangelium verI oren geht, ist
del' historische Jesus, als Grundlage del' Religion, ein sehr zweifelhafter und ungenilgender Ersatz. 01ne sei11en Tod W~lre e1' iiberhaupt nieht historisch geworden. Del' Eindruck sein~1' Laufbahn
beruht darauf, da,B sie nieht abgeschlossen, sondern jiih unterbroQhen
wurde, naehc1em sie kaum begonnen hatte.
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]agen ihrer Religion zerstOl'en. Seine Absicht war das frei1ich
nicht, er war nul' zu den Juden gesandt und wollte ilinerhalb des
Judentullls bleiben - vielleicht auch deshalb, weil er das Ende
del' ,Velt flir nahe bevo1'stehend hielt. Del' Schnitt erfolgte erst
durch die Kreuzigung, und praktisch erst durch Paulus. Er lag
abel' in del' Consequenz von J esu eigener Leh1'e und Seinelll eigenen
'~erhalten. :M:al1 clal'f das Nichtjiidische in ihm, das l\Ienschliche~
fur cha1'akteristischer ha lten, als das Jiidische .
. Aus ungeniigenden F1'agmenten konnen "Til' uns einen llotdii1'ftigen Begriff vOli del' Lehre Jesu lllachen. Seine Religion,
seinen praktischen l\Ionotheisll1U8, kennen wir damit noch nicht;
sie liegt nicht alleill in seiner Lehre auf offener Biihlle, sondern
auch in seinelll 'Vesen und Gebahren zu jeder Stunde, zu, .I-I'ause
und drau13ell, in clem was er sagte und nicht sagte, was er bewuBt
und unbewuBt tat, wie er a13 u·'ncl trank und sich fl'eute und litt.
Seine Person, del'en Umgang sie im tiiglichen Leben genieBen
durftell, hat auf seine Junger '\Yol 110ch starker gewirkt als seine
Lehre. Da8 sie ihn fill' den :Messias hielten, beruht nicht darauf, daB
er versicherte, er sei es, sondern auf denl Eindruck seiner Persoll;
sie begrifTen ihn dllrch das jii.dische Idea1. Sehl Tod cliscreditirte
ihn zunachst als lVIessias; jcdoch del' Eindruck seiner Person blieb
und ward dUl'ch das ldartyrilllll noch verstarkt, und n11r darlllll
lebte er auqh als l\lessias wieder auf. Del' hill1111lische l\Iessias
iiberschattete nun zwar den irclischen Jesus, abel' dessen ,Virkung
horte clarum c10ch nicht auf. E1' war nicHt bloB del' Konig im
Himmel, sond ern auch das erste Glied einer neuen Geisterreihe
auf Erclen; e1' lebte nicht bloB in cler Dogmatik fort, sondern :1uch
in del' Ethik seiner Gemeinde, und ihr stiller 'VandeI in seiner
Nachfolgc hatte vielleicht. noch 111e11r werbende Kraft als clie Precligt
vom Gekreuzigten und Aurerstandenen. Ehe iI11n diesel' zu Damaskus
e1'schion, hatte Paulus doch schon den Stachel im Herzen, gegen
den er yergebens zu lOken suchte, ohne Zweifel von dem Eindrnck
her, den die yerfoIgten Christen auf ihn machten. Obne diese
Nach wirk ung in del' Gemeinde k::>nnen anch "\\'ir yon clel' religiOsen
Personlichkoit Jesu uns keine Vorst.ellung machen. Sie orscheint .
jec10ch immer nul' inl Roflex, gebrochon clnrch das :Mec1ium des
christ.lichen GIau bens.
DeL' historische Jesus wird, nicht erst seit gestern, ZUlll roligiOsen
Princip orhobon und gegen das ChristontUlll ausgespielt. ReichIicher
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Allla13 c1azu, Eeine Abslcht yon seiner ,Virkung zu untel'scheiden,
ist allel'c1ings yorhanden. Trotzdem lwnn man ihn nicht ohne sefne
gescbichtliche ,Virkung begreifen, und welln man ihn davon ablost,
wirc1 lllan seiner Bedeutung schwerlich gerecht.
oher stammt
ubel'baupt del' Glaube, daB er das religiose Ideal sei, andel'S als
aus clem Cbristelltunl? lind zu del' Ethik z. B. del' Bergpredigt, die
fill' den historischen Jesus gelten solI, hat die christliche Gemeinc1e
ebenfalls einen sehr "\vertvollen Beitrag geliefert. Ohne das Evangelium und ohne Paulus bleibt doeh auch das J uclentum an Jesus
haften, an delll er festhielt., obwol er ihm entwachsen war. 'Vir
konnen nicht zuriick zu ihm, auch wenn wir "\,"ollten. Dadurch,
claB man den historischell Jesus zum religiosen Dogma macht, wird
man schlieBlic11 gezwungen, wie die aHen Rationalisten "die histol'ische .Bedingt.heit" von ihm abzustreifen. nIit dem poetischen
Schimmel' ist es clann aus, und an stelle des Historischen tritt
oigentlich die RationaliUit, von del' man sehr verschiedene Begriffe
haben kann. Fii.l' das was lllit dem Evangelium verloren geht, ist
del' historische Jesus, als Grundlage del' Religion, ein sehr zweifelhaftor und ungenii.gender Ersatz. Ohne seinen Tod wiire er i:iberhaupt nicht historisch geworden. Del' Eindruck sein~r Laufbahn
beruht clarauf, daB sie nicht abgeschlossen, sondern jiih unterbroQhen
wUl'cle, nachdem sie kaum begonnen hatte.
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Einleitung.
§ 1.

nre. 1, 1-8

C~lt.

§

1-4.

3, 1-12. Le. 3: 1-17).

. Anfang des Evangeliu111s yon J esu Christ.o. 2 'Vie gesehriebell stell t inl Propbeten Esaias: "Siehe ieh sende Ineinen
Boten YOI' dir bel', del' elir den ,Veg bel'eiten soll; 3 eille
Stimme ruft in del' 'Vuste: babnt de1n Herrn die StraBe, maeht
JJUll die 'Vege grade!" 4 Johannes der Taufer trat auf in der
'Yiiste und predigte die" Taufe del' BuBe zur 'l ergebullg der
SUnden. 5 U ncl das ganze jii.discbe Land und alle J erusalerner
gingen zn ihm hinaus und lieBen sieh von illm taufen iIn
Jorc1anfluB und bekannten ihre Si.i.nden. 6 Und Johannes trug
ehl Gewancl aus E::ameIhaar und einen Ledergurt urn seine
I.Jenden, und er a13 I-Ieusehrecken und 'wilden I-Ionig. 7 Und
er verkundete: naeh mir kommt ein Starkerer aIs iell, dessen
Schuhrienlen gebuekt zu 10sen ich niebt 'wert bin; 8 ich taufe
eueh mit 'Vasser, del' abel' wird eueh mit heiligem Geiste
taufen.
1, 1. "Das Ev. J esu Christi" ist del' Titel des Ganzen, das hier
seinen Anfang ninl111t.. Es bedeutet c1arnacb ,vie 14, 9: die Er; z~iblung von dem auf El'clen erschienenen Jesus Christus; nfc sehreibt
: iln 8inne von loa. 20, 31. Jesus ist iiberhaupt nieht cler Vel'kunc1er,
I sondern del' lnha1t des Evange1iunls.
Christus, del' Gesalbte, ist
eigent,lic,h Appellativ fur den nationa1en Konig del' Juden, in spatel'er
. Zeit fiir den el'hofften, del' das Reich Davids'herstellen sollte. Abel'
! in .Tesus Christus ist es bereits Teil eines Eigennmnens gewol'c1en
'.und hat c1,1l'nnl den Art.ike1 verloren - wie Adam Gen. 5, 1. So
. ~ueh 9, 41.
], 2. 3. Das vorangeschickte und gmnischte Zitat befrG1nc1et.
! ~fc fii.hrt. sonst nimnals von sich aus eine Alttestmnentliche ,Veis1 :\:
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sagung ant und hier wii.rcle er lloeh tiber IVlt und Le hinausgehn,
mit clenen er die Vedinc1erung von 'roo {}EOO ~P.Wy in cd)'wo gemein
hat. :Man wird 1l1it IJaelunann und Ewald' die zwei Verse als zugesetzt betraehten 11lii.ssen, obwo1 sie ganz fest bezeugt und alt sind.
1, 4. 5. "Johannes del' TKufer trat auf in del' ~Vi:iste, inclem
. er predigte." So naeh :Mt und Le. Die gemeil1te 'Yii.ste ist clie
Al'aba 8111 J ordanflu13, zur Taufe gehorte flieBendes ~Yasser (Clem.
Ree. syr. 39, 9 ed. Lag.). Zu 6 ~c{TC':{(Wy (6, 14. 24, dagegen 6, '25.
8, 28) vg1. die substantivirten Partidpia :Me: 4, 3. l\It. 2, G. 4, 3.
Le. 3, 14. Del' Tanfling wird nieht untergetaueht, sondern b.ueht
sieh selbeI' unter; das griech. PaSSiVU111 ist, in del' Urspraehe ein
intransitives Aetivuln, und zwal' in PaHistina )):l~ (rabbin. S:lw),
in l\{esopotanlien 17,))). Gleiehbec1eutend ist in del' syrisehen Dic1askalia "in clas ~Vassel' absteigen" und entspl'echend "aus oeu1 ~~r asser
anfsteigen". Die Passivkonstrl1ktioll mit Nellnung des handelndell
Subjekts (u;:6) Hillt schon all sich bei :Mc auf; sehr bOlnerkenswel't.el'weise hei8t es Le. 3, 7 in D €ywmoy c.uroo statt ur! (J.u'rou.
Gmneint ist jedenfalls nul', daB die Leute unter clen Augen des
Tii,ufers, auf sein Gehei13 und in seinOln Sinn, sich dOln Akte un terzogen. Darum wil'd aueh in v. 4 kOl'I'ekt gesagt, l1ieht: Johannes
tanfte, sondern: er p l' e dig t e die Taufe del' BuBe, d. h. er rief
{lazu auf. Dureh den Genitiv wirrl die Johannestaufe von del'
jilc1isehen Prosolytent.aufe nntersehieden. Die Proselytentaufe, ein
einmaliger Akt del' Reinigung und ~~Veihe, das Zeichen eines neuen
Anfangs, maehte den Heiden durch Abwasehung des heidnisehen
Sc1nnnt.zes zmn.J uden. Nach .J o11annes abel' bedarf del' Jude selbeI'
Hoeh oiner Tau[o als Init.iat.ion oiner inne1'en Unlwandlung geracle so wio Jer01nias von don Besehnittenen lloeh die Besehneidung
des Herzens verIangt.. Nicht bloB die BuBe, sondern auch die
Beiehte jst mit cler Taufe .T ohaunis vOl'bunden.
1, n. Dol' htirone }\Jantel stmnmt nicht aus 2 Reg 1, 8, oe1111
baaI soar Hi/;1t sich nicht. an(leI's verstehn als iseh sear Gen. 27,11:
Elias t.l'ng langos Haar wio Pythagoras; von seinClll :Mantel dagegen
wird nieht, gosagt, daB or aus Haar '\val'. Viohnehr gehol'te nach
Zaeh. 1·3, 4 del' hiirone :Mantel zur Drapil'ung del' spiitjiidisehen
Propheten. Das Prophet.entuIll 1St zwar (lurch das Gesetz offiziell
in. Miskreclit geraten, abel' nieht tat.siichlich ausgestorben und dann
erst mit Johannes wiedol' erstanc1on, wenngleich diesor andercs
Goistes Kind war als soine Vorgiingol' uuc1 Zeitgollossen.

§ 2.

~Ic.l,

9-11.

1, 7. 8. Rei jIc motiyirt Johannes seine Auffordernng znr
BuBe nieht durch clen beyorstehenc1en Tag des Zorns. Er weist.
<lueh nieht auf den einer ungewissen Zukllnft angehorigen nIessias
hin, del' clas Strafgel'icht -abhalten werc1e~ SOndeI'll lediglich auf den
histol'ischen Jesus als seinen ii.berlegenen Nachfolgel', del' nicht. mit
'Vasser taufen werde, sonc1ern lllit heiligClll Geiste. Die Taufe Illit
e: eist 1st cine 1'aufe ohne ""Vasser, d. h. gar keine ,yirkliche Taufe,
sonc1ern ein Ersatz c1erselbell durch etwas Besseres, dUl'ch clie Verleihullg
des Geistes, welche als clas Eigentii.mliche del' ,Virl\:samkeit Jesn
erseheint.. ,Yasser unc1 Geist stehen hier in ausschIieDendenl Gegensa tze. S piHer ,yul'de diesel' so ausgeglichen, claD eine christIiche
Ta ufe mit ,Vasser un c1 Geist elltstand. In ,Yahrheit hat die christliche Gemeinde die Tanfe erst. nach des Meisters Toele von den
.10haIlllCsjilngern ii.iJernollllnen. - 00 ... (J.t)'wo ist SOlllitisch, wie
-~.; ••• 1J.t'),'C'~; 7, 24, ebenso das Pruteritum S~d.TC"CtC;CI. (ich taufe eneh
da eheu..J.

*2.

I

~Ic. l~

D-11

C~it. 3~

13-17. Le. 3,21. 22).

end es gosehah in jenen Tagen kaln Jesus von Nazareth
in GaliHi(l uad wurc10 yon Johannes im Jordan get.auft.. 10 Dnd
sob:llcl er aus eleln ,Vasser (lufstieg, sah er, wie del' Bimnlel
sieh spaltete und del' Geist. wie eine Tau be auf ihn herab kaJn
11 und cine Stinlme yom Hin11l1el (erscho11): du bist n1ein geliehter 8011n, dich habe ieh erwuhIt.
Das bei ~lc so beliebte EuBu; (mechcla?) erscheint. hier zunl
Cl'stcn :\fale; es bezieht sieh nicht auf das Partizip, VOl' clCln es
st.eht, 8011(1e1'n auf das folgenc1e Hauptverbum; so auch in ancleren
FillIen. In]) steht dafli.l' Ineist ,vie in l\It das bessel' griechische
suO~O);; gelegontlich jst es wegge1assen (cbenso in del' Syra S.) odeI'
nuch wo1 zngesetzt. An Stelle cler Sal bUlla0' clie zum Beuri!I
des
0
Messins
gehort, t.ritt bei Jesus die 'l'aufe. l\Iit ihr beainnt
seine
•
0
l\lesswnitti.t. Indessen ist c1iese1be bei :Mc yorlaufig nul' latent,
IH1l ihn1 selbst bewuBt bis zum Petrusbekennt.nis und zur YerkHirungsgeschichte. Denll. in bezeichnenc1eln Unterschiede zur Y01'kHil'ungsgeschiehte sieht bei del' Taufe n ur J e sus den Geist auf
sich herabkommen, unc1 nul' er hart die Sthnlne, die ihn anredet
uncl nicht \vie 0,7 zu Anc1eren iiber ihn zel1gt. E"(,SVE'i:f) 1, 11 fehIt
In den Codd. Sin. und Bezae CD), deren Ubereinstimlnung das

6

Eillleitung.

§ 1-4.

sehwerste Ge"\vieht hat; das llnkonstruil'bare <pwv·~ Cohne lOou) winI
urspriinglieh Objekt zu ct08Y gewesen sein, aus dem das allgemeinel'e
"er vernahm" zu verstehn clem Leser llberlassen bleibt. Deshalu,
weil nul' Jesus den Vorgang sieht und hort, darf er jecloch nicht
als un wirklich vorgestellt werden. Del' Geist konlnlt wirklieh auf
ihn herab und bleibt auf ilUll. Uberhaupt bedeutet. den .T uden
Vision nicht eben so viel wie SinnesHiuschung.
Sohn Gottes heiBt. in del' Sapientia joder Fro1nnle, wie donn
aueh jeder .Tude Gott als Vater anredet. Abel' yon cler allge111einon
GotteskindschaJt, iiberhaupt von einem et.hischen VerhKltnis, ist
hier keine Recle. Del' Sohn Gottes in Sonderheit ist Israel un d
cler Konig von' Israel. Das Volk und sein Vertreter stehn auf
gleieher Linie, Israel ",ircl del' :Messias genannt (Isr. uncI jiid. Gesehichte 4 S. 211) und umgekehrt werdon Pdic1ikate Israels auf
den :Messias iibertragen. In den drei el'sten Evangeliell und namentIich bei ~Ic wird del' eigentliche Name 0 XptG'1:6~ fli.r· den irdisehon
Jesus nul' lllit Zurll.ckhaltung angewendet und lieber clurch Epitheta.
yertreten: ein solches Epitheton fiir den ~'Iessias ist auch del' 80hn
Got.tes. Bei den Rabbinon soll es (trotz 14, 61) nicht vorkomnlen,
das boweist indessell fur den popuHil'en Sprachgebrauch zur Zeit
J esu gar nicht.s. Den Ausdl'uck als von J esu selbeI' stammond
<1nznsehen und aus SOinOll1 singuHiren Kindschaft.sbewuDtsein abzuleiton, ist vel'kehrt. ,Venn Dahl1an C,Vorte Jesu 1,23Gs.) sagt.)
ein Grioche werde stets. genoigt sein, ibn inl oigentlichsten Sinne zu
Y.erstehn, so hat er reeht. Abel' 111it dOln weiteren Ausspruch "dio
Donkweiso clor Synoptiker ist griechiseh" liefel't or lodiglieh eUlen
Beitrag zur Kellnzeichnung seines eigenen DOllkens.
(0 utr5~ p.ou 0 c/."{(J.Ti·~1:6~ bedeutet fill' den SemHen nicht "mein
Heber SOhll;', Sandel'll "lnein bevorzugtor Sohn". H.iehtig wi I'd es Yon
den Latinao zu ~Ie. 12, Gsnperlatiyjsch gefaDt und yon Le. 0, 35 dureh
2xi,sI'E'(VEvO~ erkHirt. ]m Alten Test.ament besteht kcin groDer Untersellied zwischen '~i~ uuel '~n~; saehlieh liinft auch ')J:J.. auf dilS
selbe hinaus. Die alto JJes;lrt ,,1l10in Solln und lllein Geliebter"
seheint dOln wellrell zn wollen, dal,~ mall .Tosus lUlt. anderen Sohnen
Gottos in oino HeilIe stello unel ihn nul' a.ls den baeliebtesten auseho, als den primus intor pares - woran 111an allerdings hier nieht
clenken dad'.
Naell andoror UIJerliefcl'lmg laut,ot clio St.imnlo YOnl Himnw]
lliel' cbcnso ,vie Ps. 2, 7: "du bist lnoin liebor 801m, he ute habe

§ 3. Me. 1, 12. 13.
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ieh dieh '-gezeuat."
Ganz im Sinne von :Mal'cus wird clmnit die
0
Taufe, uncI [licht. die Geburt, als del' l'Io1nent bezeichnet, wo Jesus
dureh den Geist znm Sohne Gottes wiTc1. I ndessen del' Begriff del'
Zeugnng spielt doeh erst in ~H.. 1, 18. 20 uncl Le. 1, 35 ein. Bier
braucht. 111an nieht clariibel' hinauszugehn, daB clie Tanfe in gleiehel'
,Yeiso auf J 08U:3 den Geist iibertriigt, wie es SOBst clie Salbung tnt
(lsa. G1., 1): nul' daB die Hanclauflegung hier, bei eiueln lleuen Anfang~ direkt. von oben gesehieht.
Dol' Geist 1st Hypostase, er kOlnmt herab in Gestalt einer
Taube, wie Lucas richtig versteht. Diese Vorstellung HiBt sic11 bis
jctzt, andorswo nicht nachweisen; wenn die Rabbinen zu Gen. 1, 2
~~ del' Geist briitete llber clem ",Vasser" hinznfiigell "wie eine Taube
i1ber ihren Jungen", so solI das nul' eine El'klarnng cles ungewohnlichen .
Verbs sein, uncI nicht eine Beschreibung cles Snbjekts. 1'1an sagt,
diese sinnliche Erscheinung sei ursprimglich clarauf angelegt, nieht
blaH YOIl Jestls gesehen zu werclen. l\Iag sein, cloeh HiBt es sieh
nicht, ausmaehen. Auf aUe Fane liegt die wesentliche Bedeutung
tIer 'rnufe J esu darin, daB sie ihn zum l\lessias umwandelt, daB
e1' als simpler :Menseh in cbs \Vasser binabsteigt und als del' 8011n
Gottes ·wieder beraufkommt.
Darum . ist sie del' Eingang Zlun
Evangelium von Jesu Christo. Sie ist ganz singular uncl nicht clas
ersto Beispiel del' christliehen Taufe: eine solehe gibt es fiir l're. 1,
9 -11 iiberbaupt nicht.

§ 3.

~Ic.1,

12. 13

(~It.4,

1-11. Lc.4, 1-13).

Und alsbalcl t.rieb ihn del' Geist hinaus in die \Vilste,
1:1 nnd er war vim'zig Tage in del' \Vilste, indem er vom Satan
versucht wurde, uncl er war bei den Tiel'en unc1 die Engel
brachten ihln zu essen.
Vgl. 1 Reg. 18, 12. Nach l\Ic geben die Engel Jesu \yahrencl
del' vim'zig Tage zu essen; sie erseheinen nicht erst, naehdem der
V(~-;'''3ncher abgetreten 1St. Die Tiere sind die Staffaae
del' Inenschenb
lo~:eIl ,Vllste; ob sie hier noeh etwas 'Veiteres zu bedeuten huben,
stehe dahin. Die Ve1'suchung tritt nicht gerade. als del' Zweck des
Ganzell hervor, auf ihl' 'Vie wird nieht elngegangen. VOl' rrEtpa.~6p.c'Jo;; ist zu illterpungiren.
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sclnverste Gewicht hat; das unkonstruirbare <PWy·~ (ohne tOGo) ,,-ird
urspriinglich Objekt zu ctacy gewesen sein, aus clem das allgemeinere
er vernalnn" zu verstehn deln Leser iiberlassen bleibt. Deshalb,
" nul' Jesus den Vorgang sieht und hort, dad er jedoch llicht
weil
als un wirklich·· vorgestellt werden. Del' Geist konl1nt wirklich auf
ihn herab und bleibt auf ilnn. Uberhaupt becleutet. den J uden
Vision nicht eben so viel wie Sinnestauschung.
Sohn Gottes heif3t. in del' Sapientia jecler Fromme, wie cleml
auch jeder J nde Gott a1s Vater anredet.. Abel' von del' allgenleillen
GotteskinclschaJt, iiberhaupt von einem ethischen Verhu.Itnis, ist
hier lwine Rede. Del' Sohn Gottes in Sonderheit ist Israel U 11 d
del' Konig von" Israel. Das Volk und sein Vertreter stehn auf
gleicher L1nie, Israel wird del' :Messias genunnt (Isr. uncI jiicl. Goschichte 4 S. 211) und ulngekehl't werden PrKdikate Israe1s auf
den nlessias iioertragen. In den drei ersten Evangeliell und nament1ich bei ]Ic wird del' eigentliche Name 6 zpt(n:o~ fiir' den irdischen
Jesus nul' mit ZuriicldlaItung angewendet und liebor dnrch Epithet.a.
vertretell: ein solehes Epitheton fiir den :Messias ist auch del' Sohn
Gottes. Bei den RablJinen soIl es (trotz 14, 61) nicht VOrkOllllnen,
das beweist illdessen fiir den popuHiren Sprac11gebrauch zul' Zeit
J esu gar nichts. Den Ausdruck als yon J esu selbeI' stamm end
anzusehen und aus SeinOll1 singularen Kindschaftsbewu13tseill nbzuleiten, ist verkehrt.. ,Venn Dahnan (,Vorte J esu 1,236s.) sagt.,
ein Grieche \Verde stets. geneigt sein, ihn inl eigentlichsten Sinne zn
Y.erstehn, so hat er recht. Abel' Init dOln weiteren Aussprllch "clio
Dcnkweiso dol' Synoptiker ist griochisch" liofert or lediglieh emen
Beitrag zur Kennzeichnung seines eigonen Denkens.
(0 otr:k p.oo 6 d"(c{TI"'~"Co~ bedeutet fill' den Somiten nicht "moin
1ieber 80hl1", 80nder11 "lnoln bevorzngter Sohn". Richtig wird es yon
den Latinae zu :Me. 12, () snperlatiyisch gefa.8t und yon Le. 9, 35 durch
Z'l.i,s),c,{!JEyO; erkHi,l't. 1m Alton Testament besteht kein gro13er Untorschiecl zwischen j'lj'l und j'ln'l; sachlieh liiuft auch "J:l anf das
selbo hinaus. Die alto Losart "lnoi11 8011n und 1nei11 Geliebtor"
scheint dOln wehl'en zu. wollen, daB man Jesus Init anderen Sohnell
Gottes in eine Heihe stelle nnd i11n nul' als don oo-eliobtesten allsohe, als don primus inter pares - woran nlan allerc1ings hier nield;
clen ken darf.
Nach anderel' UIJor1ieferung lant.et clie Stinune VOlll 11imm0]
ltier ebellso wie Ps. 2, 7: "du bist lnoin lieber Solm, heute habe

§ 3. Me. 1,12. 13.
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ieh dich gezeugt.." Ganz im 8inne Yon :Mareus wird clmnit die
Taufe, und Hieht die Geburt., als del' nlolnent bezeiehnet, wo Jesus
c1ureh den Geist ZUlU 80hne Gottes wird. Indessen del' Begriff del'
Zcugung spielt doeh erst ill nIt. 1, 18. 20 unc1 Le. 1, 35 ein. Hier
braueht 111an nieht dnriiber hinauszugehn, claB clie Taufe in gleieher
,Yeisc anf J eens den Geist iibertragt, wie es sonst die Salbung tnt
(lsa. GI J 1): nul' da2 die Handauflegung hier, bei einenl neuen Anf(lng~ dire1ct yon oben geschieht.
Dor Geist ist Hypostase, er kOlnmt herab in Gestalt einer
T'aube, wie IJucas richtig yerst.eht. Diese VorsteHung IKBt sieh bis
jctzt, anc1erswo nicht naclrweisen; wenn die Rabbinen zu Gen. 1, 2
~~ del' Geist bl'iitete libel' dem ,Vasser" hinzufiigen "wie eine Taube
liber i hren .J ungen", so .soll das nul' eine Erk larung des ungewohnliehen .
Verbs seiD, und nieht eine Besehl'eibung eles Snbjekts. :Man sagt,
(liese sinnliehe Erseheinung sei ursprii.nglieh elm'auf angelegt, nicht
b1013 YOll Jestls gesehen zu werden. ~Iag sein, c10ch HiBt es sieh
nicht, (lusmaehen. Auf aIle Fane liegt die wesentliche Bedeutung
(leI' Tnufe Josu darin, daB sie ihn ZUln nlessias umwandelt, daB
er als Bimpler Mensch hl das Wasser hinabsteigt und als der 80hn
Gottes ,vjeder heraufkommt. Darum . ist sie del' Eingang ZUlli
Evangelinm von J esu Christo. Sie ist ganz singular und nieht das
erste Beispiel del' ehristliehen Taufe: eine solche gibt es fUr :Me. 1,
9 -11 llbel'haupt nicht.

§ 3.

~Ie.

1, 12. 13 (NIt. 4, 1-11. Le.4, 1-13).

Und alsbalcl tl'ieb ihn cler Geist hinaus in die ,Viiste,
J3 und er war vlel'zig Tage in del' "Tii.ste, indem er vom Satan
versucht wurde, uncl er war bei den Tiel'en und die Engel
bl'achten ihm zu essen.
Vgl. 1 Reg. 18, 12. Nach 1\lc geben die Engel Jesu wKhrencl
del' viel'zig Tage zu essen; sie erseheine-n nieht erst, nachdem del'
V,):'suchel' abgetreten ist. Die Tiere sind die StaITage del' mensehenlo~en \Viiste; Db sie bier noeh etwas ,Veiteres zu bedeuten haben,
stehe dahin. Die Versuchunao tritt nieht o
ael'ade
. als der Zweek des
Grlllzen hervor, auf ih1' 'Vie wil'd nieht elngegangen. VOl' 'rrstpCl,6P.cvo~ ist zu interpnngiren.

8

Einleitung.

§ 1.-4.

§ 4. l\1c.1, 14. 15 (Mt.4, 12-17. Lc.3, 19.20. 4,14.15).
Und nachd8111 Johannes dahingegeben war, kanl Jesus nach
GaliHia und predigte das EY<lngelium Gottes, .14 inclem er sagte:
die Zeit ist erfiillt und das Reich Gottes steht nah beYor, tut
Bu13e und glaubt an das Eyangelium.
Jesus tritt erst auf, als Johannes liicht mehr wirken kann,
und zwar geradeso wie diesel', namlich nicht als ~lessias und Bringer
des Gottesreichs, sondern als Pl'ediger 0er Bu13e im Hinblick auf
da.s bevorstehende Gottesreich. Das ~y ort P.S'tcf.VOlc( ist unjiidisch,
das aramaisehe Aquivalent ist tflb = hebr. schflb. Schfrbfl ist
del' Ruf schon del' alteren Propheten; auf griechisch abel' fordert
Jonas ~ft. 16, 41 zur P.E'tC<VOlC( auf. ,,7ie die Propheten, so habell
auch Johannes und Jesus oille Un1kehr des VolIces in1 Auge, nicht
bloD einzelner Individuen, mllwenigsten auch solcher, die nicht
zum jii.disehen VoIk gehoren. 'Dellll fill' das Reich Gottes ist nul'
Israel bestilllmt.
Indem Jesus das bevorstehencle Reich Gottes als l\Iot.iy zur
BuDe benutzt., kehrt auch er illl Gegensatz zu dem OptimisIllus deL"
Jnclen die drohende Seite des gro13en Ereignisses heryor, ebenso wie
del' Tiiufer und wie schon Alnos und. seine Nachfolger. Die Formel
"gekOllllllen 1st die Zeit, nahe 1St del' Tag" findet sich auch hoi
Ezechiel, Sophonias und J oe1; sie kehrt wieder bei l\Iuhmnmed,
del' obenfalls als ~Varner YOI' del' nahen Stunde (Sur. 53, 58. 54,1)
auftl'itt. Abel' wie kann (lie BuBpredigt als frohe Botschaft bezeichnet werden? Das Eyangeliun1 und del- Glaube an das EvangeliUln setzen ganz plOtzlieh ein, ohne daB J esns sich darilber explizirt. Fill' die J uden, zu denen er redete, muI3ten diese Begrifl'o
yollig ull"vel'stKndlich scin. Sie gehoren in die apostolische Predigt-,
hier sind sie verfrii.ht.. In del' ParalIe1e l'd t,. 4, 17 feh1en sie.
1\1ehr a]s eine 'Viedergnbe des allgemeinen Tnhalts del'
Pl'cc1igt Jesu dnrch l\lc hat 111an in 1, 16 nieht zu sehen. Lc hat.
sie an diesel' Stelle wegge1assen und danir anderswo gelegentlich
eingestreut.. l\'fan darf sich a.ber auch nicht etwa vorstelIen, c1al,~
Jesus lllit c1mll Huf "Bekehrt eneh, d<1S Heieh Gottes steht VOl' del'
Tlir I" durch GaliHia gozogen sei. In del' galiHiischen Periode hat er
naeh J\'Ie ilberhauIJt nieht bO'l'ado bestimInte Ankiindiaunaen
wiec1orD
D
holt, sondern in ungezwungenmn ~Veehsel (lies unc1 jenes gelchrt, jo
naeh Ge]egenheit UJl(1 Bec1ilrfllis ex tempore aus soillem Schatz

§ 5. nIc. 1, 16-20.
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hCl'yorholend, was iIlln del' Geist. eingab und was die Leute brauchen
kOllIltCll.
El' gab dnGei keine Parole aus, schul'fte nieht fest fornllllirte Stitze inll11el' 'wieder ein, his daB den Horern die Ohren gelIten.
i\Iit Buddha hatte er in diesel' Beziehnng so \yenig AlmIichkeit wie
Init den Habbinen. Er war frei yon a11er Sehuhneisterei. Er war
nic.ht clarauf bcdacht, seine 'Yorte dem GecHichtnls einzupriigen,
\renn sic sich nicht in clie Seele senkten und dort 'Yurzel schlugen.
'-

I. Jesus in I(apernallID.
111

§ 5-29.

H jor heginl1 t nach del' EinIeitnng del' erste Teil. Er zerfiUlt,
yi8r Oroppon: § 5-9, § ] 6-] 8, § 19-24, § 25-29.

§ 5. l\fc.l, IG-20 (I\it.4, 18-22. Lc.5, 1-11).
tina wie er mll See yon Ga1ilua hinging, sah er Shnon
llllfl Andreas, den Bruder Silllons, Netz werren im See; den n
sic warcn Fischer. J 1 Und Jesus sprach zu ihnen: kOlnnlt her
lnir nach, ich will 111achen, daB ihr :Menschenfischer werclet.
~8l)nc1 sic verIieBell sofort die Netze und folgtell ihm nacho
1~1 Pnd oin wenig wei tel' gehend sah er Jakobus, den Sohn des
Zebec1ulls, unel seinen Bruder J ohannes~ ebenfalIs in einem
Schifrc, clie Netze zurecht machend. !lO Und sobald er sie rief,
EeOen sie ih1'en Vater ZebecHius im Schiff mit den TagelOhnern
un c1 gi ngen hinter ilUll her.
~Ic gibt keine Gesehichte Jesu, es fehlt clie Chronologie uncl
del' p"agmatische Vaden, aueh clie Ortsangaben lassen viel zu
wiinschen ubrig. Er samlnelt nul' lose Stiicke, El'zKhlungen und
Ausspriiehe, ordnet sie unel bringt sie in drei Perioden unter. Die
erste Periode spieIt in_ Oalilaa, und sie heo'innt
Init del' Berufuncfc
c
(leI' eI'stcn Jiinger'. Uber die 'YiI'lnlllg des allgemeinen Aufrnfs zur
B ue e sagt Me llichts, sondern JuDt sofort eille Aufforderuno'c ZUI'
~ achfolge folgen, clie an bestimlnte Einzelne gerichtet ist.. Nach: ,folgon Llec1eutet hier noeh einfach hinterhergehn (1, 20) und begleiten; del' Begrin' ist noch nicht subliInirt wie 8, 34. 10, 28, die
: .J ii.nger gebell nicht n1les auf, sondern lassen' nul' ihre Netze liegen.
i Die Aufforclerllng ziindet wie del' Blitz. :Mit einem Schlage werden
I
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die vier Fischer aus ihrem Gewerbe, deIn sie eben obliegen, von
einem am See auftauehenden Unbekannten herausgerissen. Die
Saehe wird sieh in 'Vahrheit wol etwas andel's zugetragen haben.
Die Situation war notig, Uln denl Sprueh vom l\lensehenfischell eine
Folie zu geben. Die Dralnatik beruht darauf, daB die Tradition
die vorbereitenden naheren Unlst.ande nieht kennt. Die VoransteHung diesel' Pel'i1cope abel' hat zu bedeuten: mit den Jilngern
beginnt erst ein 'Vissen Uln Jesus; was er getan hat, ehe sie da
waren, liegt im Dunkel. - Den Yater von Simon und Andreas
nennt l\ie nicht, so wenig wie den des Taufers.
'Venn Jesus 1, 14 naeh GaliHia zuriiekkehrt, so denkt man
wegen 1,9: naeh Nazareth. Abel' 1, 16 ist er am See von GaIilaa,
an denl Nazareth .nieht lag. j)fan erfahrt nicht, wie er dahin gekornmen. nit el'ganzt darulll: er kehrte zuriick nach Galilaa, verlieB abel' seine Heimat Nazaret.l~ und nallll1 'Vohnung in Kapernaum.
eise wird zugleieh noch
Ahnlich Lc. 4, 16. 31. 5, 1. Auf diese
ein anderer AnstoB entfernt. Nach :Mc. 1, 16 beruft Jesus mn See
von Kapernaum Fischer, die in Kapernaunl wohnen, kommt abel'
erst 1, 21 in die Stadt selbeI'. Das ist wunderlich, und sowol bei
Mt wie bei Lc ",ird darum del' Einzug in die Stadt VOl' die Szene
mn See verlegt. Die Syra S. HiBt ihn l\fc. 1, 21 aus.

"r

§ G. Me. 1, 21-28 (Le.4, 31-37).
Unel sie gingen naeh Kapernalll11 hinein. lTnd gleich am
Sabbat lehrte er in del' Synagoge. :J2 Unel sie waren betrofl'en
ob seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, del' j)facht hat,
und nicht wie clie Schriftgelehrten. 23 Unel alsbalc1 war da in
ihrer Versammlung ein :Mensch mit ein6111 unreinmll Geiste,
del' schrie auf unel sagte: 24 was haben wir lllit dir zn schafren,
Jesus von Nazareth! kOll1mst du, uns zn verderben? Ich wei13,
weI' elu bist, del' Heilige Gottes! 25 Uncl Jesus schalt ihn: halt
(len ~Iunc1 und fallr aus von illm! 2G Unc1 indel~ del' nllsaubere
Geist ihn warf uncl laut schrie, fuhr er ans von il1lll. :l7 Und
sie staunten aHe, also da f3 Jie sich unterrecleten und fragten:
was jst daE:? eine neue Lehre mit. :Macht, auch den unreine11
Geistern gebietet er uncl sie gehorchen il1ln. !?8 DncI das Gedicht
von ilun chang alsbalcL ii.berall in clie ganze Umgegend von
GaliIaa.

11

§ 6. nIc. 1,21-28.

1, 21. Am nilchstell Iiegt es, EDDu; "COt~ crd~~acrt zu verstehll:
am lltlChstell Sabbat (6,2). Jedoch nach 1,29 scheint kein Zwischenrallln zwisehell § 0 und § 6 zu liegen:
Ubersetzt man nUll abel':
~,sofort, cla es gerade Sabbat war", so steht entgcgen, daB das Fisehen
§ c) fill' einen Sabbat sich nicht gebort. Die Sehwierigkeit entsteht
ilhnlieh "do die am Sehlul~ von § 5 besproehene durch die Art del'
He(laldion. Die Syl'a S. hilft sieh, indem sie nieht bloB EDDu~ ausliiGt, sondern auch xo.t ElcriCopsuoV-cat El; Ka~(J.pv(J.oup-. - Der Gottesdienst in del' Synagoge HU3t Rauill flir Improvisationen, I-Ieilungen
und Diskussionen. Unter cruvaj'wj'~ wird gewohnlieh del' Ort, zu\yeilen abel' aueh die Versamrnlung verstanden.
], 22. Anf die E~I)O(j{o. J esu,' wird von Anfang an Gewieht gelegL Sio bczengt sich hier durch das innere \Vesell seiner Lehre,
c1agegen Y. 27 dllreh die \Yundertaten, welehe die Lehl'e begleiten.
], 23. Das coDu; (fehIt in D uncl Syra S.) Lezieht sieh logiseh
:meh llio1' iibel' ~v hill\yeg auf clas H auptverbllnl CI.vEZpa~Ev, obwol das
erste Verbum hier nicht im Partizip stebt, wie 1, 10. 18. 29. 1st
der JIann odeI' del' Diimon Subjekt zu dVExpa€Ev? Ygl. 3, 11.
l, 24. Del' Plural -~!J-tY erkHirt sieh ,vol nieht aus :Mc. 5, 9,
sondern daraus, daD del' Damon jm Nanlen seiner Art spricht; lnit
OlGa Hillt er zurii.ck in den Singular. "Del' Heilige Gottes" als
Epitheton des nlessias findet sieh nul' hier. Ursprii.nglieh ist Israel
sowol del' Sohn Gottes als aueh del' Heilige des Hochsten.
1, 25. 26. In ], 34. 3, 11. 12 verbietet Jesus den Damonen
den ~I und, clamit sie ihn nicht als nIessjas verra ten; dies lIIotiv
ist naeh 1, 24 auch hier anzunehmen. Urspriinglieh abel' ist das
Schreien clel' Dumonen keine verstanclliche Rede, s. ], 26. 5, O. 9, 26.
((J1fJ.l- r)v) Lc. 9, 39. Dann bezieht sieh <pt!J-wDYj'tt nicht auf einen
Ged:m keninhalt, so wenig wie 7tE(!)tUwcrO 4 39 Sondern verstumln"
1St, eine ziemlich gleichbec1eutende Vorstufe zu "fahr aus". Erst
hernach hat man clas Sebreien interpretirt" ahnlieh wie es in clem
beriihmten Beispiel Le. 23,46 (gegen }\Ic. 10, 3f)) gesehieht. Uncl
1 zw:u: auf Grund des Volksglaubens
claB die Geister andere Al1aen
..
,
b
flir clrts Ubersinnliche haben als Eleiseh und Blut , und daB in
. diesem Fall die Gefahr ihnen den Blick noeh scharft. Daneben
auch auf Grund del' Tatsache, claB Jesus wirklich after den GeheiIten Stillschweigen geboten hat, um sieh des Zuc1rangs von
". Patienten zu erwehren.
I

I
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Deln den D~ilnonen in den l\iund gelegten Bekenntnis wil'd
nun sogleieh die Spitze abgebl'oehen. Jesus weiB sieh seit del'
Taufe zwar selbeI' als l\lessias, will abel' VOl' den andel'en, aueh
VOl' den Jilngern, noqh verborgen bleiben. J edoeh seine Taten
Inaehen ihn kenntlieh. :Mc faBt seine Taten von vornherein als
Beweise seiner Messianitat auf und .will dennoch deren J-1atenz festhalten: cladureh wird er mit sieh selbeI' uneins. ';Vie ist es 11lOglieh, daB die laute Aussage del' Diilnonen iibel'hort wird, deren
Bedeutung clureh die heftige Abwehr J esu nul' ,noeh sHirker hervortritt! Diesel' 'Vidersprueh geht dureh bei :Me: iiberall brieht die
:Messianitat Init Natui'gewalt dureh, und dennoeh solI sie nieht
bloB verborgen bleiben, sondern~ bleibt aueh wirldieh verborgen.
Und ein anderer 'Vidersprueh hangt clamit ZUSalllmen: die J ilngel'
sollen niehts lllerken und werden elann doeh gelegentIieh dariiber
getadelt, daB sie niehts genlerkt )laben.
Daran, daB Jesus in del' Tat nieht bloB gelehrt, sondern in
engmn ZusamnIenhang damit aueh geheilt bat, HH3t sieh natilrIieh
nieht zweifeln. Seine Heilungen sind ein Au~nuB seines Erbannens,
er sorgt nieht bloB fill' die Seele, sondern aueh fill' den Leib (8, 2).
Er kann sie veniehten, weil er ein l\iann Gottes ist., und sie beglanbigen ihn als solehen. Gelernt hat er wedel' das J.Jehren noeh
das Heilen, es ist beides bei ihm keine Kunst, sondern Begabung.
Die Begabung ist universell; zu wenl Illml ilbel'haupt das ~u trauen
del' A ntorit~i t odeI' del' Y olhnaeht hat, denI t.raut. DUtn Alles Zll
und wendet sieh in allen Angelegenheiten ap ihn. TIber die Art.
del' Kl'ankheitsHUle, die Jesus behandelt, HH3't sieh niehts Sieheres
sagen; daB wir aueh die Besessenheit als Krankheit auffassen
wlll'den, steht fest. Del' Glaube an D~ilnonen, die in den ltIensehen
wohnen und wirken, war c1amals allgeulGin; er tritt inl sptHel'ell
Juclenhlln weit sUirker he1'Yor als iIn aHen Israel, bei den Pl'opheten
HU3t sieh kalun eine Spur c1avon erkennen.
1, 27. An diesem Verse 1St naeh Ausweis del' Hss. heruml'ec1igirt.. li'o]gt man del' jetzt, iibliehen Lesart, so muG man naeIt
1, 22 XCl.t , s€oocr{(l.y zum Vorhergehenden ziehen und lnit OlO(l.X.iJ verbinden. Die TJehre ist Yon Volhiw,eht begleitet., die Vollmacht zeigt
sieh in den Excreismen. Vgl. D G, 2.
1, 28. Die 7tSp tx. wpo; geht. nieht tiber GaliHia hinaus, sonc1erll
gehort clazu.

nrc. 1, 35-39.

§ 7. illc. 1: 29-34. § 8.

§ 7. :GTe. 1, 29-R4

C~it. 8~
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14-16. Le.

38-41).

rnd sobald sic aus der Synagoge herauskamen, ging er
in das Hans des Sinlon uncl Andreas lllit. Jakobus und Johannes.
:;0 Simons Schwiegermutter aber lag darniecler arl} Fieber, und
man sagtc ihm alsbald yon ihr. 31 lind er ging 7,U ihr und
HeG sic aufstehn, indenl cr sie bci del' Hand fa8te, und das
Fieber verlieD sic und sie wartcte il1nen auf. 32 Anl Abend
abel', naeh Sonnenuntergang, In'achten sie aIle Kranken uncl
Besessenen zu ibm, :J3 und die ganze Stadt \\"ar VOl' del' Tiir
versannneH. 3~ Und er heiIte viele, (He an Inancherlei Krankheiton littell, uncI trieb vieJe DunlOnen ans, und lieD die
Dumollen nicht reden, denn sie l\annten ihn.
1, 29. Man wird '~)'{)EY iln Sg. lesen llliissen, cla sonst "nlit
Jakoblls lInd Jolwnnes" nicht passen wii.rde; viel1eicht darf trotzclem in c1ieselll Griechisch der PI. &~E)J)6n2~ (statt des Genitiv abs.)
beibehalten werden. D hat beidemal den Singular, die Syra S.
abel' beidemal den Plural, wie die ll10derne Vulgata. V gl. 9, 14.
Jesus kommt mit den Begleitern, die er am See gefunden, zuerst
hl die Synagoge und c1ann in das Haus, an einem und clem selben
'rage, del' 1, 32 sieh neigt und ], 35 in N acht und friihen :Morgeil.
ii.bergeht. Diese Einheit del' Zeit ist gewi8 beabsichtigt, obgleich
1, 28 dariibel' hinaus geht und del' Sabbat von § 6 zu clmn Fischfang in § b nicht paBt. .Mit Recht abel' legt ih1' M:t keinen 'Vert
bel. Beachtung verdient, claB die erste Heilung an einer bekannten
Person yollzogen wird.
1, 33. Das Gedrange wie 1, 45. 2, 2. 3, 9. 20. 6, 31.
, OrJ.lp.oYta
c:,,,
1;' 'f:). '\
" " , ...
] , 34• D : xen\ 'rou:;
EXOy-caq, CC;C1JCl/\.cy Cluta aTe aU1:WY •
. Durchaus semitiseh, del' vorangestellte Akkusativ ist Casus pendens
: unel wircl clurch rlTe' o.O-rWy aufgenonl1nen.
Hernach wird clie
aueh in D nachgebracht , baenau wie in den
.) gewohnliehe Lesart
Dnbletten del' Septuaginta.
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§ 8. NIc. 1, 35-39 (Lc.4, 42-44).
! \;' '!~':"'.

Uncl ganz friih des :Morgens, nocll VOl'. 'rage, stand er auf,
ging fort und begab sieh an einen einsalnen Ort unel betete
daselbst. 36 Unel Silnon eilte ilnn nach lllit seinen Genossen
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und sie fanden illn und sagten zu ihm: aIle suehen dieh.
38 Und e1' sprach zu ihnen:
Ia13t uns anderswohin in die benaehbarten Ortsehaften gehn, damit ieh aueh dort predige,
denn dazu bin ieh ausgegangen. 39 Und er ging und predigte
in ihren Synagogen in ganz GaliHia und trieb die Damonen aus.
Del' erste Tag von KapernauIll, zu dem aueh noeh § 8 gehoI't,
hat paradigmatisehe Bedeutung. Zu den Angaben libel' die Jlingerwahl, das Lehren in der Synagoge, die Damonenaustreibung und
die Krankenheilung, den gewaltigen Zulauf up-d den weiten Ruf
kommen zwei weitere bedeutsame erste Beispiele daueI'ndeI' Gewohnheit hinzu. Zunaehst das einsame Beten in del' N aeht odeI'
am friihen :Morgen, nieht im Kammerlein, sondern unter freiem
Hilnmel, auf eineln Berge odeI' einer abgelegeilen Statte. Sodann
das 'Vanderpredigen. Kauln hat Jesus seiuen Fu13 in Kap,ernaum
gesetzt, so treibt es ihn schon ,,:ieder fort - und aIle such en ihn!
Doeh behalt er dort sein Standquartier und besehrankt sein 'Vandern
auf GaliHia (1, 39). Von den Orten, die er besueht, werdeiluns
Ieider nul' wenige genannt; ein Itinerariuln fehIt. ) E~~A{}cV xal
r17t~A{}cV 1, 35 sind inl Aramaisehen zwei ganz versehiedene Verba:
ezal vanphaq; vgl. G, ] CD). 7,31. 14,45. In 1, 38 stimmen D und
Syra S. gegen die VuIgata iiberein. Das erste Ek in 1, 39 ist s. Y. a.
&v, vieIleieht aueh das zweite; D hat ~v fiir ~A{}EY.
31

§ 9. Me. 1, 40-45

C~1t.

8, 1-4. Le. 5, 12-1 G).

Und es kaIn zu ihm ein Au ssa.t,zi gel' , bat ihn und sagte:
wenn du willst, kannst elu Inieh reinigen. 41 Und von Mitleid
ergriffen streekte er seine Hand aus, riihrte ihn an und spraeh:
ieh will, sei gereinigt! 42 Unel aIsbaId ging del' Aussat.z von
illln weg und er wurde rein. 43 Dnd er fuhr ibn an und hieD
ihn a]sbald hinausgehn H und spraeh zu ihn1: hiit elich, irgelldweln etwas zn sagen, sondern geh, zeig elieh denl Priester und
bring fiir die Reinigung dns Opfer, das· :1\1oses verordllet hat,
'
I" A
1.} men ZUln Z
:.;eugnls.
'a
Is er abel' dranDen war, begann er
die Gesehiehte viel zu vorlciinc1igen und unter dio Lento zn
bringen, soda.I3 er nieht mehr olTentlieh in eine Stadt gelm
]connte. Sondel'n er hieIt sieh elrau.8en an einsmnen Orten auf
und viole kamen von allent.halben zu illlU.

§ ]0. Me. 2, 1-12

15

Diese Gesehiehte steht zwar nieht mehr iIn Rahmen des ersten
Tages, dient abel' als Beispiel zu 1, 39 uncI gehort noeh mit § 5-8
zllsammen.
1, 40. Die ,UbereinstirnInung yon B Illit D sprieht, gegen
AI

"(0\1 U7rS'WJY.

1, 42. Selbst den Aussat.zigen riihrt Jesus an, urn ihn zu
heilen.
1,43. Die starken und zuweilen befremclliehen AffektsauDerungen Jesu, die bei lIle hervortreten, werden bei 1\It und I.Je gelnilc1ert odeI' llnterdriiekt.. DaB e1' unterwegs iiberaU· leieht ein
Obc1aeh findet., gilt als selbstverstandlieh; vgl. 5, 10. Denn er 1St
IdeI' in einem Hause, obgleieh es nieht gesagt wird.
l, 44. Del' Geheilte soIl sieh naeh Jerusalem begebell, Uln del'
gesetzliehen Vorsehrift zu geniigen. 1\10ses bat sie erlassen und
zwar zum Zweek del' offentliehen Dokumentirung; "damit eueh das
- zul' Bezeugung diene", wie es in D zu 1ue. 5, 14 beiDt. Ob die
: Hervorbebnng diesel' Ratio des Gesetzes Bedeutung hat, muD dahingestellt bleiben. Hinter :MmuO'1JC; braueht nieht interpungirt zu
, werden.
1,45. Ilo).),c/. adverbial wie saggi; bei 1\1e beliebt.

§ 10. Me. 2, 1-12 (Mt.9, 1-8. Me. 5, 17-26).
Und da er naeh einigen Tagen naeh Kapernaum karn,
ward es ruehbar, daD er zu Hause sei. ~ Dnd viele liefen zu Hauf,
sodaD aueh del' Raum VOl' del' Tur nieht ausreiehte, und er
riehtete an sie das 'Vort. 3 Und es kamen Leute, die braehten
zu ihm einen Gelahrnten, clel' von Viel'en getragen wurcle. 4 Und
cIa sie ihn nieht zu ihm he1'anbringen konnten wegen des
Volkes, deekten sie das Daeh (des Hauses), wo er war, ab und
selllugen es dureh und lieBen das Bett hin-ab, worin del' GeHihmte
lag. [; Und c1a Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem GeIKbmten: mein Sohn, deine Sun den sind dir vergeben. G Einige
Sehriftgelehrten abel' saEen cIa und c1aehten in illrel11 Herzen:
7 was, rec1et; diesel' in dieser 'Veise Histernd? "\ver anc1ers kann
Sunden vergeben als allein Gott? 8 Unci alsbald in seinem
Geist erkennend, daB sie so bei sieh daehten, spraeh Jesus zu
ihnen: vVas denkt ihl' so in. eurem lIel'zen? 9 was ist leichter,
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denl GeHihmten zu sagen: deine Sun den sind dir vergeben, odeI'
zu sagen: sieh auf, niInm deinBett und geh von dannen?
10 DaJnit ih1' abel' seht, da.B del' :Menschensoln~ auf Erden Befugnis hat, Sundeil zu vergeben, sagte er zu deln GeHihmten:
11 ich sage dir; steh auf, niInnl dein Bett und geh nach -I-Iause~
12lTIld el~ stand auf und' sein Bett nehmend ging er alsbald
hinaus angesichts aller, sodaB aIle auBer sich waren und Gott
priesen und sagten: so etwas haben wir noch nie erlebt: .
l\iit § 10 begiljnt ein neuer Abschnitt, der- bis zu den Parabeln
in Kap. 4 reicht, eine ReHle gleichartiger Erzahlungen, die auf ein
gegen die Schriftgelehrten odeI' die Pharisael' gerichtetes scharfes
und bedeutungsvolles Apophthegma Jesu auslaufen. Sein Gegensatz
gegen sie, 1, 22 leise angedeutet, erscheint hier sogleich akut. Die
Stellung del' Gruppe bii.rgt freilich nicht fiir clie Zeit, uncI die
rein sachliche Zusanl1nenordnung del' Stiicke nicht fiir ihre Gleich"':'
zeitigkeit.
2, 1. Ob das Haus das des Petrus (§ 7) ist odeI' nicht, HiBt,
sich nicht. sagen. Das l1'ehlen des Artikels spricht nieht. clagegel1,
und seine Set.zung ware keill Beweis dafur. Denn er wird in
solehell 1i'Kllen bald ausgelassen, bald zugefii.gt; und zwar konllnt
diesel' 'Vechsel nicht bloB an verschiedenen Stellen VOl', sondern
a:neh an del' selbell Stelle in verschiedenen I-Iandschriften. 'Vie die
Einocle odeI' del' Berg, steht auch das lIaus 11bera11 zur Verfii.gnng,
s. zu 1, 43.
2, 2. TIber "at-ELY 'tOY "OIOY siehe zu 4, 14.
2, 3. TIn syrischen Transitus l\iariae hat das Bett vier I-Ial1clhaben (auble) , an clenen es von ViOl'en getragen wird. Vielleicht,
ist xpcl.~~a'toy eben ein solches T1'agbett. (I>SPEtY sagt l\ic flil' c1.,),SlY.
Beiln Participiunl Pass. ist die Nennung cles hanclelnden Subjckts
aueh in1 Aramaischen gestattet und beliebt; CdpOUEYOY
U1tO 'tEUUcl.pWY
,
.
ist. also andel's zu beurt.eilen wie ·~pllYJ urco 'tEUUcl.pWY.
2, 4. In das abgec1eckte Dach schlagen sie noch ein Loch?
Beides zusamlnen vertr~igt sich nicht, anstoi3ig ist nicht das J.Joeheillschlagen, sondern das ganz unnotige Abdeeken des ganzcn Dachs.
Auf AnunKisch (vgl. zu 6, 17) konntc nUll c<1tEU'tsl'C(uC(Y 't~Y U'LE:YYJV
11ei13en schaqluhi odeI' arimuhi leggil.ra. Das bedeutet a.bol'
ebcnsogut: "sie braehten ihn ZUlU Daeh hinauf". Und das el'warlet,
man; da.s lIinaufbringen 'war eine schwierige Arbeit unc1 verdiont.e
Env1ihnullg. Die Stiege war auBon :lngebra.eht.; vgl. IHc: 1;3, 1[>.

§ 10.

nrc. 2, 1-12.
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Joseph. Ant. 14,4:19. Die Auslassllng yon t~r)pU~(lV"Cc; bei D beruht
auf KOl'rektnr.
2,5. Die Anrecle ,,111ein Sohn" (i:sr.'JOv) ist den ,Yeisen geHiufifT'
gebraueht
sie sonst nur
c:-' .Te;:;us
' ' -abel'
' , selbst Doch J'ucrendlieh,
0
'noell einma 1~ den JUngeI'n gegel111ber (10, 24). ,"Vie 111an sagt "ich
gebe deinen Lolln" fiir ~~ idl gebe dir Lohn" ~ so aueh "ich yergebe
deine Siinde" statt "dir die Siinde" und dgl. Ygl. 7, 27.
2, G. ~ran konnte c1enken, die Schriftgelehrten saB en ehrenhalber, aber auch 3,34 si t.zen clie Zuhol'er und l\H. 13,2 stehn sie
nul' bei ~latthKus. Die :l\IorgenHinder findell leicht Sitzgelegenheit,
eincn Stuhl hat nul' der :i\Ieister notig.
2 , 7. :i\ran dnrf ),/y.b,t 8/,(J.(J(J)y./uSt
nicht trennen. Inl Aramiiisehen
IJ
•
sind beide ,Yori"e Pal'ticipin, im Gl'ieehischen h~itte c1as zweite iIn
Pnrt. beIassen werden konnen. R,ichtig Lc. 5, 21.
2, 0. ,Yenngleich nicht in denl ~IaBe wie bei Mt und Le,
erscheint J esns doch auch bei Me als del' Herzenskii.ndiger, del'
AHe, die ihm Y01'1\on11nen, clurehschaut und iibersieht, sich diesel'
UberJegenheit (lHch be\yuDt 1St und sie geltend lnacht, nicht selten
in 1ronischer 'Veise. Fii.r denken heiBt es bei den Semiten bei
sich odeI' in seineln Herzen sagen. Es 1st abel' nicht immer
Ida1', ob 0t(J.),f)·({~c(jO!1t bloB Denken odeI' auch Sprechen ist.
2, 10. "Del' :l\lenschensohll" ist rnessianische Selbstbezeiehnung
Jesn. Er gehl'aucht sie abel' sonst bei :l\le erst seit dmn Petrusbckenntnis nnd auch dann· nul' gegenii.ber den Z.wolfen. Hier dagegen Hiftet er den Schleier, del' sogar fill' seine Jii.nger noeh ii.ber
jhm liegt., mit einem :l\1ale freiwillig VOl' seinen 'Vidersachern. Da
jcdoch im Aram~iischen Sohn des l\Ienschen gewohnlich weiter
nichts <lIs :Mensch bedeutet, so hatten die Pharisaer nul' durch
don Zusammenhang c1arauf gefii.hrt werden konnen, da13 es hier
eiwas ganz anderes sein solIe. 1m ZusaInmenhang lag abel' nicht
clie mindeste Notigung dazu YOI', Yon c1er~ gewohn1ichen Bedeutung
abzugchn, rln. del' l\lensch auf Erden darf Sii.nden vergeben
als lHickschlag auf nul' Got.t im Hinllnel darf es einen ausgezeic~ll1eten Sinn gibt. Da nun die Schriftgelehrten so und nicht
andel'S vel'stehnmuBten, so kann es auch Jesus nicht anders ge.omeint haben, wenn er nieht die Absicht hatte, sie irrezuleiten
! und seine Gedanken durch die Sprache zu verbergen.
Das richtige
Verstlindnis ist lnerkwurcligerweise noeh jll l\it. 9, 8 erhalten:
"del' solche Befugnis
den Menschell b(feCfeben
bat". Natii.rlieh
'-'
0
I

W~llltausen,

Eyung.l.larci.

2
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ist die 1\Jeinung nicht, daB jeder :Mensch die Befugnis hat, Sundenvergebung auszusprechen, sondern daB l\1enschen die Befugnis haben
konnen. Das l\iotiv fill' den Ubersetzer, den l\fe.nschen hier als
l\fessias zu verstehn, liegt auf del' lIand. Vgl. 2, 28. 3, 28.
Seine E~f)Ou{CI., zu sagen was er sagt., erweist Jesus wiec1erum
dl1rch die Tat. Del' Nachsatz zu denl an die Schriftgelehrten gerichtet.en tVCZ of: dO~tE ist eigentlich die Handlung selbst, die I-Ieilung,
clie c1ramatisch durch das befehlencle 'V ort 2, 11. erfolgt. Das ASFt
ttp -rrCZPCZA. ist eine Art Biihnenweisung, erforderlich darul11, weil clie
Adresse sich andert ..
Die ganze ErzKhlung ist eine Probe del' szenisch~n Darstellungskraft des l\Tarkus.

§ 11. l\1c. 2, 13-17

C~1t.

9,9-13. I--Ic. 5, 27-32).

Und wieder ging er hinaus an den See und alles Volk
kam zu jIlIn und er lelute sie. 14 Und iIn Vorubergehn 'sah
er Levi den 80hn des Alpha,us mn Zoll sitzell und sagt.e zu
ihm: fo 1ge ll1ir. Und er stand auf unc1 folgte iInn. 15 Und es
begab sich, daD er zu Tisch saB in seinem Hause, und viele
Zollner und Bllnder saGen zusmnmen In it Jesu und seinen
.lilngern, cl81lIl ihrer waren viel und sie folgten ihm. lG Und·
dio Schriftgelehrten del' Pharisaer, c1a sie sahen, daB er Init
den Z(jlInern unc1 Silnc1eI'n a8, sagten zu seinen JiingeI'n: mit.
den Zol1ne1'n und Siinciern iBt er? 17 Und .lesus horte es und
spraeh zu ihnen: die Starken bec1iirfen des Arztes 'nicht, sondern
clie Kranken; ich bin nicht gekommen, Gerecht.e zu rufen,
sondern Sunder.
2,13. liL Anl See wandelnc1 bernft .lesus die vier erst.en .lunger
und nun auch Levi (fill' den D wegen 3, 18 .lakobus set.zt). Es
geschicht ebonso pWtz1ich, 111an el'kennt, clie selbe Hand. Del' Sec
ist. sein Lieblingsaufenthalt, Fischer seine Tjeblingsjiinger. ITd.AlV
(bei D hiel:. fehlencl, dngegon 2, 23 zugesetzt.) bra,ncht nichts woiter
nls einen Ubergang zu bezeichnen, wie tfl b. Del' Sinn von clx(J),OO{}Et wjrd clureh rJ.vczutdc; bestimmt, vg1. zn 1, 17.
2, 15. 16. ,\T e11n nach 2, 14 Levi aufsteht und Jesu folO't
so
b ,
pa8t.· dazu scb1echt, daB hier umgekehrt .Jesus Init in clas Ha.us
Levis gegangen 1st. Es besteht 1cein wahrer Zusanunenhallg; die
Verso ] 5. 1.6 sind g8111acht, Uln die Situation So zuzurichten, c1aB

~

~
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sie Zll 111 Anln r, filr den Sprueh ~,17 paGt. Von ~u(J.Y A(O:P "o)...),r) {
an se1!\yankt. die Satzteilung. Die iibliche ist,: "denn es waren i11rer
(del' Zollner) yiele UIHl sie folglen jIun. lind die Sc.hriftgelehrten,
an sic sa hen sagten". Es gibt. jecloch noch eine andere: ~~ denn es
waren ihre1' Yide. Unc1 es folgten ihm auch clie Sch1'iftgelehrt.en,
lInd (b sie sahen". Dabei 1St abel' 1j u(J.v i'r7.P r:r)))J)l gegclliibel' dem
yorhergehenden iCo)J,r/. reine Tantologie, wii.hrend iln ancleren Fall
die Parataxe mit. D zn erkHi.ren ist: es begleiteten ihn namlich
Ylele. Diesel' N achteil \yircl claclnrch nieht aufgewogen, daG die
Al1\yesenheit dol' Schriftgelchrten el'ldal't wircl. Denn sic sind auch
sonst l1berall znr Stelle, ohne eingefilhl't zu werdcn~ und es bIeibt
unmothrjrt., da8 sie ungeIaden bei del' l\IahIzeit erscheinen und als
Znsehauer clie Giiste, die Jii.ngel', storen. Del' Ausclruck die
SchriHgoJehl't.on del' Pharisaer befreIlldet, er soIl vielleicht
_(len lThergang Yon den Schriftgelehrten in § 10 zu den Pharisaern
in § 12-]4 machen. Es gibt im EvangeliUlll keino saddllcaischen
Sehrift.gelehrten; clie Pharisaer sind die Partei del' Schriftgelehrten. ,Viihl'end es Doeh 1,36 heiBt 8inlon und Genossen, treten hier
ZUlU erstenmal die JUnger auf; jIll' Kreis dad hier nieht andel'S
Logrenzt. ,Yerden, als \yie es sonst bei nrc geschieht.
2,17. 'Vahrend in § 12. 13 Jesus wegen des Verhaltens del'
JiiDger znr Rede gestellt wird, ist es hier umgekehrt. Doeh ant,Yortet auch hier Jesus, obwol nicht gefragt. 8ei11 Apophthegma cin Doppelspruch \Vie haufig - hat die Einleitung 2, 15. 16 nicht
: notig. DcI' Frage "iEt er denn usw." entspricht die Antwort
::c1ie Gesnnc1en bediirfen cles Antes nicht" recht wenig; und in auy.
. 1j /.Do'" XCI./,sury.t ist Jesus del' Einlaclencle, nicht Levi. ~Et andel'en
'Yorlcll lSI-. del' Spruch 2, 17 Init del' Erzahlung 2,] 3. 14 nul' in
. kiinstlichc VerbincluDg gebracht durch den Einsatz yon 2, 15. 16.
1

l\1c.2, 18-22 (NIt. 9,14-17. Lc. 5,33-39).
Unc1 die Jiinger des Johannes unc1 die Pharisaer fasteten.
Und es ka1nen (Leute) und sagten zn DUll: "\varurn fasten die
J iinger dcs Johannes und clie Junger del' Pharisaer, deine
Jiinger abel' nicht? 1) Und Jesus spl'ach zu ihnen: Konnen
ctwa die Hoehzeit.er fasten ' solanae
del' Brautiamn
bei ihnen
b
b
ist? solange sie clen Brautigam bei sieh haben, kOllnen sie
nicht fasten. 20 Abel' es komlnen Tage, wo del' Bdiutigmll Ihnen
2*
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ei1trissen ist, clann werden sie fasten, an jenem Tage. 21 Nielnand naht einen Lappen von neUeln Tuch auf ein altes Kleid,
sonst reiEt das Aufgesetzte davon ab, das neue vom alten, und
es entsteht ein argerer R.ill. 22 Und nielnand tnt jungen ~iV ein
in alte Schlauche, sonst zerreiBt del' 'iV ein die SchHiuche, und
del' ~Vein geht verloren und die SchHiuche.
2, 18. Das Exordium stamlnt von spaterer Redaktion und
fehlt bei nit und Lc; zu EpZQyro.t ist daher ein unbestimmtes
Subjekt anzunehmen. Die Pharisaer sollen die Einleitung auch flil'
2,21. 22 passend lnachen. Noch deutlicher sind sie zugesetzt in
del' Frage, wo ot fLaf}'lj'rat 'rilly <I>aptucdwy bloEe und sehr unpassende
Ilnitation von o( fL. Iwcivou ist.
2, 19. 20. Die Auslassung del' auf die Frage 2, 19 folgenden
Affinnation in D hat nichts zu besagel1. Den gewohnlicheI'l Hochzeitern wird wedel' del' Brautiganl entrissen, 110ch haben sie AnlaB
zu fasten, ,venn clie Hochzeit zu Ende 1st. Es schiullllert also
schon in 2, 19 del' allegorische Sinn durch Cauch in deln Ausdrnck
solange del' Brautigaln bei ihnen ist statt wiihrend del'
Hochzeit), und lnan darf 2,20 nicht davon abschneiden. Daran
wi I'd dadul'ch nichts geiindert, daB 2, 20 in del' Tat iibel' ein blaDes
Korl'olariunl hinausgeht, nicht rdoglichkeit ist, sondel'n bestimlnte
~Veissagung inl biblischen Stil; sie werden fasten, nicht: sie
]connen fasten. Denn das Ganze spielt nicht zwischen den ~Meistern,
sondern zwischen ihren Jii.ngern und hat keine Bedeutung fii.l' dio
Gegenw<lrt, sondorll IiiI' clie Zukunft. Nach J esu Tode wiehen seine
JUnger von seiner Praxis a.b. Sienahmen VOl,1 den Johannesjii.ngern
nieht bloG dio Tanfe an, sondern :.1.ueh das Gebet (Lc. 11, 1) und
das Fasten. Fiir das Fasten gibt Jesus ihnen hier die Erlaubllis,
cl ie jocloeh erst. nueh seinom 'fode in Kraft tritt.
In 'Vahrheit wird or os wol nieht iln yoraus, lnit einer so
eig:entil
zum
u 111 liehen I\Joti virnng,
u12:enohmi
" -o't,,llaben
, , , da8
· seine Jii.naer
b
Kultusfnston ojne ander~ St.ollung oinnalnnen wie er selbeI'. Auch
widerspricht es dGIn Grund plan dos }\{c, claD J esns schon hio1'
seinon Tod verkii.n(let. nnd daB er sieh clen Briiutigmn nenut, d. h.
nach del' iibliehon Vorstollnng dos Reiehes Gottes als eines Hochzeitsmahls, den }\Iessias. DaB Inan clurch Ansseheidung von 2, 20
die Authentic von ~, if) nieht retten kann, ist schon gezeigt wordon.
"Die Hoehzeiter" sind eine Art lniinnlieher Brautjungforn.
Dol' griechiseho Ausclruek ontsprieht dmn aranlii.isehen uieht wol'tIie1l"

§ 13.

nrc. 2, 23-28.

21

ist abel' selbeI' 11ach aramuisehen Analogien gebilc1et: 80hne cles
Reiehs, clel' _Auferstehung, clel' Holle usw. 80 aueh in den Hom.
Clem. 19, 22 ed. Lag.: uto1 nop:Ij'ilWV y.~l cra.[3~chwY.
2, 21. 22 ist in 'Vahrheit ganz nnabhiingig von dem Y orhergehenden. Die Regel. daB man ein altes Kleiel auch mit einem
, alten Lappen flieken illii.sse, gilt Lei uns nieht uud seheint schon
IJc befrClndet zu haben. Del' Sinn ist Idar: ein verrosteter Kessel
wircl c1ureh Reparatur yollends zugruncle geriehtet. Unter dem
alten Kleic1e und dCln alten Sehlaueh lii13t sieh kaum etwas andel's
verstehn als cbs J ndentum. Jesus setzt nieht. das ji.iclisehe V olk in
Gegens("\t,z zum Reiche Gottes, ,yelehes ohne mensehliches Zutun komnlt,
sonc1ern dessen derzeitigen Status in Gegensatz zu dClll, was er
selbeI' fiir clns Rechte halt unel woHlr er schOll jetzt auf Erden sieh
- einsetzt; er statuirt keine Regel fii.l' das gottliehe, sonc1ern flix clas
.: menschliehe 'Yirken und zwar offenbar flir sein eigenes. Dabei
fiillt del' vollenc1ete Rac1ikalisnuls auf, dem er praktiseh doeh nieht
hulcligt; denn er h~i1t fll.r seine Person am Alten Testament und
mn JuclentUlll fest. Unel ferner fallt auf, daB er die Sehaffung
einer nenen -F 0 I'm flir notwenclig erklart, wahrend er tatsaehlieh
. in diesel' Beziehung A.lles del' Gelneinde naeh seinCll1 Tode iiberlnssen hat. Rin Zweifel an del' Eehtheit c1ieses Doppelspruchs wirc1
. daclureh freilieh nieht begriinc1et; es gibt fiil' uns gar -'liel UnaufgekliiTtes in clem Tun und Heelen Jesu. El o~ fJ:~ ist velLi (sonst).
To Xo.lyOY 'rot) 'ITalo.tf)u sieht wie ein Interpretament aus.
'-

u

§ 13.

~1e.

,

2, 23-28 (lYIt.12, 1-8. Le. 6, 1-5).

Cnd es begab sieh, daB er am Sabbat c1ureh Saatfelder

ging, unel seine Jiinger
beo"annen
im Y oriiberaehn
.Ahren zu
'-'
0
0
fupfen. Z-1 Unel die Pharisaer sagten zu ilnn: siehe, ,,'as sie
am Sabbat Unerlaubtes tun! 25Und er _spraeh zu ihllen: habt
ihT nie gelesen, was David tat, da es ihm not war unc1 er
FLInger hatte, unel seine Gefahrten? ZG wie er in clas Hans
GoUes eintrat, zur Zeit des I-Iohenpriesters Abiathar, und <lie
Sehaubrote aD, clie nul' die Priester essen diirfen, Ullll aueh
seinen Gefa.hrten clavon gab? '27 Und er spraeh zu ihnen: del'
Sabbat ist lun cles ~iensehen willen da unel nieht del' :i\Ienseh
urn des Sabbats willen, 28 also 1st del' Dlensehensohn Herr auch
libel' den Sabbat.
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2, 23. Die Jii.ngol' rei13ell nieht clie Hahne ab, um sieh ~V eg
.Zll bahnen, sondern die Ahren, urn sie zu essen.
Besser grieehiseh
ware Zll sagen gewesen: ~pE!J.Y"Cf) 6o()'rrotOuY"Cc~ (en passaI~t) "C{»)\clY.
Die Zeit ist naeh Ostern:· wir haben bier die einzige Best.imlnung
del' Saison illl Evangeliulll.
2, 26. Abiathar war zur Zeit des hier erwKhnten El'eigllisses
zwar noeh nieht Hoherpriester, wurde es abel' infolge davon. ])
hat ihn dureh Koneld-ur gestriehen. l\ierkwilrdig ist am SehluB
'rOt~ crUY aU"Clf oucrtv gegenilber ot p.c"C) o:o"CQu' 2, 25; D beseitigt die
Varianz.
2, 27. 28 biingt bei l\Ie nicht eng mit deIn Vorhergehenden
zusamlnen, SOndeI'll ist dureh xat E),SI~Y abgehoben. Del' SehInG
2, 28 ist nieht aus denl Beispiel Davids gef01gert., sondern hat eille
neue_ Pl'~ilnisse. ~y enll or billldig seill soll, so 1111113 das Ilauptwort.
cfeI'".Aussago in ihm das selbe sein, wie in del' Pl'amisse: del'Sabbat
ist wegen des :Mensehell da und nicht del' Monsch wegen dos
Sabbats, also ist der l\Ionsch lIGlT libel' den SabbaL Aueh hie1'
wie ill 2, 10 ist del' :Mellsch Hllsehlieh ZUll1 l\Iellschellsohn erhoht,
und aus dem selbell Grunde: eille solelle EZuUcrtC/. kalln IHll' del'
l\Iessias haben.
Bei l\it und Lc fehIt die Pl'iilnisse 2, 27, D beseitigt sie aueh
bei l\Ic. D~ldureh wird Zusammenhang he1'gestell t lnit dem Vorhergehenc1en: wns David dal'f, darf auch del' Messins. Diesel' Znsamll1enhang ist nun gegenii.bel' den1 X!J.t EAcjcV O.Oi:l)lQ des lITc an
sieh verc1Kcht.ig, denn die Richtung geht. inuner dahin, das loekere
Gofilge fester zu verbindell. Und ferner milGte danll in 2, 28 clas
X!J.{ llicht. YOI' 'rot) cro.~~d.i:OU, sondern gnllz notwendig VOl' 6 ufo; ~. d.
stollll: nIt. bat es zwnr gest.riehen, bei I.c abel' steh t es an del'
selben Stelle wie bei nIc; vel'riiterischerweise.
Dol' Grundsatz 2, 27 wird iihnlieh auch von einmll R.al>binen
:lnsgesprochen. Es wiirde J esn 1\oinen Eint.rag tun, wenn er ihn
sich angeeigllet hatte. Inc1essen die PrioriUit 1st zweifelbaft.

§ 14. l\1c. 3, I-G (l\1t. 12,9-14. Le. G, G-II).
Und oin anc10rmal gillg or in clio Synagoge, und da w:11'
oin Mensch, del' haU:e einen stal'rell Ann. !! Und sie paJ3ton
auf, ob 01' am Sabhnt hoilen wiil'dc, 11m etwns gegen illll V01'bringell ZIl 1{0111101l. :l Un(l 01' S11gto zu dom Monsche1l mit dem

!
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staneIl Ann: steh auf und tritt. YOl'! 4 Und er sagte zu ihnen:
dart' man am Sabbat nicht lieber Gutes erweisen, als Boses,
llieht lieber cine Seele retten, als sie toten? Sie abel' schwiegen.
5 FIlel er sah sie ringsulll an mit ZOl'ne,
elltrllstet ii.ber die
Erstorhenheit ih1'es Herzens, unc1 sagte zu deln l\Ienschen:
streck deinen Ann ans 1 "Gnd er streckte ihn nus und sein .A.nn
\\';.n· hergestellt. G Uncl clie Pharisaer gingen hinaus und faBten
alsbald nlit clen IIeroc1ianern BeschluH gegen ihn, UIll ihn zu
verc1erben.
3, 1. l\It unc1 Lc haben Zt; G'oyaA(wT~Y c1etel'mlnirt. verstancien,
cb. es in Kaperll<nnn nur eine Synagoge gab.
3,2. In },. llbetracht des aralll. Aqnivalents bl'aucht lllan 'l.CI.'t:'lj"j'npSl'i 11 ieht gerade yom Anklagen VOl' del' Behol'cle zu vel'stehn.
3, ~1. Da awao.t clem c/.;W'l.i:ct',lCl.t gegensatzlich entsprieht, so liegt
a. ell i zugnnHle, clas alte, in del' l)eschita aber zul'ilckgec1r~illgte
aramaisehe .A.quivalellt filr C:;W'clY, "\voher auch ill a chLl n a, der
Heiland. Es heiBt nicht bloB lebendig-, sonclern auch gesundmachen.
So auch hn HebI'. z. D. Osee 6, 1. 2 unc1 Exoct 1, 13 (gesuncl).
3, 6. Fur TIWpt{JGSt bieten D unc1 Syra S. das originellere
,

vc'-pwaSl.

!

3, G. Bisher sind keine bestimmt.en Personen genunnt, Jesus
[mgt aUe, sie schweigen aIle, unc1 er sieht aIle ringsum mit Zorn an.
lIier tauchen plotzlich die Pharisaer aus del' Allgenieinheit heryor.
Nachc1eln sie hinuusgegangen, treten sie in Yerbindung mit c1en
Hel'oclianern: clazu hat yielleicht die AuBerung Jesu S, 15 AulaB
gegeben. Die Hel'oc1ianer sinc1 keine eigentliche Partei, sondeI'll es
sind die Gouvernementalen, die ebenso wie Heroc1es selbeI' VOl' jec1er
Bcwegullg Angst haben. LllGOVat· wircl zuweilen fiil' TIotctY und
i:lBbCl.l geset.zt. So hier in G0I-'.~o6),toy SOCOOOY.

§ 15. l\1c. 3: 7-12 (11t.12, 15-21. Lc. 6,17-19).
Lnd Jesus mit seinen Jiingel'n zog sich zul'iick an den
bee, und viele Leute von Galilaa und von Juc1aa 8 uncl von
Jernsalem und von Idumaa und Pe1'aa uncl del' GeO'encl
von
'='
Tyl'us und Sielon, eine groDe :Menge, dn. sie horten was e1' tat,
kamon sio zn ihm. ~ Und er sagte seinen Jtlngel'll, es solIe
ihm oin Schiff bel'cit stehn, wegen deL' vielen Leute, daB sie
ihn nieht dl'ttngten. 10 Denn er hellte viele, sodaS sic auI' ihn
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sieh stiirzten urn ihn zu beriihren. 11 Und wenn ihn die Ullreinen Geister erbliQlden, fielen· sie vor ihm nieder, sehrieen und
spraehen: du bist del' Sohn Gottes. 12 Und er bedrohte sie
sehr, daB sie ihn nieht offenbar maehten.
nian denkt., Jesus ziehe sieh VOl' den Gegnern zuriiek (elv(/.XWpclY bei. :Me nul' hier), abel' in § 17 setzt er den gefahrliehen
Streit Init ihnen fort und von einern Ausweiehen in die Einsamkeit,
iiberhaupt von einer '\virkliehen Ortsveranderung, Inerkt man niehts.
Er bleibt in Kapernaunl und del' Zudrang zu ihm wird ilnmer graDer;
yon gallz Syrien ist indessen keine Rede, aueh nieht von Samarien,
sOlldern nul' 'yon den TeiIen PaHistinas, in denen J nden wohnteu;
das Gebiet yon Tyrus unel Sidon erstreelde sieh libel' den Norden
GaliHi.as naeh Damaskus zn.
3, 7. 8. 1\1an darf hinter ~xo)\oMbjc)('(v (das von D ausgelassen
wirel, aueh yon Syra S.) nieht.. interpungiren, es wird mn Sehluf3
mit ~A{}OV 'ITpO; cdrcov wiederholt.

§ 16.

~'Ie.

3,13-19 (l\it.l0, 1-4. Le. G, 12-1G).

Und er ging auf einen Borg und rief dio, woleho er wollto,
zu sieh heran, ulld sio kl1l110n zu ilnll. 14 Und er Inaehte Zwalf,
claD sio lllit ihm wiiren und claD er sie aussendete zu prodigen,
15 und daD sie :i\Iacht htHten,
Teufel auszutreiben, J 6 Sinlon,
clom or den Namon Petrus boilogto, 1i rind Jakobus den Sohn
dos Zobodaus und Johannes den Bruder des Jakobus, denen
or den .N anlon Boanergos beilogte, d. j. Donnerssahno, 1 S und
Andreas unel Philippus und Bal'tllOlomans und 1\Iatthtius und
Jakobus den Sohn des Alph1ius und Thadda,us und Simon
Kanaaniius un(1 Judas Ischariotil, del' ihn vorriet.
Josus 7-ieht sieh von clor :nronge zllrilek a.uf einen Berg (s. Zll
1, 3f). 2, 1). Und hier bol'uft. or die Zwalf, nieht bloD als seine
sUlndigoll Begleitor, sondorll ll:lch 3, 14·. 15 zugleieh aueh aIs Aposlel.
An del' Eehthoit closson, was zwischen und or maehte Zwi.llr
3,14 und or maehto dio ~\ralf 3, In steht., braucht luall nieht:
zu zwoifeln; clio Sat.zfolgo, clio J.fortsot,7-ung dol' FillalsiUzo ilureh dOll
Illfinitiv ist ungriechiseh; 01' 11l1tchte die Zwulf 3,16 fehit ill n
und Syra. S.
Dje Boinamon dol' Zwalf wordon auf Al'amiiiseh angogcbol1;
llUI' hcif.H es POtTUS ll])(l llieht KopIl(\,.
Bo'l.v·,,~·{S; wit'd ciul'eh

§ 16.

I.e.

~),

nrc. 3, 13-19.
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b-i hist,orisch erkHirt. Rge s fiir Donner HiBt sieh bisher nieht
lwch weisen, ,yenn es nieht in delu Eigennamen Ragasbal steekt.
K~yaa.yo.!:% wird yon Lc riehtig c1urch ~1JA(o-C~; wiec1ergegeben; es
war also ein Zelot unter den Zwolfen, natiirlieh ein gewesener.
1nl palastin. AramKisch wird das anfangende ~flIenl del' Participia
allgemein weggelassen, ,yenn hinten ~ln antritt; man sagt q an' an
(eigentlich qann' ;in), nieht m' q an' an. Der grieehischen Endung
-?tr;~ entspricht. regelrecht die aramuische -~1i (z. B. 2c(OOOUXa.tO~
\'ac1c1uq,li), die in cliesem FaIle jedoch fehlt und ebenso in (l)C{ptcrC'l.tf)~
ph'risch. rnorklurlich 1st bis jetzt lcrx'lplwO, 11lit del' Val'iante
2Y.o.PlWO, beides auch lllit del' EncIung -"'J~ und 111it -c statt D.
Der Codex Bezae (D) hat dafiir im Ev. J oa. drca xapuw-cou, aber
all das hebraische iseh zu denken und ,,-Mann yon Karioth" zu
iibersetzen, jst am~geschlossen. Eille Herkunftsangabe erwartet man
iiberh:mpt nicht, eher einen Sehimpfnamen wie Bandit (sicadus).
Elwlla jst wie Geminus und Didymus keill bloDer Beiname, vgl.
Jjdzbarski, Handbuch del' nordsem. Epigraphik (1898) S. 383.
Fnter den richtigen Personennamen befinden sich zwei ganz
grieehische, Andreas und Philipp us , die vielleieht eben deswegen
zusammcngestellt werden. Bartholomaus geht zwar auf PtolemKus
zuriiek und ThadcHius (was mit dem maeedonischen Aclaeus nichts
zn tUll hat) vielleieht auf Theoclotus, abel' diese Namen sind yollkommen aranlaisirt. Sie haben. ebenso wie ZebedKus und :ThlattilKus
diG Form del' Hypokoristika auf ai odeI' <t; s. Derenbourg, la
Palestine (1867), S. 95. ZebeclKus ist etwa Zabcliel, Matthaus ist
jlatthatja. Alphuus bietet Sehwierigkeiten, denn in Ch al p h(l
(Lic1zbal'ski S. 2(5) ist das Chet hart und miiDte clureh Z odeI' x
hanskribirt \yerden - cloch hat clie Syra S. sich daran nicht gestoBen. Fiil' Thadc1aus wird Act. 1, 13 Judas Jakobi gesetzt und
iln Codex Bezae file. 3, 19 Lebbaus. Dieser letztere Name, del' sich
bei Lidzhal'sld S. 301 findet , ist ebenfalls I-lUI)okoristikoIl'
man
,1
,
kennt aLer clie volle Form nieht. Le bub n a liegt etwas fern llnd
I . HU3t sich nul' in nIesopotamien naehweisen.
Es versteht sieh von selbst, claD die BeilegunCT0 von Beinamen
,,·io Kepha und Boanei'ges nieht abrupt gesehehen kann und kein
hist(lriseher Akt ist. Es liegt hier iiberhaupt kein historischer Akt
VOl', sondern vielmehr Statistik in historischer
DarstellunO":
ein
.
;:,
Verzeichnis in Form einer Szene auf hoher Bilhne. Dasselbe stimlnt
nicht ganz zu clem vorher Beriehteten. Levi, clen man nach § 11
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orwartet., fehIt; denn ibn mit l\latthaus odeI' mit J akobus Alphaci
(so D zu 2, 14) zu verselbigen schield sich nieht .. Andreas erseheint.
iin \Viderspruch zu § 5 schon hier nicht lllehr unter den erstcn
Vier, woran l\1t und Lc sich mit Fug gesto13en haben. Auch sind
die Jiinger schon VOl' § 16 da, und es scheint nicht, claB nachher
etwas andei'es darunter verstanden wirc1. DaB sie abel' schon hier
zu Aposteln berufen werden, greift dem § 29 Val', wie nIt riehtig
empfindet. Uber den Namen wenigstens eines von den Zwolfen
herrscht Schwanken.
Abel' auch § 15 ist keine konkrete Erzahlung, sondern in
-\Vahrheit ein Hesllmc von gleichbleibenden und stets sieh wiederholenden Vorgiingen: Beachtung verdient dabei die nachdriickliche
BeJnel'kung, da8 die Diimonen den _Messins erkallnten und von ihm
~Ull1 Seh weigen gebracht werden muBten. l\1all wircl ni'eht feh1greifen, \Venn lllan in § 15 sowol wie in § 1G Redakt.ionsstiicko e1'blickt.. DaD sie eingelegt sind, geht daraus hervor, daD § .1'7 und
18 jhrer Art, naeh lloeh ~u del' Gruppe § 10-14 gehorell; es sind
gan~ analoge Er~ahlungell Init einenl pragnanten \Vorte Jesn am
SehluD. Vielleieht sollte § 15 eigentlich dicht Val' § 19 stehn.
Daraui' weist die Situation: Jesus inl Geclrunge am See, so daB ein
Schiff flir ihn bereit.gehalten wirel. An del' jetzigen Stello YOll
§ 1f) bennt.zt Jesus das Schill' nicht., sondern geht auf einen Berg
und 1st he1'nach wieder in Kapel'naUlll. Dagegen 4, 1 steigt. er
wi1'klieh in das SellifT, (las seit 3, 9 auf ihn wal'tet.. - DaD 3, G
nie-ht, ~n 3, 1 - 5 pa8t., ist schall gozeigt worden; es 1st eine Uberleitnng ~u § 15 (dvex.cJ)(rt) GS'I).

§ 17. lYle. 3,20-30 (l\it.12, 22-32.

Le. 11,14-23).

Und er kam naeh I-Iause, 20 und wieder lief ein Haufe zuSallll11en, so da8 sie nieht eiull1al Brat esson konnten. 21 UncI
cla, (He Soi nigen es harten, machten sie sieh a.uf, lun sich seiner
~u bemacht.igen; donn sie sagten: er ist Yon 8innel1.
Und
(He von .Jerusa lern hera bgekommenen Sehriftgolohrten sagi.en:
or hat. clen Beelzobul, lllHl du1'ch den Obel'sten del' Diimollen
tl'oibt 01' clio Diimonen aus. 23 Und er rief sie horan und sprach
zn Ihnen gleiehniswoise :'Vio kann del' Satan den Satan auStJ'cihen? Z-J"T onll oill Heich sich entzweit, kann jones Hoieh
:1:)

~
~
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niehl. BeA'lnd haben, :?5 uud wenn ein Hans sieh entzweit,
kalln jenes Hans nicht Bestancl 'habe11, !?G und wenn del' Satan
sich gcgen sieh selbst. erhebt., so ist or ontzweit nnd kann
nieht Bestand habOll. sOlidern nillllnt ein Ende. n Niomancl
kann ill (las lIans oines Gewaltigen einc1ringen und ilnn soin
Zeng rauben, woun or nic.ht ZllYOr den Gewaltigon binelot;
(lann erst. kann er sein Hans ausraubon. :!s Anlen ieh sago
en <.;11 , Alles ",ird don ~Iensehensohllon \'ergeben [aIle Silnden
lind L~lsterungen J, was sie auch Histerll luogen, Zg weI' abel'
gegen den heil igell Geist Histert., del' hat keine Vorgebung,
~unc1ern ist. cwiger Silnc1e schulcHg :30 ,yeil sie sagten, or
lla be oinen UIl l'einen Geist.
3~ 21 gehort. sachlich mit 3, 31 zusammen. ~larkus hat § 17
mit § 18 rerzwiekt und dio Einleitung von § 18 YOI' § 17 gesehoben,
lIln durrh die.A uBerung cler Verwandten (Syra S.: seinor Brii.dor)
or itt. rOll Sinncn eine Anknllpfung zu gewinnen HiT clie AuHerung
del' R~hriftgelehrtcn Beelzebul wirkt in ihm; denn den yon DIt
und Lc clafiir angegebcnon Anla13 kOllnt or nieht. Objekt zu ciy.ouG!J.ns; knnn nul' del' Inhalt von 3,20 sein, del' sich dazu freilich
nicht l'echt eignet. In D 1St i3, 21 hochst eharakteristisch veranclert.
3, 22. Es hei8t nieht: es kamen Schriftgelehrte von Jerusalem,
SOndeI'll sofort: clie von Jerusalem gekommonen Schriftgelehrten,
als seien sie schon bekannt.. Die Auskunft, sie scien clurch 3, 8
Hyisirt, ist Idaglieh, nit setzt die Pharistiel' an die Stelle, Le sagt
bloB cinigo Leute, und das ist wegen del' Frage Mt. 12,27.
I.e. 11 ~ 1\) das Hicht.ige. Die bestinllnten Adressaten sind hier wie
ill anderen }~tillen zugesetzt, Jesus hat in 'Vahl'heit nicht so aussehlie1l1ich lnit den Schriftgelehrten und Pharisaern zu t.un gehabt.
Au diesel' Stelle fungiren die jerusalemisehen Rabbinen bei l\Ic
als 8uperlativ dol' Gegner von § 10-14, als die giftigste Art des
Ott.el'ngeziichtes. V gl. 7, 1.
3, 23. Nach -rrpoc;xlJ.),SGu.P.SYO; zu schlieBen ist clie Beleidiguncr
. 1
b
llh_lt geradc Jesu ins Gesieht geschleudel't. Nieht: ein Satan treibt
den
. andern aus, sondern: del' Satan sieh selbeI" , denn es gibt nul'
Olnen . Satan.
Del' Argumentation liegt zucrrunde
clie Vorstellung
r
b
von dem Zusannnenhang der Damonen in cinenl Reich untcr einOlll
Obcl'hallpt. Und zwar ist dies Reich gegen\vartig und wirksam auf
Erc1eu. DcmentslH'eclienc1 ist hei ~It und I-"'c auch das Gccronbild
b
,
das Heich Gottos, llicht als rein zukiinftig geclaeht, sondern ebenJ

u
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falls als schon gegenwartig und iIn ICampf begriffen mit eleln feindlichen Reich; bei :Mc tritt das abel' nicht deutlich hervor.
3, 25. 26. H a us wird im Araluaischen in sehr weitem Sinne
gebraucht, auch fur ein politisches Gebiet, wie in olxo; i\UO'O:VlOU.
Anders freilich in 3,27. Abel' diesel' ·Vers ist durch d'A'Ari (Lc. 6, 28)
sehr lose angeschlossen und im Zusamlnenhang, fur den es lediglich
auf das Negative ankommt, eher storend als forc1erlich; bei ~ft und
Lc ist del' Ansatz zur positiven Erweisung Jesu als des Siegel's
iiber das Teufelsreich noch weiter ausgesponnen.
3, 28. Ta. a.}1c{pt~}1'lta xed at ~'AO:O'<pYj}1(C<t scheint aus nIt eingedrungen zu sein, 00't;{ bezieht sich auf 'ITriVto:. Alnen als Beteuerung mn Anfang des Satzes ist aIs charakteristisch fur dio
Redeweise J esu im. hebraischen 'Yortlaut beibehaIten.· Es hei13t
nti,mlich eigentlich nieht d"Yj{)w; und steht nicht aID Anfailg eiller
Behauptung, sonc1ern mn SchltrB einer Bitte odeI' eines'Vunsches,
den die Zuhorer sich damit aneignen: iSyotto. So wird es j~ auch
noch jetzt iIn Kultus angewendet. 'Vie 2, 10. 28 iIn Singular, so
ist hier dus armna.ische or ulol 'twv dY{)pwrcwv im Plural beibehalten.
Abel' dort war ein AnlaB, hier liiBt sich keiner finden.
3, 29. Ek 'tOY o:£wva fehIt \Vol mit Recht in D. Del' Ausspruch ist ein Seitenstiick zu 2, 10 und Ininc1estens ebenso au13erorc1entlich. Es handelt sich nicht um Vel'leluudung; Blasphemie,
absolut gebraucht, ist GottesHisterung. Auch Blasphemie kann Vergebung finc1en, z. B. in deIn FaIle Biobs, wo Gott sich verhiillt
und unbegreiflich verfKhrt. Abel' eine Blaspheluie gegen den Geist,
Ondet keine Vergebung, denn del' Geist - worunter nichts bloB
nioralisches verstanden werden darf - ist del' aus del' Hulle hervol'gestreckte Finger Gottes (Lc. 11, 20), seine hypostasirte Kraft, die
lebendig auf Erc1en webt nnd den nlenschon unverkennbar sioh
kundgibt, sei es c1urch unpersonliche 'Virkllngen, sei es dllrch
~Hinner des Geist.os unc1 del' Kraft. Die D~iInonenanstreibung ist
ein 'Yerk des Geistes·, wer sio fiir Satanswerk anscribt IKstert, den
Geist und ist schulclig ewiger SUnde, d. i. ewiger St.rafe.
Ganz ahnlich wie Jesus entruston sich clie Prophetell gegeniibcr
del' Verkennnng, daB dol' Geist. sie treibe und dnrch sie wirke; desgleichen Muhammed gegelliiber cler VercHichtigung, daf3 er nicht. del'
Bote Gottes, sondern von einen DiiInon besessen sei. 1h1'o Ent1'iist.ullg
begreift sieh nmsomehr, da ihre GottesgewiHheit Ihnen selbeI' zwar
fe1senfest stoht, ancleren abel' schlecht anbewieson werden lwnu.
I:)

,
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Jesus ler:t iln Allgemeinen wenig Gewieht auf seine Tat.en als
?; e i c hell; nnch flit und Le wHrde er nieht.s einzuwenc1en haben,
weUll die Juden spriieben: so etwas konnen un sere Sohne aueh.
Abel' das tun sic nieht... sie gestehn die au13erorc1entliche. Kraft zu..
leiten sie abel' yom Satan abo Und dies erldad Jesus nicht nul'
fill' blasphemiseh, sondern auch fiir irrational. Es ist indessen
Hingst betuerkt worden, claB die Juden dabei im guten Glauben
seill konnten; sie erhoben leieht solehe Yorwurfe und daehten sich
-wenig clabei (l\1t. 11, 18). Der ,Vahn, daD Goeten lnit. d~imoniseher
Hilfe hellen unc1 Geister bannen konnten, war ,yeit verbreitet. :Mit
il1neren "\ Yic1erspriichel1 behaftet 1St diesel' Y orstellungskreis an un cl
fii r si eh, die Logik 111U13 iInn ferne bleiben. Es lieBe sieh del'
Argumentation Jesu eine solehe Tragweite geben, daB dadureh del'
ganze Diimonenglaube als irrational iiber den Haufen fiele. Das
wiirdc \Yol ilber seine Absieht hinausgehn. DeIlIl er ersehein t hinsichtlieh dieses Punktes befangen ill del' nleinung seiner Zeitgenossen.
Freilich hat er seIber seine Exorcismen gewiB nieht wie -Markus
als (He Krone seiner ,Virksanlkeit angesehen.
~

§ 18.

~1e.

3, 31-35 (Mt. 12, 4G-50. Le. 8,19-21).

Dnel seine :Mutter . kanl und seine Bruder, und drauBen
stehn bleibencl lieBen sie ihn zu sieh herausrufen; es saB
niimlich cine :Menge unl ihn herum. 32 Und Jnan sagte ihn1:
deine l\Iutter und deine BrUder sind drauBen und suchen dich.
:;:l Dnd er antwortete: weI' ist meine :Muttel' undlneine Bruder?
34 Und Cl' sehaute die rings urn ihn Sitzenc1en an und spraeh:
siehe da meine ~Iutter und meine Brtider; 35 jeder del' den
\Villen Gottes tut, del' ist mil' Bruder und Schwester und :Mutter.
3, 31 setzt 3, 21 fort. Die ~Ieinung _del' Verwandten, e1' sei
von Sinn en, und ihre Absieht., ihn heirnzuholen , ist wesentlieh zum
VersLKndnis cler ablehnenden Haltung J esu gegen sie. Sie unter: seheiden sich nieht von den Nazarenern i:iberhaupt, ein Prophet
,gilt nichts in seiner Vaterstadt und bei den Seinen. Ubrigens hat
" ih1' Unternehmen nul' Sinn, wenn er del' Familie noeh nieht ent. waehsen ist, und wenn er sieh 110ch nieht lange Zeit von Hause
entfernt ha.t. Sie haben jetzt erst von seinem Treiben in Kapernaum
: erfahren und von clem Aufsehen, clas er dort erregte.
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3, 32. Die Sehwestern sind hier aus 3, 35 eingetragen, wo
sie a,m reehten Ort stehn. DaB del' Vafer nieht genannt wird, hat
ntan auf Tendenz zUl'ilel<gefiihrt, als huldige auch :Me den Ansehauungen del' Vorgesehiehte bei ~It und Le. Indessen bleibt doch
deut-lieh zu erkennen, duG Maria von del' Vorgesehichte ihres Sohnes
lliehts weiD. Das Fehlen des Vatel'S ~Yird einen llatiirliehen Grund
haben und c1aran liegen, daB er nieht 111eh1' am Leben ist.
3, 35. Del' Sprueh hat in ~It. 7, 21 einen "Tiderhall gefunden.
Dart ist del' ,Ville Gottes verstanden als del' allgelnein bekannte,
man wird ihn also wol aueh hier nieht naeh 3. 34 auf die Anel'kennunQ' Jesu besehl'Knken diirfen.·
I

'-'

§ 19.

~1e.4,

1-9 (l\it.13, 1-9. Le.8,4-8). ,

Und er begann wieclerUln~ zu lelnen all1 See, und ein sehr
gr08er Haufe smnllleHe sich zu ilnn, so daB er in cbs Sehifl'
sitzen ging auf clem See, und dje ganze ~Iellgo war <un See
auf den1 Lande. 2 Und er lehrte sie viel in Gleichnissen und
sagte zu ihnen in seiner Lehre: 3 Hart zu! Ein SKemann ging
aus zu saen "Unel beilll Saen fiel Et.liehes an den ,Veg und
die Vogel kamen und fraJ:-1en es auf. 5 Und Anderes fiel auf
da.s Steinige, ,YO esnicht viel Erde hatte, und es lief alsbald
auf, weil es nicht tief in c1 er Erde lag, G und a]s die Sonne
aufging, litt. es unter cler Hit.ze, und wei I es keine 'Vurzel
hatte, verclorrte es. 7 Und Anderes fiel auf die Dornen, und
die Dornen liefen auf und erstiekten es, und Frueht braehte es
nicht. 8 UncI Ancleres fiel auf d;lS gute Land und brachte
Jrrneht, die auflief und wuehs und trng, dreiBig-, seehzig-,
hundortfaeh. 9Uncl er sprach: weI' Ohren hat zn horon, del' hare.
Bier beginnt ein clrittes Kapitel, die Parabeln § 19-24. DaD
Jesus liebte in Gleiehnissen zu reden, sieht Inan schon aU8 3,2B.
Zwischen Vergleieh, Spl'ichwort, Pm'abel, Allegorie maeht das
smnitisehe lnasehal, lnathla keinon Ullterschiecl; a.uch die ehidn
kann unter den selben, sehrweiten und ullbest.immten Begdff fallen.
Sagar del' bloDe Sprueh heiBt 7, 17 7'CCl.plJ.~ok~. ~lan darf also hio1'
keine scharf begl'enzenden Kategorien aufstellen, etwa gar nach del'
llhetorik de]' Griechen. Es isi; zwar richtig, daB das semitische
Gleichnis sehr oft nul' oinen Punkt trifrt uncI grell beleueh t.et,
wii-hrend alIes lJbrige hal'S de compar:dson und im Dunkel bleibt..
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· § 19. :Me. 4: 1-9.

Doeh kann (\s aueh auf In0111'ore Punkte del' yerglicheneu Sache
passen uncI del' Allegorie entspreehen odeI' ih1' 11ahe l\:ommen. Dies
grnnds£itzlich auszuschlieGen unel c1amit. 110ch zu prahlcn, ist. nicht
fein. jlan darf nicht Alles iiber cinen Kamm scheren ~ sondern
muD sich nach (leI' Nntul' cles cinzelnen Falles richten. Bel'echtigt
ist. 11Ul' del' Protest gegcIl tlie i\bniel' des Philo unel seiner Nachfolger, II heral1 Al1egorie zu :fi nden und clabei ,Yomoglich ei nen
tloppelten Sinn anzunehmen, den nrttUrliehen unel clen hoheren.
Abel' llarilher sind wir doch gHlcklich hinaus.
4,1 D liest d; -rtJ ,,),utOY (ygl. 3,9) und im Folgenden zweilllal
7:ipo.v l~~ {}o./,ci.Gcr'l;', was die Lat.ina mit. circa mare ,yiedergibt.
Becleutet "~po.y, odeI' vielnlehr das elltsprechende aramaisehe art,
nicht bloD jenseits, sonc1ern aueh am Ufer?
4, 2. Dureh ~v -r"!j OtOIJ.X·~ aO'wu wird angedeutet, daD nul'
Einiges llutcl' Anclerem behalten und ii.ber1iefert ist, "ras Jesus sagte;
Y!II. 12., 38.
4, 3. AlHaglicher Vorgang wird hier im Prateritum als Geschichte cl'zahlt, wie in del' Allegorie. Dagegen § 22 steht tlas
Priisens, wie jnl gewohnliehes Gleielmis, mit del' Einleitung: es ist
wie wcnn. "Horet" als Eingang del' Hede, wie 7, 14; im Alten
Test.ament gewohnlich Init"' folgendCln Vokativ.
4,4. 1\lan erwartet auf den "T eg , nicht neben den 'Veg;
<1och HiDt sich aueh das letztere verstehn.
4, 7. Die Dornell sind keine Bii.sche, welehe inl Alten Testa: ment, (Jndie. 9) vielmehr als Baume gelten, sondern Unkraut., das
: zugleieh mit cler Saat aufgeht. Del' Ausdruek ~t~d.',IlCl kommt nul'
i\lt. 13 VOl'; das A. T. kennt kein Unkraut, sondern braueht in
i clem selben Sinn Dorn und Distel. Ka.p-rro',l Otoovw und a.va.~a.{VStV
(fill' allfwachsen) sagt l11an jm Hebr~ijsehen und Aramaischen.
4, 8. Obgleich d; aueh fill' 2.Y gebraucht wird, so ist del'
! ,Vechsel hier doeh unel'traglich,
ll1an wiTd mit D und naeh 4, 20
an alIen clrei Stellen E.V. lesen mii.ssen. nIt bat es als ~v gelesen
, und mit 8 l-'-SV ••• 0 os ... wiedergegeben. Das ist abel' nach 4, '20
: unriehtig. 1c hat ~v gelesen und versteht das als (dreiBig)fac h,
•.was die Priiposition hn Aramaisehen vielleieht bedeuten kann.
In dem ganzen Stiick Hillt clie Unbeholfenheit del' Redeweise
auf, besondel's bei 1\le; das Griecl1isehe ist nul' Verkleic1nng.

"r
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§ 20. Me. 4, 10-20 (Mt. 13, 10-23. Le. 8, 9-15).
Und als er allein war, fragten ihn seine Begleiter, smnt
den Zwolfen, unl die Gleichnisse .. 11 Unci er sprach zu ihnen:
Euch ist c1as Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, zu denen
da drauBen abel' ergeht Alles inl Gleichnis, 1'2 damit sie sehen
und nicht erkennen, horen und nicht verstehn, auf daB sie
nicht uml~ehren und Vergebung finden. 13 Und er sprach zu
ihnen: Ihr versteht das Gleichnis nicht, wie wolIt ihr clenn
alle (anderen) Gleichnisse versiehn? 14 Del~ S~iemann sat das.
'V~rt. 15 Das abel' sind die mll 'Vege: wo das 'Vort hineingesat wird, und wenn sie es horen, komlnt alsbald del' Satan
und nilnlnt das in sie gesate 'Vort weg. 16 Und dies sind die
gleichsam auf das Steillige Gesa.ten: die, wenn sie das 'V~rt,
horen, es alsbald Jnit Fre;ude aufneillnen, 17 abel' sie haben
keine
urzel an sich, sondern sind wetterwelldisch;. wenn
dann Drangsal odeI' Verfolgung wegen des 'Vortes eint.rit.t.,
komnlen sie alsbald zu Fall. IS Und andere sind die in die
Dornen Gesa.ten; das sind die, die, wenn sie das 'Vort gehort
haben, 19 so dringen die Sorgen del' 'Velt ein und die T~iuschung
des Reichtums und anderweitige Begierdel1 und ersticken das
'Vort, und es bleibt olme Frucht. 20 Und das sind die, die
auf das gute Land gesii.t sind, die das 'Vort horen und es
aufnehmen und Frucht bringen, dreiBigHntig und sechzigHntig
und hundertfiiltig.
4, 10. Tritt hier ein Szenenwechsel ein, so daB Jesus das
Schiff ver1ii8t und fiirderhin nicht 111e1)1' zu dCln Volke redet? Das
~viirde sich mit 4·, 33. 36 nicht reilnen. OdeI' sol1 luan sich seine
Begleiter samt den Zwolfen lnit ihm im Schifr denkel1? Da.s ist
kaum Inoglich. Es nillt ferner auf, claB statt del' Jilnger die Zwulf
genannt werden und daB sie neben den Begleitern in zweiter Linie
stehn; sie scheinen nac11get.ragen zu sein.. Endlich HiBt sich del'
Plural 'tcX~ 7tc(pc(~O/'C{; an diesel' Stelle JUHlln verstehn. nH und Le
beseitigen diese Schwierigkeiten, nach ihnen auch ]) und Syra S.
zu nic: aber gewiB durch Korrektur.
4·, 11. 12. Das Siien des Smnens wird hier ohne weit.eres gedeutet auf das :Mysterium del' Pflanzung des Reiches GoUes, vgl.
zu 4, 26. Rin Gleichnis client zwar zun~i.chst dazu, J1011eres dnrch
Niiherliegendes zu veranschau lichen. ])a abel' die Pohlt.e gefllndcn

"r

§ 20. :JIc. 4, 10-20.

8e1ll will, so client es aueh c1azu, die A ufmerJ\:samkeit unc1 das
);aehc1enken 80wol anzuregen als auf die Probe zu stellen. DaB
J e:::us es aueh zu c1iesem Zweek angewandt hat., eben80 "\"ie J esaias
und andere Lehrer, unterliegt keinenl Zweifel. Indessen ist clas
doeh nicht del' Esoterismu8, del' in 4, 11. 12 unel halbwegs auch
4, 33. 3-1 angenomnlen ,Yird. Diesel' Esoterismus wird nieht bloB
durch 4, 21 ausgesc.hlossen, sondern widersprieht aueh schon c1em
Sinn des erst.en Gleiehnisses: sie verst.ehn aIle das 'Yort, abel' sie
beherzigen es sehr ullgleiehnlKBig. GallZ zu gesehweigen yon dem
sonst. so .stark hervort.l'etenc1en lIIitleicl Jesu mit den 0z),rn.
4, 13 seht die in 4, 11. 12 begonnene Rede an die Jlinger nieht
fort, sondern hebt neu an und in einem ganz andel'en Ton. I.1c
lfif3t durum diesen Vel's aus, und l\It setzt eine Seligpreisung an
Stelle des Scheltens. '" enn num abel' zu wahlen hat, so lllU13 luan
sich ohne Frage fUr 4, 13 und gegen 4, 11. 12 entseheiden. Let.ztere8
ist ein Naehtl'ag; 4, 13 schlieBt saehlieh direkt an 4, 10 an, wenngleieh auch 4, 10 in seiner jetzigen Gestalt Spuren yon spaterer
Redaktion an sieh trKgt.
4, 14. Es heiJ3t nicht: del' Saerl1ann bin ieh uncl ieh sae das
Reich GoHes an, sondern: del' Saemann sat das 'Y ort. 'Venn man
naeh 4, 17 schlieBen darf, so ist d as ,Vo rt hier das, was wir das
Evangeliml1 zu nennen gewohnt sinc1, das ,Vort vom Reich 11ft. 13, 19,
clas '" ort Gottes Le. 8, 11. In eli eser Bedeutung aber erseheint
b ;,0-(0; odeI' 0 ),o,o~ ~ou {)cou sonst nul' bei Le, vorzugsweise in
del' Apostelgesehiehte; nieht bei :Me und l\It (auDer § 20). Die
denl Me eigentiilnliche Redensart ),f)),Zty ~Oy ),o'(Oy 2, 2. 4, 33. 8, 32
hat zwar stets Jesus ZU1n Subjekt, besagt jecloch kaulll 111ehr als
).'J.b.ty an sieh; ~Oy ),6-(0'1 hier als spezifisch ehristliehen Tenninus
zu fassen, hat man keinen Grund.
4: 15. Yor GTCIjU gehart ein Kolon, c1enn c1anlit beginnt die
Erklarung. Ot TCapa. ~~y OOOV ist das zu ErkHirende, eine kurze
l'Iarkil'ung des . ganzen Inhalts yon 4,4, mit del' naeh 4, 14 berech{)igten Vorwegnahme, daB del' Boden, auf den del' Same faIlt,
die Harer sind. Die Erklarung selbeI' ist nicht bloB Definition eines
, . Sllbstantivs, sondern bezieht sich auf den ganzen Yoraana
und hat die
0
b
populKre Form eines Satzes, del' mit W 0 odeI' wen n beginnt. Der
Satan entspricht den Vageln nir,ht in del' 'Veise, wie z. B. die Sorgen
4,18 den Dornen. Anstatt spezieller Ursachen, welche die vVirkungverhindern, wird hier nul' die allgemeine Ursache alles Basen angegeben.

"r c 11 h a usc n, Evang. :Marci.
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4, 16. cO P.OlW; ist wol ahnlich zu fassen wie ill; 4, 31, sodaB
bessel' gl~iechisch zu sagen gewesen ware: OP.OlOt I:ol'; ... ; vgl.
Apok. 1, 13.
4, 17. Richtig gibt Lc crxC<YOC/.),,{(rw"CC{t wieder mit d<plcr"Co.Y"CCI.l.
2Xo.VOC<),,{(ElY heillt gewohnlich: zu Fall bringen, in Gefahr des
Fallens bringen, verfiihren. Es werden hier die zukiinftigen Ve1'folgungen del' christlichen Gemeinde yorausgesehen.
4,19. D liest: die Sorgen des Lebens und die Tauschungen
(PI.) des Reichtums dringen ein und ersticken das ~Vort, und sie
bleiben ohne Frucht.
Die Deutung des Gleichnisses yom Saemann in § 20 ist richtig
und schon, beschrankt sich jedoch auf das Nachstliegende. Jesus
lehrt hier eigentlich nicht, sonc1ern er reflektirt laut iiber den Erfolg seiner Lehre, del' sich freilich nicht unterscheidet ,Ton dem
Erfolg del' wahren Lehre uberhaupt. "Ich streue den Samen aus~
weiD nicht 'wohin er fallt. GewiD zUlueist auf unfruchtbaren. Boden.
Auf die Gefahr hin: ich muB ihn ausstreuen. In einigen I-Ierzen
wirel er doch auch Frucht h'agen." .A.hnlich die alten Propheten.
N ach del' 4, 11. 12 angefii.hrtell Stelle predigt J esaias nieht bloD
tauben Ohren, sonelern verstockt die Harer erst recht durch seine
. Predigt; aber so ist es beschlossen: er hat zu predigen, das Andere
ist Gottes Sache. Nul' steigert sich die Hesignation J esu nicht zu
del' Verzweiflung von Elias und Jeremias; c1as liegt nicht bloB an
seinenl hoheren Gottvertrauell, sondern :tnch d:tran, daB er im
Unterschied von jenen auDerlic:h einen gewaltigen Erfolg hat. ~Vie
iibrigens Isa. G nicht'wirldich in den Anfang von Jesaias Anftreten
gehort, so hat auch Jesus lIfc. 4 bereits Erfahrungen gelnacht, die
ihn VOl' einer Tauschung tiber den ~Yert des Beifalls bewahren,
den er bei den lIIassen findet.

§ 21.

n1c.4,21-25 (Le. 8,16-18).

Unel er sagte zu ihnon: konl1nt et'wa c1as Licht, lun unter
den Scheffel o(le1' untoI' das Bett, nieht vielnlehr, unl auf den
. Leuc:hter gestellt zu werden? ~!? Donn es ist nicht.s Verborgenes,
das nicht zutage tl'oto, unel nicht.s Geheinles, das nicht offonbar
werde. 23 ~Ver Ohron hat zu horen, del' hare.
:14 Unel er sagte zu ihnen: beacbtet was ihr hart!
Das lIIaD,
·das ihr zumessot, wird ench zugeluessen werden und noeh
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drilher hinJus. !?5 Denn weI' hat, deIn wircl gegeben, unc1 weI'
nicht hat, clem ,,-ird auch das, was e1' hat, weggenommen.
4, 21. Der Salne nn113 iiberallhin ausgestreut werden, das Licht
iiberallhin leuchten. Del' Sprnch l'eitnt sich nicht mit 4, 11. 12.
Bet jIc ist das Licht~ das auf den Ileuchter gestellt wird, jedenfalls
die Le 111'e J esu. Bei :flIt. 5, 15. 16 freilich del' gute "'''Yandel clel'
Jiinger. Abel' cHese Deutung ist gesucht, wenngleich sie fein genannt
·werden luag.
4, 22 ist zwar durch "ti.p an 4, 21 angesehlossen, in ,Vah1'heit
abel' isolirt. :i\le Inag bei clem 'l.PUT.-r0y an das Samenkorn des
Reiches Gottes gedacht haben. Bei ?lIt. 10, 26 steht del' Sprueh
anc1er~\yo, bei Lc findet er sieh zwar auch an diesel' Stelle, wird abel'
12~ 2 noeh einmal \yiederholt. 'Eav p.~ ,yechselt mit. dD,d., beides
entspri cltt clem aramiilsehen ell a; vgl. 2, 21 s. 6, 8s. 9, 8. 11, 32.
4, 2-1 \yil'c1 deutlieh yon dem Vorhergehenc1en abgehoben. "Beachtet W(lS (-r{ wie 14,3G) ihr hart" 1St cine Aufforclerung zur AuflllerkEillnkeit, wie 4, 3. 7, 14, die nieht in inha1tliche Beziehung zu
(lem folgenden Sprueh gesetzt werden clarf. Diesel' erseheint nicht
nul' bei :i\It, sondern aueh bei Lc in anderem Zusammenhange
(~It. 7,2. Le. 6,38). Ibn an diese Stelle zu setzen, hat vielleieht
nul' ein anDerer Umstand den :ThIc veranlaf3t, niimlieh die Ahnlichkeit
yon pUT.~-rs -rl d'l.oos-rs mit clem yorhergehenden ct 't"t;" SZct W-ra. x-r),.
4, 26. Aueh hier ist ein zweiter Sprueh dureh "CdP lose
angeschlossen. Er wird bei :ThIt uncl Lc ,yiec1erholt in cler Parabel
yon den Talenten (Mt. 25, 29. Le. 19, 2G). Ob er indessen dort
seinen ,yahren Ort hat, liif3t sich bezweifeln. ,Vie sollte :Thle darauf
, gekommen sein, ibn herauszureiBen und ullverstancllieh zu machen?
1m Allgemeinen hat die Vereinzelung und die rein auf3erliche Anfreihung del' Sprilehe die PrKsumtion des Urspri.i.nglichen fii.r sieh .
. . Nicht als ob Jesus selbeI' lauter ApoI)htheamata
von sieh baeo-eben
b
b
hiitte; abel' yon seinen Reden sind vielfaeh nul' auffalliae
Einzelb
heiten behalten und diese hernaeh zu Bausteinen einer neuen
Stn! ktul' verwenelet. Ubrigens findet sieh unser Sprueh bei Lc und
anniihernd bei ~It aneh an del' selben Stelle wie bei ~Ie.

§ 22. :Nrc. 4, 26 -29 .
Und er spraeh: So ist das Reich Gottes, wie wenn eIner
Samen auf das Lanel wirft n unel schlKft und steht auf N acht·
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und Tag, und del' Same sprieBt und geht in die Hohe, er
weiB nicht wie: 28 yon selbst tragt die Ercle Frucht, erst Hahn,
dann Ahre, dann ausgewachsener'Vejzen in del' Ahre. ~9 ,Venll
abel' die Frucht es gestattet, so HiBt er alsbald die Sichel ausgehn, denn die Ernte ist da.
Das Reich Gottes wil'd 4, 26. nicht Init einer Sache, sondern
mit einem Vorgange verglichen und ebenso aufgefaBt '\Vie 4, 11: es
entsteht auf Erden aus einelll Keim, kommt nicht auf eiumal
fertig vom Himmel herunter. Oonu; ... ill;· aVapWTIO; ~rD\1j 4, 26
mutet nicht griechisch an. Ebensowenig del' ,Vechsel des Verbalmodus 4, 27, del' mit dem Subjektswechsel (xcd 0 (fITOPO;) eiutritt,
gleich als ob ein semitischer Zustandssatz vorlage: "wahrenc1 del'
Same sprieBt". Das nackt ( ohne "(rip) vorangestellte, eigentiimlich
griechische C/.crrop.rhYJ 4, 28 hebt sehr nachdriicldich die Pointe hervo!'.
In xO:pTIocpoPSt kann xc<pmk Dnch 4, 8 zwar die im ,Vachsen begriffene Saat bec1euten, abel' das Verb bedarf doch keines .Objekts
und vermutlich sind die folgendell Substantive eigentlich aIle als
Nominative (Syra P.) gemeint, wahrend jetzt nul' das letzte in
c1iesem Casus steht. Del' SchluB 4, 29 schieBt ii.ber. Durch den
Bauer gllckt del' ,Veltrichter hervor, del' hier nichts zu tun hat.
Derllauptsatz ist biblische Reminiscenz (Joel 4, 13 vgl. Dt. 16,9),
unel del' V orelel'satz griechisch: 't"OU thou TIc<po:olo6vLO~ sagt lleroc1ot
unel 't"1J; ('iJpC{~ TIo:pC<OlOr.H)U"fF Polybius.
§ 22 ist eine Variante von § 19: indem del' SiieIl1ann den
Samen streut, gibt er ihn aus del' lIand und iiberHiBt del' Ercle,
was daraus wil'c1. Abel' in § 19 werden Untel'schiede in del' GiUe
des Boelens gell1acht, in § 22 llicht. Dort gelangt del' Same nUl"
inl giinstigen Fall zur lleife, hier unter allen Umstiinden. Dort ist
die Stimll1ung resignirt, weil del' Blick mll V ordergrunde haftoi.;
hier ist sie hoffnungsvoll, zwar nicht. J·ubilirend , abel' yon l'uhiaer
0
Zuvel'sicht., weil del' Blick in die ,Veite geht unci das Ganze ilbersieht. Del' Saemann kann seiner ,Vege gehn; er hat einen PrOl~oJj
eingeleitet, del' ohne ihn Inii innerer Notwendigkeit sich nuswirkt,
nnd zum Ziel gelangt - Init del' Zeit. Natiirlich ist auch hier
del' Smne clas ,Vort; daB aus denl 'Vort del' Glaube entsteht. u}l(l
aus del' G81neinschaft del' GHiubigen das Reich Gottes, ist ciue
KOllsequenz, die del' Gellleinde nither lag als J esu.
Es falIt auf, daD wedel' :Mt Hoch Lc c1iese Perikope wicdorgeben. DaB sie sie in ihrelll nlal'kus noch nicht vorgefunclen hatten,

§ 23. 24. Me. 4, 30-34.
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Hi.l~t sieh kal~ln annehmen; fiir einen spaten Nachtrag 1St sie zn

originell. Abel' sie haben viel1eicht ihre Originalitat vel'kannt, sie
im Yergleich mit § 19 fill' niehtssagend gehalten, odeI' sieh Jesus
nicht so zul'ii.ekgezogen unc1 ]osgelost von seiner St.iftung clenken
mogen. Aueh die Ineisten Exegeten alter und Heuer Zeit haben
1\ ein YerhtHtnis zu del' hel'rliehen Pal'ahel Hnden konllen. Richtig
c1agegen, "\yenngleich frei, hat Goethe sie ve1'standen: mein Acker
ist die Zeit.

1Ie.4, 30-34 (l\1t. 13, 31-35. Le. 13, 18-21).
U nc1 e1' spraeh: wie sollen wi1' das Reich Gottes vorbilden
oeler in "\velchem Gleiehnis sollen wir es darstellen? 31 Es ist
wie ein Senfkorn, das, wenn es auf das Land gesat wird, am
kleinsten ist yon <tIlen Sarnen auf Erden, 32 und wenn es gesat
1st, w:ichst es auf und wird das groBte al1er Krauter und treibt
groDe Zweige, sodaB TInter seinem Sehatten die Vogel des
Himmels wohnen konnen.
3:; L nel in vielen solchen Gleiehnissen redete er ihnen das
ort" so wie sie es verstehn konnten. 34 Dnel ohne Gleiehnis
reclete er nicht zu ihnen, privatim abel' gab er seinen Jiingern
die tosung von Allem.
-1, 30. Das Exordium hat hier die Form semitischer Poesie.
Del' Paral1elisnlus del' Glicder finelet sieh ebenso Le. 7, 31. 13, 18,
fehlt c1agegen TJc. 13,20 und l\H. 11, 16. 13,31. - Anders wie in
· § 19 uurl § 22 ist hier clas Samenkorn nieht clas 'Vort, sondern
·wirklich cbs Reich Gottes, und zwar das historiseh sieh entwickelnde,
nicht (las esehatologische. Auf das mehr odeI' mindel' schnelle
des
· ,Yaehstnm kOlllmt es nicht an , sondern nUl" auf den Gecrensatz
u
: Ideinen Korns gegen das groBe Gewachs, del' besonders deutlieh
· bei ~lc heryortritt.
-l:, 31. cQ; %0%%0.) (4, 16. 26) wird von D und Le riehtig er, k Hirt luit oP.Oto. sen-tv. Del' Satz }Lt%po1'cPOY 0',1 X!A. soIl Parenthese
: sein, unc1 O1'ClV emo:p"fi 4, 31 wieder aufgenommen werden durch XlXt
: . 0"CCI.',I Ci .. ~{pii 4, 32.
Diese KonstI'uktion ist abel' verzwickt und nicht
sinn 6emtiI3. Die Parenthese wurc1e eine viel zu wichtiae
Aussaae
u
u
enthalten, sie jst in 'Vahrheit del' N aehsatz zu dem ersten 01'0.',1
Ci'ITCl.V~· R.iehtig versteht D OY als eCi-rt; daB clas Participium fur
cbs Finitull gesetzt wird, kommt after VOl', mll Ineisten gerade in
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deln .Kodex Bezae CD) , del' hiel' umgekehrt den korrekten
griechischen Sprachgebrauch hel'stellt.
4; 32. Del' Biblicisl11US "die Vogel des Hinlmels", del' dem
:M:c sonst fl'emd ist, el'kHirt sich daraus, daB del' Satz aus Dan. 4, 18
CTheodotion) entlehnt ist.
4, 34 paBt schlecht zu y.(I.{}w~ -~ouva.v-co clY.OUElV 4, 33 und stammt
yon cler selben lIand, die 4,11. 12 zugesetzt_hat. TOt~ lo{ot~ 1-1. ist
nicht Ineh1' als 'rOt; 1-1. a.o'rou CD).

§ 25. l\lc. 4; 35-41 (l\lt. 8, 23--27, Lc. 8,22-25).
Und er sagte zu ihnen jenes Tages, als es Abend geworden
war: la13t uns auf das andere Ufer fahren. 36 Und sie hieBen
die :Menge gehn und nahmen ihn zu sich, ,vie er war, iln'Schiff;
es waren abel' auch andere· Schiffe dabei. 3; Uncl ein groBer
,Vinclsturm entstand, und die ,Vogen schlugen an das Schiff,
sodaB sieh clas Schiff schon fiillte. 38 Und er selbeI' war inl
Hinterteil und schlief auf ein8111 Kopfkissen. Und sie weckten
ihn und sagten: :Meister, kLi.illlnert es dich nicht, daB wir zugrunde gehn? 3!JDa wachte er auf und schalt den ,Vind und sagte:
schweig, halt den l\Iuncl! Unc1 del' "Tind legte sich, und es
ward groBe Stille. 40 Und er sprach zu ihnen: was seid ihl' so
bange! wie unglaubig seid ihr nocll! 41 Und sie filrchteten sieh
sehr und sagten zueinancler: weI' 1St deIlll diesel', daB auch
,"lind und See ihnl gehorchen.
Eine vierte, Gruppe, die lllit § 25 anfangt und nul' wenigo,
abel' sehr lebendige und fill' ~lc charakteristische El'zH,hlungen umfaBt, reiht sich ebenso wie die beiden folgenden Abschnitte an
eine Fahl't ii.ber den See an. Hier verHi,Bt Jesus abel' sofort das
Gebiet del' Dekapolis, nachdeDl er 1(aum den FuB nufs Land gesetzt,
hat. Die Sturmgefahl' bei Nacht wiederholt sich in § 33.
4, 35. 36. Del' durch 4, 35 geschaffene Zusanl1nenhailg mit.
SoJ H) stmnmt erst von del' R.edal\tion, die aucl! in 4 , 36 iiber ba ebcr ril)'oll
und dort besonc1ers (lie ,Vol'te w~ -~v eingetragen hat. Denn· del'
Satz "sie nahmen ihn zu sich wie er war inl Schiff" enthiiH. einon
innerell ,Videl'spruch; wenn er schon inl Schiffe war, brauchten sie
ihn nicht erst noch zu sich zu nehmen. Er l11uBte nbor schon im
Schiffe sein, wenn die Einheit des Ortes und del' Zeit mit § 19
festgehaHen werden soUte. Also hat 0); ~v den Zweck, zu verdecken,
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dan die Sit.uation yon § 25 in ,Yahrheit nicht die von § 19 ist:
J eSl1S ist hier an Land und ",ird yon den Jitngern in das Schiff
(Sy ~tP ,,),r;ttp = d~ i:O ,,),OlOV ygL 5~ 30) aufgenommel1. i\Iit Recht
respektiren ~It. und Le die Einleitung des Ne nie-ht. Die Al1gabe~
daB auch noch andere Schifre clabei. waren, trKgt fill' den Zusammel1hl11111' nich ts aus und ,Yeist auf wirkliche Tradition hin.
-1-, 38. Das Schlafen im Stunl1 hat Jesus III it Jonas gemein.
Sonst abel' nichts; un sere Geschichte ist nicht del' ,Yiderhall del'
Geschiehte yon Jonas. Uberhaupt trifft die nleinung selten zu, daB
die eyangeliscben Erziihlungen ihre Entstehung Alttestanlentlichen
Vorbilc1el'n vel'danken; im Ganzen stellt sie den Sachyerhalt auf den
Kopf. ,Vas man yon Jesus wu13te und iiberlieferte, sti1l1I11te in 'Vahrbeit gar nicht zu dem, ,yas iln Alten Testalnent iibel' den ~Iessias
stand und was die Jnrlen von ihm enyarteten; nur schwer konnte lnan
nachweisen i claB fiir erleuchtete Augen del' 'Viderspruch verschwincle.
Das Aittestamel1tliehe l'revangelium, wie Credner es genannt hat, ist
also etwas Nachtragliches und nicht del' Keirn des Ganzen; bei 1\Ic
feldt es fast noch ganz, anl breitesten macht es sich bei jIt.
4, 39. D IKBt i:-{J {}a),r/.aa'{l wol mit Recht aus; der ,Vinc1 nlacht
den Liirm, del' ,Vind wird gescholten, und del' 'Vind beruhigt sieh.
Del' See wircl nicht als Danl0n aufgefa13t, sondel'n del' ,Vind ( .. vsu}Lcz).
4~ 40. n(~i:t;, absolut, 1St Gottvel'tl'auen, nlut, und nichts
spezifisch Christlidles. Es ist die Eigenschaft, die Jesus besa13, als
e1' inl Sturme schlief, und die clelll Pfal'rherl'n von Riga gebrach,
der sich auf See zu unmittelbar in Gottes Hand fithlte. Oihw;
wie 7 ~ 18.
t)

NIe. 5, 1-20 (Mt. 8, 28-34. Le. 8, 26-39).
Und sie kamen an das andere Dfer des Sees in clas Land
del' Gel'asenel'. :! Uncl als sie aus clem Schiff stieaen
o
, kam ilun
alsbald ein nlensch mit einelli unreinen Geist entaeaen'
3 del'
o 0
,
h~tuste in den Grabstatten unc1 niemanc1 hatte ihn bis dahin
binden !connen, auch nicht Illit Fesseln; 4 denn oft., wenn e1'
an Handen und Fii13en gefesselt war, zerl'iB er die Hanc1fesseln
und zerrieb die Fu.Bfesseln, und niemancl vermochte ihn zu
biindigen; :; uncl zu n11er Zeit, N acht und' TaO'0' war er in den
GrabsHitten und a.uf den BerO'en
und schrie , und schlua0 sich
o
Init St8inen. 6 Und da e1' J esns von ferne sah , lief er und
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fiel VOl' ihm nieder und rief Init lauter StiInme: was habe ich
mit dir zu schafi'en, Jesus, du Sohn des hachsten Gottes! ich
beschware dich bei Gott, qual mich nicht! 8 Er hatte ilUll
nallllich gesagt: faIn aus von clem l\1enschen, du unreiner
Geist! 9 Und er fragte ihn: was ist dein Name? Und er sagte:
Leo-ion
ist IneinName, deIlll unser sind viele. 10 Und or bat .
o
ihn sehr, daB er sie nicht aus denl Lande triebe. 11 Es war
abel' dort am Berge eine groBe lIel'de von Schweinen auf del'
,Veide, 12und sie baten ihn: laB uns in die Schweine, daB wir
in sie einziehen.· 13 Und er gestattete es ihnen, und die
unrein en Geister fuhren aus und zogen in die Schweine;
uncl die lIel'de stUl'lnte den steilen Abhang hinab in den See,
wol zweitausend Stuck, und sie ertranken im See. 141hre
HirteJl abel' flohen und berichteten es in del' Stadt IDlcl auf
den Darfern. Und (die Lellte) kamen, zu sehen, was geschehen war. 15 Und sie kmnen zu Jesus und sahen den .Besessenen, wie er bekleiclet und vernunftig dasaB,. und sie
fii.rchteten sich. 1G Und die Augenzeugen erzahlten ihnen, wie
denl Besessenen geschehen war, und die Sache Init den
Schweinen. 17 Und sie begannen ihn zu bitten, er mage aus
ihrenl Gebiete weichen. If! Und da er in das Schiff stieg, bat
ihn del' geheilte Besessene, bei ihm bleiben zu dii.rfen. 19 Und
er erlaubte es jIun nicht, sondern sagte ihnl: geh nach Hause
zu den Deinigen und melde ihnen, ,vie G1'o13es Gott an dir
getan und sich deiner e1'bannt hat.. 20 Und er ging und fing
an in den zelu,l StKdten 1aut 7.U verk-linden, wie Gro13es Jesus
an jIun getan, und AIle verwunclerten sich.
5, 1. 1\1:an darf annehmen, daB l\Ic, l\It. und Lc hier ursprunglich den sel ben Ort genannt 11:1 ben, del' erst durch die Textgeschichte differenzirt wurcle. Gerasa ist zu weit VOln See, Gadara
auch nicht, nahe genug; beide Orte Hegen zudenl viel zu sii.dlicll, c1a
Jesus sich sonst st.ets aIn obel'en Teil des Sees aufhKlt. Die Losart rsp,e:uy;vwv soU auf einer IConjektu1' des Origenes beruhen, ist.
abel' schon durch die Syra S. bezeugt. DaB Inan keinen Ort,
Gergesa kennt, spricht eller dafiir als dagegen. Nul' liegt del' Verdacht na.he, daB die r'e:p,,{sUo.lrn des Alten Testmnents Paten gostanden haben. Die Gegenc1 ist nach 5, 20 die Dekapolis.
0, 2." Zu ~~s/J}6vTO; Cl.lrrou UirY;VTYJue:V c<onp vg1. 5, 18. 1.3, 1 uno
Blass § 74, 5. Abel']) hat das Participium inl Plural; Plural und
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Singular Scll\~:~llkell haufig in den Hss., wenn von J eSllS und seinen
Jilngern die Bede ist. 'Ex -;:W'I p.'I"Ij!-l~{WY fehIt in del' Syra S., ist
gegenl1bel' 5, 3 l1berfiilssig, und formell verdaehtig, cla es sonst
1.1V·!.,'J/J.:1J.
heiDt. Die Damonen lieben clie Totenaeker.
I
0, -1-. ~t~(jr:d.(iDCl.t U..! IJ.t)"i:OO fant bei ilIe auf. Ieh habe naeh
D die Akti Ylwnstruktioli hel'gestell t, iln Ubrigen abel' den gewohnIi chen Text b ei b ehalten : XlJ.t otc(irrCl.'l.~\lCl.t "Co.; cI.),U(i~t; xed "Co.; r:s0a;
GU'l"i:~7Pt91J.t. Die Syra S. Yermeidet, ,YO irgenc1 moglieh, aueh bei
1\It und Lc, clie Passiykonstruktio.n mit benanntem handelnden
Subjekt "lInd 1St also in dieser Beziehung kein klassiseher Zeuge.
0, 7. C/l\~t(i-rlj; fiir Gott findet sieh sonst nul' bei Le. Es war
eigentlich ein heidnisehel' Gottesname und wurde yon den Juden
erst reei pirt.. .L\1~n konnte den Besessenen fii.r einen Heiden halt en ;
die Sclnyeine filhren auf heic1nisehes Land. Abel' den Ruf staDt
gar nicht dr;l' besessene :Menseh aus, sonc1ern del' Damon, del' wedel'
Judo Hoeh H eicle jst.
8 ist ein fill' das Verstanc1nis del' besol'gten AuDerung des
DamOll ganz unnotiger Naehtrag.
0, 9. Da del' Damon in eine Hercle fahrt, so muE er ein Plural
sein, und unser Vel's motivirt den Ubergang vom Singular ZUlU
Plural. Zu c1iesem Zweek client del' Name Legion. ,Vie Jesus dazu
komlnt, Bach clem Namen zu fragen, erklurt sieh aus dem VolksglanbelJ, daD ZUlli Bannen eines Geistes die Kenntnis seines Namen8
geliort. Aueh die V ol'stellung ist dem Volksglauben nieht freInd,
daD die Damonen in Herc1en leben und seharenweis in einem
Mensche111eibe ,Vohnung nehmen. Ubl'igens nennt ein Damon nieht
gern seinen Nmnen, und vielleieht vermeidet er es aueh hier, indem
er start clessen nul' seine Zahl angibt.
a,10. lIier a.0"Cd. und 0, 13 E~cH)6na im Neut1'um, dagegen
0, 12 "lJ.p~xCD,E(iay )'~i'0\li:E; im nlaskulinuln. In D werden die
. r:v::up.IJ.~CI. und OlJ.tp.OVlIJ. in del' Regel als nluskulina behandeIt, 6hne
Rii.eksieht auf ihr grammatisehes Gesebleeht. V gl. Blass § 31, 3.
Die Diiffionen mogen nicht gern an den Ort zuri:i.ek, wohin sie gehoren (die Holle odeI' die ode ,Vuste), abel' sie wechseln leicht
ih1'e Behansung, d. h. den mensehliehen odeI' tierisehen 1.,e1 b, in
dem sie sieh cinlogil't haben. Sie selbst sind nul' Geist und nicht
lllit einelll bestimnlten eigenen Leibe verwachsen.
0, ] 3. 14. ,VideI' Erwal'ten sehen sieh die Damonen nun doeh,
trotz del' Erfiillung Hues \Vunsehes und gerac1e c1adurch, um das
I
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Logis geprellt und konnen sehen, wo sie bleiben (Lc. 11, 24). Das
wircl m.it Behagen erzahIt. Ebenso ist _den unreinen Tieren clas
Versaufen gegonnt und ihren heidnischen Besitzern del' VerIust:
2000 Stuck! Es nilnmt ,Vunder, wie diesel' Schwank hat auf Jesus
ubertragen werden konnen. Zu E~~Afi6'Ji::l E(cr~Afioy vgI. 1, 35; es
sind auch hier illl Aramaischen zwei ganz verschiedene Verba:
n'phaqu v~ all u.'A-(p6~ hatbei nrc den Sinn von q'ritha = vieus
und agel'.
5, 15. Toy ECiX'lY.Oi:rJ. "COY AEi'tWYC< korrigirt °nachtraglich das im
Prasens nicht lllehrriehtige i:~Y O'1q.LOYt~Qf!EYOY in das Priiteritulll
und ist nach D zu streichen. Es fehIt auch in der Syra S., die
dafur die I{orrektur gleich bei i:OY OCl.lf!OYt(0P.EYOY. anbringt, indem
sie es iibersetzt: del', aus dmll er den Dalnon ausgetrieben hatte.
In 5, 16 wiederholt sich 6 OCl.l(.LI)Yt(0VEVO~, abel' in 5, 18 ,,;ird das
prateritale 6 oC(q.LovtG'{}s{~ dafitr gesetzt.
5, 19. cO x6ptO~, fitr Gott, befrmndet auBerhalb eines Alttestanlentlichen Zitats, namentlich bei nrc; D liest 6 fiso;. nlan
hat wahrscheinlich die Deutung auf Jesus offen lassen wollen, weil
es 5, 20 heif3t: was illln J e s II s getan hatte. VgI. zu 5, 43.

§ 27.

NIc. 5: 21-44 (NIt. 9, 18-2G Lco 8,40-5G).

Unel als Jesus zu Schiffe wieder an das andere Ufer kam,
hatte sich ein groBe nfenge gesmnlnelt, um ihn zu erwarten,
und war mn See. 22 Und es kmn ein Gellleindevorsteher, nUlllellS
Jail'us, und da er ihn sah, fiel er ihm zu FitBen, bat ihn sehr
und sagte: 23 1'nein Tochterchen liegt in den letzt.en Ziigell,
komm c10ch und leg ihr die I-Iand auf; dmnit sie gerettet
werde unc1 lebe. 24 Und er ging Init ihm, und ein groDer
Haufe folgte ilnll, und sie c1rangten ihn. ~5 Und eine Frau,
clie zwolf J ahr mit BIutfiuD behaftet war !?G und viel von vieIell
Arzten befahren unc1 all ihr Gut zugesetzt hatte, es half abel'
nichts, sondern wurde 111it ihr nul' ~irger, 2i da die yon
Jesus horte, Inun sie unter denl Haufen und berithrte yon
hinten sein KIeid, 28 denn sle clachte, wenn ich nul' seine
Kleicler berilhre, werde ich gesund. 2!J Und del' Quell ihres
Bluts vertrocknete alsbald, uncI sie filhlte es mn Leibe, da8
sie von del' Plage gehoilt sei. 30 Und alsbald Inerkte auch
Jesus, daB die Kraft von ilun ausgegangen war, und wencIete
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sleh unl zu del' ~Ienge und sagte: ,yer hat ll1eine Kleiclel'
bel'ilhrt? 31 Uncl seine Jilnger sagten zu ihm: du siehst, ',"Ie
clie Leute sieh c1riingen und sagst: weI' hat nlieh beriihrt?
32l'nd el' sah sieh unl nach del', die es getall hatte. 33 Die
Frau aber ~ yoll Furcht und Zittern - dem} sip. wuBte, was
ihr aesehehen
,yar - kaln an und fiel YOI' 1hm nieder nnd
':'
sagte i11111 clie ganze 'Vahrheit. 34 Er abel' spraeh zu ihr:
111cine Tochter, dein Glaube llat clich gerettet; geh hin in
Frieden lind sei geslind yon cleiner Plage! 35,Vie er noeh
raclete, kamen Lente cles Gemeindeyorstehel's und sagten: cleine
Tochte1' ist gesto1'ben, was bemiihst du noeh den l'Ieister!
Jfj .T esus abel' horte von ungefahr, ,vas c1n, gesagt ,yurde, und
spraeh zu de1u Gemeinde\~orstehel': fiirehte dieh nieht, hab nul'
Glauben! 3i Dnd er lieD niemand mit sieh hineingehn auBer
Petnls~ Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus.
38 T"nd sie kamen an das Hans des Gell1einclevorstehers, und
or gewahrte e1n Larmen, wie sie weinten und laut jamluerten.
38 Dnd eintretend sagte er zu ihnen: was Hinut und weint ih1'?
clas Kind 1St nieht gestorben, sondern es sehHHt. 40 Und er
trieb aIle hinaus, nahm nul' den Vater und die ~Iuttel' des
Kindes und seine Begleiter luit, und ging dorthin, wo das
Kind war. n Und er ergriff die Hand cles Kindes und spraeh:
Rabitha kumi - das ist verdolmetseht: nladehen, ieh sage
eliI', steh auf! 42 Und alsbald stand das nladehen auf und ging
hel'um, sie war namlieh zwolf Jahre alt. 43 Dnd sie ge1'ieten
alsbald ganz <tuBer sieh. H Und er gebot Ihnen ernstlieh, claB
es niemanc1 e1'fahre, unc1 saate
o , luan solle ihr zu . essen geben.
i\. 22. Es befr81ndet, claB bei J airus (ebenso wie bei Bartimaus)
del' N arne genannt wird; bei D und nIt fehIt er abel', auch in
6, 30. 38 wil'd nul' cler Titel genannt.
5, 23. "DaD clu kommen 1uogest" fiil' "komm" solI wol Hofliehkeit sein. D hat clen Imperativ, ebenso wie 6, 25 fur {HAw tVa..
0, 26. TIier wil'd eine anclere Gesehiehte eincresehachtelt
o
, was
sieh SOl1st ni1'gend finclet. Zu ihrer nlotivil'uncro client clas crl'oBe
0
. Gedl'ange, von dem vorher die Rede war.
5, 37. Andreas erseheint nieht unter clen Intimen.
5, 38. Riehtig erklart D: {}Opu~ov x)\a.t·6y~wv x~l a.AaAa~6v-rwv.
0, 41. Statt -ro.),d}a steht in D po.~~t aCl.~~-ro.. Das ist von
griechisehen Abschreibel'l1 vel'derbt unc1 1uu13 riehtig heiDen: po.~tOo..

44

r.

Jesus in Kapernaum.

§ 5-29.

Denn po:f;f;t gibt hier keinen Sinn; DC!. ist falseh da von getrenllt
und dann mit ungenauer ,Viederholung von ~tD(J. zu D(J.~t ..C(J. ge"\yorden,
vielleieht unter Erinnerung all Aet. 9, 36. 40: To:~d)1X d.vcictt'fj&t.
Denken lieBe sieh ubrigens aueh, daB del' V okativ urspriinglich
"\viederholt war: po:~t{}O: paf;tUo: - vgl. Aphraates ed. ,Vright p. 165.
PO:~~tDIX gehort also zusammen, das doppelte f; verdankt abel' seine
Entstehung dem Umstande, daB man Rabbi herauslesen wollte.
Rabitha ist das Femininuln zu ra,biil, und heiBt das ]\Hidehen; in
del' judisehen Literatur ist es eilligermaBen (doeh nieht ganz) verdrangt dureh die sonderbare Deminutivform riba. Talitha ist
,'_ gleiehbedeutend, jedoeb edler und weniger dialektiseh, also walll'sebeinlieh Korrektur. Auf die merkwurdige Erseheinung, daB wir
im grieehisehen Evangelientext eine araIllaisebe Variante haben, hat
zuerst Credner (Beitrage 1, 494) die Aufmerksamkeit gelenkt. Fur
XOU!-1, die spatere (mesopotanlisehe) Form, bietet D xuup.t, die aIte
(palastinisebe) Fonn des Imperativs del' 2. s. f.
5, 43. Den Besessenen 5, 19 fordert Jesus auf, die ,Vundertat
zu verkundigen, hier verbietet er es. Dort ist sie offentlieh gesehehen,
hier und 1, 43. 49 illl Hause. Vielleieht spieIen jedoeh noeh andere
Griinde ein, welehe die aufftillige Versehiedenheit erldaren, z. B. del',
daB Jesus 5, 19 das LoIcal sofort verlaBt.
_J

§ 28. l\1c.6, 1~6 (l\1t. 13, 53-58).
Und er ging weg von dort in seine Heimat und seine
Junger folgten ihm. ~ Und mn naehsten Sabbat begann er zu
lehren in del' Synagoge, und clie Vielen, die zuhorten, staunten
und sagten: woher hat er das? welehe ,Veisheit ist ihlll verliehen! und so groBe ,Vunder gesehehen dureh ihn! 3ist er
nicht del' ZiInmermann, del' Sohn del' ]\Iaria und del' Bruder
von J akobus und J oses und Judas und Silllon? sind niebt aueh
seine Sclnvestern hier bei uns? Und sie stieBen sieh an ilun.
5 Und
er Jeonnie daselbst nieht eine einzige Tat tun, nul'
wenigen Leidenden legte er die Hand auf und heilte sie. G Dnel
er wunderte sieh wegen ihres Unglaubens, und er zog in den
Dorfern herUlll und lehrte.
Jesus gibt seinen Aufenthalt in Kapernalull auf und kehrt in
seine II eimat zuriie1c, nieht auf Familienbesueh, sonclern lUll dort
zu wirken, begleitet von seinen J iingern. Seine Iditbilrger wollon
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abel' nichts '.'on ilun Wlssen. Dies wil'd nieht tl'oeken beriehtet,
sonc1cl'n dramatiseh vorgefiihl't in einer bestimmten Szene, die am
nachsten Sabbat naeh seiner. Ankunft in der Synagoge spielt. In
del' Einleitung (6, 2) heiBt es nun, sie seien erstaunt gewesen tiber
sein Lehren, hernaeh abel' lauft das eEsT.kr,crcroY!o in Ecry'~O(lA(~()V-Cf)
(G, 3) ans. Das ist llieht das selbe, und man begreift nieht,' wie
sic siuh aus del' Bewundernng in den Arger hinein reden konnen,
ohne daB ein Zwisehenfall eintritt. Aueh beziehen sieh ihre AuBernngen nieht, ,yie es naeh del' Einleitung seheint, bloB auf das
gegcllwiirtige Auftreten J esu YOI' ihren Augen, sondel'n hauptsaeh1ieh auf clen Hun vorausgegangenen Ruf: seine groBen TateIl, von
c1enen sie reden, sind nieht bei ihnen gesehehen, sondern in
Kapernaum - aus diesem Grunc1e hat § 28 seinen richtigen Platz
hinter §" 5-27 und nicht wie bei Le vorher. Sie wollen \ Jesus.
den sie yon Kindesbeinen gekannt und bisher als ihres gleiehen
angesehen haben, nieht plotzlieh als den groBen :Mann empfangen
del' er anc1erswo geworden ist: qu'il aille ex.eeller ailleurs t Es
scheint in 6, 2 ein falseher Zug in die Erzahlung hineingebraeht
zu sein. - Anders wie in 3, 31 fallt es in 6, 3 auf, daB del' Vater
nicht genanllt wirel. Vielleieht hat nit mit 6 I:OU I:EX-COVO; uto; das
Urspriingliche erhalten; doeh lassen sieh keine Huuser auf diese
Vel'IDutung bauen.
;

§ 2 D. 11 e. G, 7- 13 (Le. 9, 1- G. 11t. 10, 1- 15 ) .
Und er 1'ief die Zwolf zu sieh heran und begann sie paar\veis auszusenclen, und gab ihnen :Maeht iiber clie unrein en
GeiE:ter, 8 und befahl ihnen, sie soUten niehts mit auf den ,Veg
nelunen auBel' einem Stabe, kein Brot, keine Reisetasehe, kein
Kupfer im Giirte1, 9 nul' Sandalen an den FiiBen und keine
zwei Rocke tragen. 10 Und er sprach zu ihnen: ,vo ihl' EinlaB
findct, c1a bleibt, bis ihl' von da weitel' wanclert·, 11 und wo
man eneh nicht aufnimmt und euch nieht hol'en will, c1a geht
''leg und schiittelt den Staub ab von euren FiiBen, ihnen zum
Zeugnis. 12 Und sie zogen aus und predigten, man solle EuBe
tun, 13 und trieben viele Teufel aus und sa1bten viele Kranke
mit 01 und heilten sie.
7. In D ist auo 8uo in das griechische rJ.v? ouo vel'bessel't.
7

?,
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6, 8. Del' Stab wird bei l\it und Lc verboten, beruht das
auf einer alten Variante ~~ fiir ~S~? Das Geld ist bei Lc. 9, 3
nicht ICupfer, sondern Silber,· und wi I'd nicht im Gurtel, sondern
im Beutel getragen. V gl. :Mc. 12, 41.
6, 9. Zum SchIuD verfallt die oratio obliqua in oratio recta,
urspriinglich wol nicht erst bei ~vGu(jYJ(jfh, sondern schon bei U'rrOOEOS!-L8vou~. )A'A'Arf. wechselt mit Et p.~ p.ovov 6, 8, gerade wie 4, 22;
es ist also ella. Auch die Sandalen werden bei nit und Lc nicht
gestattet. In bezug auf die XtrwYs~ wird nicht verboten, einen
zweiten Anzug mitzuilehlnen, sondern zwei Kleider an sich zu
tragen. nfan soIl nul' einen Rock anhaben und nicht auch einen
nIan tel.
6, 10. 11. Ein Unterschied zwischen Otx{a. und ro'rro,; wird
nicht g8111acht, er will'de die Antithese verderben. TO'rr0; ist nichts
anderes als 0tXta.; das r.njoe a.Y.~ucrwcrtY up-illY pa.8t wedel' fonnell
lloch inhaltlich gut. Durch d; fJ_a.prup{o.y 'wird das Abschutteln aIs
ein dramatischer Rechtsakt gekennzeichnet; !-LCl.ptUp{1J. ist hier Ankluge, wie oft im Alten Testalnent.
6,12. Die p.srciyotrl. ist bei l\fc del' Inhalt del' Predigt, vom
Reich Gottes ist kauln die Rede, seine Ankiindigung wiirde auch
nul' die p.Etciyot~ zum Zweck haben.
6, 13. Die CHung del' Kranken ragt nul' hier in das EV(lngeliu1l1
hinein und zwar als UbUllg del' Apostel. Jesus selbeI' heilt durch
Beriihrung und Handauflegullg. Urspriinglich geschieht freilich
auch cbs iiit'1J nul' Init del' I-Iand und nicht mit 01, nicht bloB
bei den Arabern, sondern auch bei den Hebraern.
Del' § 20 kann nicht andel'S beurteilt werden wie del' § 1G,
wonlit nIt ihn aus guten Griinden zusanlll1enlegt; er enthKlt 1\:Gi118
historische Tradition. Del' A postolat wird hier SChOll durch J esns
gegriindet, ohne j~doch nun auch wirklich in Erscheinllng zu treten;
die Zwolf - del' Ausc1ruck ist gleichbedeutcnc1 Init Aposteln und
hat bei l\fc iiberall etwas an sich - rnachen nul' ein Experiment
und sind hinterher genau so unselbstiindig und passiv wie zu Yor,
obwol clas Experiment gelingt. III 'Yahrheit hat Jesus keine Ubungsreisen lnit seinr.lll Seminar veranstaltet.. Als Zeugnis fur die Art.
cler altesten christlichen l\Iission in PaHistina ist abel' diese Heis8instl'uktioll von groDelll 'Yert.

%30.
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II.A.. Jeslls ani unsteter 'Vanderllng.

§ 30-42.

Del' zweite Hauptteil des nrc, del' in zwei Halften zerfallt, beginnt. nicht mit § 28, denn das ist llur ein etwm: ilberhangender
SehluH zum ersten (Aufenthalt. hI Kapernaulll), aueh nieht mit
§ 29~ denn das ist ein dem Grundplan fremdes Zwisehenstii.ck,
sondern mit § 30, dem Eingreifen des Antipas, delll allerdings jetzt
die Spitze abgebroehen ist. Als Anfang del' ersten I-HHfte dieses
Teils entspricht § 30 genilu dem Anfange del' zweiten, § 43.

§ 30. l\Ic.6, 14-29 (1it. 14, 1-12. Le. 9, 7-9).
Und del' Konig Herodes bekam Kunde, denn sein Name
,yurde bekannt. Dnd (Einige) sagten : Johannes del' Taufer ist
yon den Totcn erstanden, dal'nm wil'ken die Krafte in ihm;
15 Andere sagten:
er 1st Elias; Andere: ein Prophet ,yie ein
anderer Prophet. 16 Herodes abel' sagte auf die Kunde: den
ieh habe enthaupten lassen, Johannes, del' ist auferstanden.
I i Hel'odes lieD nalnlieh Johannes
festnehmen und hielt
ibn gefesselt im Gefangnis, wegen Herodias, del' Frau seines
Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. 18 Denn Johannes
sagte zu Herodes: du darfst die Frau deines Bl'uders nieht
haben. 19 Dnd Herodias trug ihm das nach und hatte ihn gern
getOtet, konnte abel' nicht; 20 denn Herodes hatte Scheu YOI'
Johannes, weil er wuBte, daB er ein gereehter und heiliger
Mann war, und er hielt ihn am Leben, und wenn er ihn horte,
geriet er sehr in Beclenken, doeh horte er ihn gern. 21 An .
einem gelegenen Tage aber, als Herodes an seinem Geburtstage seincn Beamten und Hauptleuten und den V ol'nehmen Yon
Galilaa ein 1\lah1 gab, 22 trat die Toehter -del' Hel'odias ein und
tanzte, und sie gefie1 dcm Herodes und seinen Gasten. 23 Dnd
del' Konig sprach zu dem 1\Iaclehen: verlang von luir was du
willst, ich will es elir geben! und er schwur ihr: was du auch
. yon mil' Yerlangst, will ieh dir geben· und sei es die HaUte
meines Konjgreichs! 24 Sie aber ging hina~s und fragte ihre
2\Iutter: was soIl ieh ver1angen? Sie sagte: den Kopf Johannes'
des Taufers. 25 Und a1sba1d ging sie mit Eile zum Konige
. hinei,n und verlangte: ieh wiinsche,· daB du mil' auf del~ Stelle
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das Haupt Johannes des Taufers gebest, auf einer Schiissel.
26 Dnd del' IG5nig ,vard sehr betrubt, doch wegen del' Schwiire
undwegen del' Gaste mochte er sie nicht abweisen, 21 sonde1'n
sandte alsbald einen I-Ienker mit denl Auftrage, sein Haupt
zu bringen, 2S und del' ging" hin und enthauptete ihn iIn Gefangnis und brachte sein IIaupt auf einer Schussel. Dnd er
gab es ~em Madchen und das 1\ladchen gab es del' nIutter.
29 Als abel'
seine Junger es horten, kame!! sie und holten
se1nen Leichnam und bestatteten ihn in einem Grabe.
6, 14. Richtig haben 1\1t und Lc empfunden, daB Antipas hier
nicht von den Jiingern hort, sondern von Jesu seIber; zwischen
§ 29 und § 30 besteht keine Beziehung. nIan konnte meinen, clas
l1xouucY wiircle durch cixooua; 6, 16 wieder aufgen0111men u~lcl h~itto
das Gerede uber Jesus zum Inhalt. Diese Annahme befriedigt indessen nicht. Vermutlich ist d~s wahre, jedoch clu1'ch redaktionelles
Eingreifen unkenntlich gewordene Objekt das Auftreten Jesu in
Kapernaum. Da dasselbe gleich anfangs groBes Aufsehen erregte,
so lllUB die Kunde clavon ziemlich bald zu Antipas gedrungen seine
Er heiDt liuerall in den Evangelien IIer'odes, und bei 1\lc nicht
Vierfiirst, sondern Konig. - Natiirlich ist SAcA(OV im Plural zu lesen,
nlit unbestimnltem Subjekt.
6, 15. npQ(p~-r"fj~ <i)~ Ef; 'rilly irpocp'~-rillv ist zwar auch cleutsch
("ich bin ein 1\Iann ,vie ein anderer 1\Iann"), abel' schwe1'lich
griechisch.
6, 17. Ao-ro; weist nach aranl~i.iseher 'Veise VOl' auf C Hpwo'r,~.
Ebenso . 6, 22 aO'r1j; 'ry,~ C HPWOldor);, ferner D 6, 18 ao-r~Y 'j'uvo:txo:
~OU rlOE)\qJOU CiOU. Da haben wir Subjekt, Genitiv und Objekt, bei
einanc1er, die durch ein Prollolllen vorweg genonunen werden. Ko:l
EO'IjCiSV ao-rov €v cpu),CI,X'?i niInmt sich aus wie ein KomprOlniB zwischen
•
t en, xat\ EOTjueY
"'"
"
'\
'
, 9. ) ,
zwel'"'7\ a1'1an
au'mv
unCtJ xrxt\"r-l
E1J!J.AEV
€V
cpu ),Cl.xlI- ( = Et;
die in ]) noeh neben einander stehn. Die Praterita in 6, 1758.
lniissen iIn Vel'gleich zu G, 14-'16 als Plusquamperfecta vetstanclon
werden.
6, 18. Es war verboten, (~ie Frau des Bruders ,zu heil'atell,
auch aIs 'Vit"we nach seinem Tode, Darunl heiBt es "daB dn sje
hast", nicht "daB du sie iInn abspenstig gemacht hast"
6, 20. ~OVEt~PEt a.o-rov = 11 at re h, hob ihn auf, totete ihn nicht.
Fur "prOpSt haben D und Syra S. E7tOle.t. "Er 11lachte viel zu
hOl'en ", ist zwar gut seIni tisch, abel' 11e ben deIn vollig gloich-
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oedeutenden zat YjOSW; ~XOU~'.1 selnyerlieh l'ichtig. ~Ian wird die
iibliehe Lesart festhalten milssen: del' Konig geriet in inneren
Zwiespalt, bekam Bedenken, moehte sieh abel' doeh nieht selbst
yerleugnen.
96) fiE~lU~ = sogar.
6 , :"v.
6,25. 'E..t "('.Ie1.xt, das 6, 28 am Orte ist, befl'eIlldet hier.
Doeh leidet del' ganze Vel'S an Uberfii.llung, und c1ieselbe mit ])
zu reduziren ,yare gewagt. Es muB entweder iiberall ~Q."i:{~WY
odeI' ii.berall po. .. i:{ai:'lj; gelesen 'werden, del' ,Veehsel il1nerhal b del'
seHlen Perikope ist. unertraglieh. D korrigirt auch sonst ~c{"i:{ai:1F,
das scheint aber die jiingere Fonn zn sein.
Das StUck G, 17-39 1st ein pal'enthetischer Naehtrag zu
6,14-16. Lc hat es ausgelassen uncl nul' zum Teil in 3,18 Yorweggenolnlllen; l\It hat die Parent.hese am SchluB glatt in den
, Zusammenhang ii.bergehn lassen, den sie in ,Vahrheit unterbrieht:
yieJIoieht das wichtigste Kriterium fiir sein Verhaltnis zu l\Ic.
1Yas ~Ic hier erzuhlt, entspricht nicht den Angaben des Josephus.
Naeh Josephus wurde Johannes zu nlacharus jenseit des Jordans
hingerichtet, :l\Ie setzt dagegen voraus, daB es .aIll Konigshof in
GaliHla gesehah, da er sagt, die vornehmen GaliHier seien bei del'
Gebnrtstagsfeier zugegen gewesen.. N aeh Josephus war clas nlotiv
zu del' Tat die Fureht des Antipas VOl' politiseher Gefahrlichkeit
des Tiiufers, naeh nrc lediglieh cler HaB del' Herodias gegen ihn.
Den Aussehlag gibt bei l\Ie eine Szene, die zwar den Gegensatz
des Asceten Zll dem leiehtfertigen Treiben am Konigshof CMt 1], 8)
zu packendem Ausc1ruck bringt, aber eben nul' eine Szene ist und
an innerer Unwahrscheinliehkeit leidet:· vielleieht hat Le ii.ber den
Tanz del' Konigstoehter VOl' den zeehenden l\iannern und iiber die
verhitngnisvolle 'ViI-kung ihres Tanzes aus luitisehen Bedenken ge;..
selrwiegen. Nach alled81n clarf ~an diesen anekdotisehen Naehtrag
, bei nrc auf keinen Fall zu Hilfe rufen, l11n die IIypothese zu beweisen, claB Johannes erst A. D. 36 sein Ende bcrefunden habe ,
wen!lg1eieh es riehtig sein mag, daB Antipas die Herodias nicht
lange YOI' clem
heiratete
_ arabisehen Kriecre
0
' der in diesem J alre
l . ausbrach.
Uberhaupt abel' steht jener Hypothese das Beclenken
entgegen, claB dann aueh Jesus nicht VOl' A. D. 36 aufgetreten seill
konnte, da es feststeht,' daB e1' c1amit bis ~ur Gefangennahnle des
Taufers gewartet hat. Denn Lukas (3, 1) kannte sieh zwar wol
, 'In B~ziehung auf Johannes um sieben Jahre verreehnet haben,
!
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schwerlich abel' in Beziehung auf Jesus, auf den seine Datirung
doch eigentlich abzweckt.

§ 31. Me. 6, 30-33. (Mt. 14, 13-18. Le.9, 10-12).
Und die Apostel sammelten sich wieder bei Jesus und
berichteten ihm alles, was sie getan und gelehl't hatten.
31 Und er sagte ihnen:
kommt ihr allein fiir euch an einen
einsamen Ort und ruht ein wenig aus! Denn es waren deren
viele, die ab- und zugingen, und sie fanden nicht einmal Zeit
zu essen. 32 Und sie fuhren zu' Schiff weg an einen eins~men
Ort, lUll allein zu sein. 33 Abel' man sah sie abfahren, und
viele erfuhren es und sie liefen zu FuD von allen Stadten
c10rthin zusanlmen und kamen ihnell zuYor.
In § 31 solI del' Ubergang gemacht werden zu § 32. Deshalb
lllilssen zunachst die Apostel, d. h. die Ausgesandten von. § 29,
zurii.ckkehren, denn sie haben in § 32 zu tun. Da ferner abel'
§ 32 jellseit des Sees in einer Einode spielt, so mussen sie auch
noch ilber den See geschafft werden. Es geschieht auf eigenartige
'''eise. Sie sollen sich von del' anstl'engenden Reise erholen, abel'
wegen des Volksandrallgs nicht daheinl, sondern durch eine aberll1alige Reise uber das "Tassel' in die 'Vi.i.ste. Dabei komlnen sie
j edoch VOlll Regen in die Traufe. Delln auch die :Mellge lllUD mit,
weil sie fiir § 32 unelltbehrlich 1st. Die Leute gehn um den See
herUlll, als ob sie den 'tOT.O~ xa:\.' lo{C{v wii13ten, und konunen an dem
Ziel, das, sie nicht l{el1nen, auf dem Umwege zu FuB schneller an,
als Jesus in grader Linie zu Schiff. Dies alles nirnlnt sich etwas
kUl1stlich aus, wie eine radaktionelle Verknupfungsarbeit. Auch
JUt und Lc scheinen es dafur angesehen zn haben, sie legen keinen
ert dm'auf. - EuxlJ.{pouv scheint korrigirt aus cuxrXlpo~ cIx. oy
bei D.
Verbinden wir clas Ul'teil uber § 31 lnit dem i.i.ber § 29 und
§ 30 Gesagten, so scheint eine spatere Redaktion den Anfang des
zweiten Teils iiberhaupt stark uberarbeitet und den wahl'en Zusammel1hang del' Dinge vollig verdnnkelt zu haben. Nach clem
nns jetzt vol'liegenclen Texte wird § 30 blo13 benutzt, lUll die Pause
zwischen Aussendung und Riickkuuft del' Apostel auszufiHlen, Als
Lii.ckenbii13er kann abel' del' Konig Herodes hier von Hans aus
nicht gedient habell. Er kann auch nicht bei den Haaren herbei-

"r

§ 31. nIc.

G~

51

30-33.

gezogen sein, UUl c1urch seine AuEerung Gelegenheit zu dem Nachtrage iibel' das Ende des Taufers zu geben. Sondern er lnnE in
den richtigen Zusamlnenhang hinein gehart haben, sein Auftretell
lllUE an diesel' Stelle fiiI' die Geschichte J esn bedeutungsvoll ge,'iesen seine Le yerrKt ein natiirliches Gefii.hl, wenn er nIc. 6, 17-39
ganz ii.bergeht und dafiil' zu 6, 14:-16 den SchluB macht: x~l
l(~-:St lOEt\! Cl.l)"rOv.
Richtiger abel' ware zu sagen gewesen: xed
., I" '
" .
Denn 1m
. ZWelten
.
T·I
1
E~ vange1·lums
E",:'l~St
'J.U~O\l
1J.~(jX~EtYIJ.t.
eI
(Les
, nlard verlKBt Jesus die nlachtsphiire des Antipas, tritt ii.ber in
benachbarte Gegenden, '\YO 'diesel' nichts zu sagen hat, und schweift
in del' DekapoIis, in del' Hel'rschaft des Philippus, im Gebiet yon
Tyrns uncl Sidon; auch in del' Fortsetzung passirt er zwar GaliIiia,
abel' inkognito (9, 30) und nul' auf del' Durcbreise nach Jerusalem.
bel' Grund dafUr ist nach der iiltesten UberIieferung die Ful'cht
YOI' Antipas gewesen. Unel darum steht die Kenntnisnahme des
Antipas yon Jesu am Anfang des zweiten "Teils als einschneidender
,Yendepunkt.
Das Stiick 6, 14-16 mnE also urspriinglich mit einer fiir
Jesus bedl'ohlichen Spitze geschIossen haben. ,Varum ist clieselbe
abel' jetzt abgestumpft und c1urch 6, 17-29 gleicbsam in ,Vatte
gehiillt? Die Antwort c1arauf liiBt sich aus Lc. ]3, 31ss. erschIieBen.
Dort erhiilt Jesus den Rat, sich aus dem Staube zu mach en , Ol:t
: 'Hpwo'lj~ UZ),Et as a.~OX"CEtWll. Er gibt zur Antwort, um Herodes'
, willen tue er das nicht, abel' allerdings miisse er iiber kurzem aus
; Galilaa fortwandern, weil es seine Bestimlnung sei, in J erusaIem
zu sterben und nicht anc1erswo. nian hat mithill die Furcht VOl'
I Heroues nichtals ~Iotiv dafiir gelten lassen wollen, daB Jesus
, GaliHi&, verHiBt und sich endlich nach Jerusalem beO'ibt.
Das hat
o
weiter zu c181ll Bestreben gefiihrt, die Feindschaft des Antipas gegen
Johannes und Jesus iiberhaupt aus del' Luft zu schaffen und aus
, deln Basewicht einen guten M:ann zu lnachen. Nach M:c. 6, 17-29
hart e1' den Taufer gern und ist trostlos, ihn nicht retten zu
, kanr,en; die Schuld an seiner HinrichtunO'b wird ihm nach Kl'aften
1 abgenommen und del' Herodias aufgebiirdet.
Nach Lc. 23, 11. 15
; .erkHi"rt er .Tesus fiir unschuldig, so wenig diesel' ihm auch entgegenkommt. Unel statt DEbt uS a.~ox'tatY(lt Lc. 1~, 31 heiBt es Lc. 9,9:
u
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§ 32. NIe.6, 34-44 (NIt. 14, 14-21. Le. 9, 12-17).
Und als er ausstieg, sah er ehle groBe nfenge. Und ihn "
jammerte ihrer, denn sie waren wie Schafe oh11e Hiden, und er
begann sie viel zu lehron. 35 Und bei schon vorgeriickter Stuncle
traten seine Junger zu ihm und sagten: del' Ort ist ode und
die Stunde schon spat, 36 entlaB sie,. daluit sie in die Hofe
und Dorfer ringsun1 gehn und sich was .zu essen kaufen.
37 Er abel' antwortete ihnen: gebt ihr ihnen zu essen.
Und
sie sagten: sollen ,vir hinge hn un d fi:ir zweihun dert Silberlinge
Brot kaufen und ihnen zu essen geben? 38 Und er sagte: wieviel
Laibe Brot habt ihr? geht hin und seht nachl Und als sie
zugesehen hatten, sagten sie: funf Laibe und zwei Fische. 3~ Und
er hieB sie sich aIle lagern, ~tischweise, auf das gritne Gras.
40 Und sie legten sich beetweise nieder, zu hundert und zu
fiinfzig. 41 Und er nahm die funf Laibe und die zwei Fische
und sah auf gen Hilumel und segnete und brach das Brot '
und gab es den Jii.ngern, daB sie es ihnen vorsetzten, und die
zwei Fische teilte er unter aUe. 42 Und sie aBen aUe und '
wurden satt. 43 Und man hub Brocken auf, zwolf Korbe voll, '
und etwas Fisc-h. 44 Und deren die aBen war fi.lnftausend ~Iml11. '
6, 38. Die clranlatische Unlstandlichkeit entspricht del' Art
del' nIc, wie iiberhaupt die liebevolle Inszenirung.
6,3D. 40. Del' Ausdruck des Distributivs dUl'ch ,7\Tiederholullg
·des zu Distribuil'enden ()l)p,r.oG't'X G'Up:rcOG'lC<, 7rpC<G'lCXl rrpcxG'w( (wie oui)
OUI) 6, 7) ist ungriechisch, und ebenso del' Gebl'auch yon TI'p'XG'ti in
clem hier vorliegenden Sinne. In1 Aramaischen hat mas ch k a b ta,
wh~ bed in1 Englischen, den Doppelsinn Yon Beet und Lagel'stntt.
Auch del' Pal'titivus dna i:WV lXuuwy 6,43 lllutet nicht eben
griechisch an, so wenig wie owosxa xocptYCOV TI'1--'1pwp.cx·w. Das grtin'e
Gras zeigt, zwar, daB clie SPy/vo; keine Sandwilste war, HiBt abel'
nicht etwa auf die Jahl'eszeit schlieBen
.
, wie die Saatfelcler 2, 23.
Das' lllalcrische Attribut ist ledirrlich
deshalb zuo'esetzt um dell
v b '
nadden Boden zu bezeichnen, del' llicht lnit Decken belegt war:,
wie es sonst b0i :Mahlzeit811 geschah.
G,41. In clem Segnen del' Spelse, clem Brechen des Brotek
und del' Verteilung clul'ch die JUnger - hier sind es nicht Bleh'1'
die Apostel odeI' die Zwolf - finden el'pichte Allegol'iker Anzeichcn,
daB die Speisung del' Fiinftausend als Vorspiel des heiligen Abend-
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mahls aufgetLGt werclen miisse. DaB clas Segnen, Bl'echen und
Yel'teilen des Bl'otes bei den Juden iibliehe Sitte ",val', claB del'
'Vein fehIt und die Fische ii.berschieBen, IIlaeht ihnen niehts aus.
In 'Vahrbeit HiGt Jesus hier nul' das Volk teilnehmen an del' regelmuf3igen ~Iahlzeit, die er sonst mit seinen Jiingern hielt und bei
cler er als del' ,Yil't gaIt (Le. 22, 27). Diese nIahlzeiten waren
damals iiberhaupt. ein wichtiges BincleIIlittel, namentlieh fiir religiOse
Genossensehnfteu; vgl. Isr. und Jiid. Gesehichte 1901, S. 303. 310.
Die Speisung des V olks fiir ungeschichtlich zu halten, hat man
keinen Grund. ~le erzuhIt sie freilich als groBes 'Yunder. Das
,Yunc1er vel'sehwindet abel' mit den Zahlen, die in del' miindliehen
Uberlieferul1g regelmu13ig entartel1. Dann bleibt das freundliehe
Bild iibrig von eineln schanen A.bend auf einsamer Stelle mIl See,
die ~Ienge liegt in Gruppen auf clem griinen Grase, die Jii.nger
gehn dazwischen her und verteilen Brot und Fische. Die Pointe
<liegt darin, daB Jesus die Leute llicht bloB mit Lehren abspeist,.
sondern auch fur des Leibes N otc1urft sorgt, iiberzeugt, daB del'
fiir ihn und seine Jiinger mitgebraehte Yorrat auch fiil' die ungebetenen Guste schon reich en werde. V gl. § 39.

§ 3"3. l\1c.6, 46-52 (NIt. 14,22-32).
end alsbald trieb er seine Jiinger in clas Schiff zu steigen
uncl vorauszufahren hiniiber naeh Bethsaida, wahrend er inzwis~hen clas Yolk entlie13e. 46 Und als er sie verabsehiedet
hatte, begab er sich auf einen Berg Uln zu beten. .J7 Und am
Abend war clas SchHf mitten auf dem See und er allein am
Land. 48Uncl er sah sie in Not auf del' FaInt , denn del'
'Yh1Cl war ihnen entgegeu; und um die vim'te Naehbvaehe
kam er auf dem See wanc1elncl anO'eO'anO'en
und "wollte an ihnen
b b
b
vorbeigehn. 49 Als sie ibn nun auf dem See wandeln sahen
InC'lnten sie, es ware ein Gespenst, und sehrien auf; denn sie
sahen ihn aUe und entsetzten sieh. 50 Er abel' reelete sie alsbald
an und spraeh: seiel getrost, ieh bin es, fiil'ehtet euch nicht!
51 Unel er stieg zu ihnen ins Schiff , da leate
sieh del' ",Vind.
b
Und sie gerieten ganz auBer sieh, 5:3 denn sie waren c1ureh
die Brote nieht zur Einsieht gekomInen, denn "ihr Herz war
verstockt.
•

•

0

,

54

II A. Jesus auf unsteter \Vanderung.

§ 30~42.

6, 45. Bethsaida wird bei Le. 9, 11 schon VOl' del' Speisllllg
del' Fiinftausend alsZiel del' Uberfahrt genannt, bei ~1t dagegen
luit StHIsehweigen iibergangen (aueh :Mc. 8, 22) und bei J oa. 6, 17
in Kapernaum umgewandelt. Es lag am EinfluB des J o1'dans ill
den See, nieht weit von Kape1'nauln, abel' nieht 111ehr im Gebiet
des Anti pas, sondern des Philippus, del' es zu einer Stadt ausbaute
und Julias nannte. Dem vim'ten Evangelium zulieb hat Ulan bezweifelt, daB diesel' Ort gemeint sei, und ver~utet, es habe einen
sonst unbekannten gleiehnaIlligen Ort dieht bei Kapernaulll gegeben.
Abel' Bethsaida steht bei l\le zusammen Iuit Casarea Philippi, mit
del' Dekapolis und nlit dem illl Norden GaliHias 11aeh Damaskus
sieh erstreekendell Gebiete von Tyrus; und es luuB dantn festgehalten werden, daB Jesus sieh auBerhaIb del' Herrsehaft des
Antipas be\vegt, bis er 9, 30 ~vieder GaliHia bet.ritt, lun hinclureh
zu 1'eisen naeh Jerusalem. - N atiirlieher w~i.re es, wenn wie bei
. Le. 9, 11 die Fahrt. Ek TO n~po:V 'ITpO; B"1j{}crcnOu.v vonl westliehen
Ufer ausginge und luit del' 6, 32 eingeleiteten zusammellfiele.
Gleich naeh del' einen FaIu,t HUIt die andere auf, da sie doeh keine
Riiekfahrt ist. Nun kann allerdillgs die· Speisung des V olks an
diesel' Stelle nieht entbehrt werden, da sie am Anfang und am
SehIuD von § 33 vorausgesetzt wird. Abel' in del' Variant.e § 39
spielt sie nieht aIn jenseitigen Ufer; erst naehher kommt die Falut
iiber den See. Und aueh in § 32 wird sie urspriinglieh noeh am
c1iesseitigen Ufer stattgefunden haben und erst naehtra.gIieh in eine
mogliehst freulde, fill' aIle Teilnell1uer gleiehmaBig (dagegen 8, 3
XO:{ TtVS';) weit entfel'nte Gegend verlegt sein. In del' Syra S.
fehlt ck TO nEpU.V; D liest B"fjucrO:lOciv. "E(J)~ bedeutet wiihrellc1.
6,46. Jesus muD sieh langere Zeit von den Jiillgern entfernt
halten, bis zur :Morgenfriihe 6, 48.
6, 48. BCl.uO:Vl~OP.~V(JU~ ~v "Clp &AO:UVElV seheint geglKttet nus
f;O:UO:Vl(O ~~vou~ 'l.0:1 ~AO:UVOV'tO:~ bei D.
G, 49. Fiir <pciv"tCl.O'p.'l seheint die Syra S. OCl.tP.OVlOY gelesen zn
haben.
6, 61 erinnert an 4, 41; S 33 jst eille baesteiaert.e.
Variante zu s. 25.
v
~

§ 34.

~1c. G, 53-5G

~

(l\it. 14, 34-3G).

Und hinl1bergefahre.n ans Land lcamen sie naeh Gennesaret
unc1 legten an. 54 Dnd als sie aus eleln Schiff gestiegen waren,
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erkannten ihn die I,eute alsbald 55 unel liefen un1her in del'
ganzen Gegel1d und begannen rings die Kranken auf den Betten
dahin zu bringen, wo sie horten, daB er war. 56 rnd wo er
in Dorfer oder Stadte oder Hofe eintrat, setzten sie die Leiclenden
auf clie StraBe und baten ihn, daB sie nul' eilleil Zipfel seines
Kleides beriihren diirften, und weI' daran rilhrte, \yurde gesund.
Fiir Gennesaret setzen D und Syra Gennesar, welches naeh
Josephus, Tahnucl und 1 :Mace. 11, 67 die riehtige Form ist. DaB
statt eines Orts ganz unbestimlnt bloB clie Gegencl genannt wird,
konnle man claraus erkHiren, daB Jesus sieh nirgend aufhalt,
sonc1ern von Ort zu Ort wanelert, und die Leute sich erkundigen
miissen, \YO er ist. A.ber si; rEVV"fjcro:ps"r 6, 53 stimmt nieht luit 'itpO;
B1j{}cr~ti)r1v G,4f>; Bethsaida gehort nieht zu Gennesar, also wie
kommt clas Schiff naell Gennesar, wenn es naeh Bethsaic1a fahrt?
DaB es YOln ,Vinde versehlagen ware, hatte doell gesagt werden
miisscn und darf nieht stillsclnveigend erganzt werden. Vielleieht
sol1 c1urch Genn es ar eine annehmbare Situation fiir das Redestiiek
7 ~ 1-23 geschafTen werden, weil Bethsaida fur das Auftreten del'
. jernsalemisehen Rabbinen ungeeignet sehien. Ka perna UIll wagte
man cloch nicht Zll sagen. V gl. weiter zu 8, 10. DaB § 34 ein
Reclaktionsstiick ist, laGt del' Vel'gleieh mit § 15 vermuten.
'.t\.:('Jpr:~t; G, 56 wird in D riehtig erkHirt clureh ir),Cl.i:S(Cl.l~.

§ 3 5. 36. J\lI c. 7, 1- 2 3 (J\lI t. 15, 1- 20).
Und die Phal'isaer und etHehe von Jerusalem gekommene
Sehriftgelehl'te fanden sieh bel ihm ein, :I da sie einige seiner
.Hinger Init gemeinen, d. h. mit ungewasehenen Handen hatten
esse::l sehen. 3 Denn die Phal'isaer und aIle Juden essen nieht,
ohne.. sieh clie Hande zu waschen, iudem sie die Uberlieferung
del' Altesten beobachten; 4 und wenn sie von der StraBe heimkcmmen, essen sie nicht, obne sich abzuspiUen, und vieles
andere haben sie angenommen zu halten, AbspiUung von
BocheI'll, Kriigen und K.upfergeschirr. 5 Und die Pharisaer und
Schrjft.gelehrten fragten ihn: warum wanc1eln deine JUnger
nicht nach cler Uberlieferung del' Altesten; sondern essen mit
gemeinen Randen? 6 Er abel' sprach zu ihnen: :Mit Recht hat
del: Prophet Esaias von euch Heuchlern geweissagt: "dies Volk
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ehrt niich 111it seinen 1ippen, ihr Herz abel' 1St weit weg yon
luir; 1 nichtig verehren sie mich mit illr8111 1eh1'en von :Menschengeboten". 8 Ihr laBt Gottes Gebot auBer acht und halt.et die
Uberlieferung del' :Mensch.en. 9 Und er sprach zu Ihnen: 1st
es recht, daB ihr das Gebot Gottes auBer Kraft setzt, um eure
Uberlieferung festzuhalten? 10 Denn :Moses hat gesagt: ehre
deinen "Vater und deine l\iutter, und weI' Vater und M:utter
schmaht, solI des Todes sterben. l1Ihr abel', wenn jemand zu
Vater odeI' :Mutter' gesagt hat: Korban d. h. Opfer sei das,
was dir von mil' zugut konlmen kannte, 12 so erlaubt ihl' ihm
nicht 111ehr, fur Vater odeI' l\1:utter etwas zu tun, 13 sodaB ihr
das 'Vort Gottes durch eure tarichte Uberlieferung ungiltig
luacht - und dergleichen tut ihr viel. 14 Und weiter rief er
das Volk herbei und sprach: Hart Inir alle. zu und vernehmt!
15 Nichts, was auBerhalb des 1\1enschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus denl l\1:enschen
heraus1commt, das ist es, was ihn verunreinigt.
17 Und als er VOl' dem Volke sich in' ein Haus begeben
hatte, fragten ihn" die Junger um den Sprucll. 18 Und er sagte
zu ihnen: So seid auch ihr verstandnislos? seht ihr nicht ein,
daB alles, was von auBen in den :Menschen hineinkonlmt, ibn
deshalb nicht verunreinigen kann, 19 weil es nicht in da~ Herz,
sondern in den Bauch hineinkomnlt und zum Dann hinausgeht, del' aIle Speisen reinigt? 20 Er sprach abel': 'Vas aus
clem :Menschen herauskonlmt, das vel'unreinigt den 1\1enschen.
21 Denn von innen aus deln Herzen del' Id:enschen konlmen die
hasen Gedanken heraus, Hurerei, Diebstahl, 1\lol'd, Ehebl'nch,
Habsucht, Bosheit, Arglist, Schamlosigkeit, nIisgnnst, 1astel'ung,
Hocllluut, Unvernunft. 22 Alles dies kOnHllt von innen heraus
und verunreinigt den 1\1enschen.
7, 1. Dies Redestiick 1St in '~T ahrheit ohne Ort und Zeit und
nul' zur Abwechslung hier eingeorc1net, ebenso wie 10, 1 ss. an
seiner Stelle. Die Phal'isKer soheinen sich die Schriftgelehrten VOll
J erUSalelll zu Hilfe gerufen zu haben, weil es in Galilaa keine gab
odeI' nicht so na.1nhaft,e.
7, 2 Hl,Bt sich nicht Init 7, 5 verbinden. D bietet: "und cla
sie sahen .... , misbilligten sie es", abel' das wird supplid
sein. 1\la11 luuD entweder das x~l VOl' ~o6y-rs; stl'eichen, odel' allne1nuel1, claB das Participium fiil' ein Finihun gesetzt ist. 'EcrOlEtV
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4-:1) ist einfaeh esse n, Wle es aueh im folgenc1en
Besser steht in 7,5 del' Singular ,OV dp,ov. Brot

Yerse heiEt.
ist im Ar:nn. wie im Hebr. nul' Singular; iln Plural sagt nlan
I,aibe 7 odeI' Stiieke Brot.
I ~ 3. 4- ist eine eingesehaltete Erldarung und fill' nieht jildische
Leser IJCstilllmt, wie die kleineren Interpretanlente 7, 2. 11. 'Vas
7:u'(l1:{j heiDen solI, weiB man nieht. }--ii.l' pa.nt(stv wird hernaeh
del' teehnisehe Ausdl'uck ~o:,,"d~stv gebraueht.
7~6. nspt~a.,ctV 1st halakha, Ti:o:pa.I\IJ.P.~i.vst',l qabb~lla (hebr.
iip~} "1J.pd.~r)()t; aschlalll tao
I, 9. Dureh XCZt E).ej'eV markirt l\Ie die Fugen einer zusamnlengesetztell Hede, die bei den andern verdeekt ,verden, vg1. 2, 27.
4: 11. 13. 77 20. 8: 21. 9, 1. In del' Tat stoBen 7, 7 und 7, 9 hart
aufeinanc1er; 7: 9-13 ist nieht Fortsetzung: sonclern Pm'allele zu
7. 0-8. Dart steht das Zitat voran und del' Spnwh folgt, hier
umgekehrt.. Del' Sprueh ist beiderorts del' gleiehe (7, 8. 7, 9), del'
13eweis abel' yerschieden. Dort sehlagt Jesus clie Gegner mit J esaias,
hier mit 1\108es selbeI' und. zeigt, daB sie clas Gesetz mit dem Zaun
ilues Deiwerkes nieht sehiHzen, sondern erstieken. Formell weicht
Yj T."'1.pciGO(HC; Up-OJ',) 7, 9. 13 ab yon Y; Ti:. ,OJV "pecr~u,spwv 7, 3. 5. S.
?lIan lwt c1arnach nicht notig, das xlJ.l.w; in 7 ~ 9 ebenso zu fassen
lYle in 7,6; es leitet eine Frage ein. - Fur 'i:"ljP"~G"Ij'c haben D und
Syra S. ausc1l'ucksvoller G,~cr"lj's.
7: 11. A:h's,s steht z,yar in allen Hss., laBt sich abel' neben o0y.s-Ct
. dCf'{2::S auf keine 'Yeise verstehn und. ist ein Einsatz, del' auf 1\Esyerst[inc1nis beruht. 'Venll del' Sohn verschwort., clen Eltern etwas
zu geben, wenn er sagt, sein Gut sei gleiehsam Tabu ihnen gegeniiber,
so gilt del' Schwur c1en Rabbinen fur heiHger als die Kinclespflicht.
I\Ierx hat. c1arin Hecht, claB XOp~ay eine in besonc1erenl Sinn gehdiuehliche FOrInel gewesen sein muB, daher (He Beibehaltung des
aram. Ausdrnc1cs. Gegen clie Ubersehatzung des Opfel's braueht
Jesus kaum noeh zu protestiren.
I, 13. Statt Ti:apEOWy.IJ.-Cc miiBte es heiBen T.:1J.pa.0t6o,e; im Prasens
oder 7:a.ps),d.~s,s im Prateritum. Das Epitheton 'i:.~ p.wp~ steht nul'
hl ]); mil' komnlt es so VOl', als ob es leiehter gestriehen als zugesetzt "yerden konnte; sichel' laBt siehs nieht entseheiden.
7, 1·1. Es wira ein eigener, neuer Anlauf genollllnen, um den
pl'inzipiellcn Ausspruch 7, 15 so einzufii.hren, \yie es seiner "\Yichtigkeit gebuhrt. Diese 'Vichtigkeit erhe111 auch c1adureh, daB ihm in
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7, 17 SSe ein Kommentar gewidmet wird, wie in 4, lOss. dell1 Gleichnis vom Saemann.
7, 17. Zwischen ck oTxoy und ck 'COY oTxov ist kein Unterschiec1; ob c1ie Szene in Kapernaulu spielt oc1er anderswo, weW
man nicht, c1a die SteHung von § 35. 36 darii.ber nicht entscheidet.
I1O:pCl~f)A~ wirc1 hier ein einfacher Spruch genannt, del' nicht ohne
weiteres verstandlich ist.
7, 19. Das Participium xaBap{(wy gehort zu 'tOY a.~cOpwYC'l., ist
abel' nicht einfach Attribut, sondern steht selbstanc1iger, ohne Artikel
und im Casus rectus CD XCl{}Clp{(ct). Dann bedeutet rlcpcoPWY nicht
Abtritt, weil dazu die Aussage c1es Partizipialsatzes nicht patH.
Sonc1ern Darmkanal, wie C;Xc'Co~, das in D an c1ie Stelle tritt.
Del' Darrnkanal reinigt die Speisen, indem er das Unreine von
ihnenausscheidet. Naturalia non sunt turpia.
7, 20. Hebt neu an und bringt eine positive Erganzung. Mt
wird darin Recht haben, daB wie das E~a'ITOpsuo!-,_cYOV Ek 't0Y a.vOpwTeOV c1as Ela'IT. Ek .OG'COfJ-Cl ist, so auch das EX'IT. ~x 'Cot) dvOpoJ'ITfJt)
das EX'IT. EX 'tou a'Cop.IJ.'Co;, also das 'Vort und nicht del' unausgesprochene Gedanke, obwol er c1iese Deutung nicht schon in den
Aussp1'uch nIc. 7, 15 hKtte eintragen sollen. nrc wii.rcle nac11
nit. 12, 34 c1ie i\Ieinung Jesu bessel' so interpretirt haben: d8111l
was aus dem nfunde herauskommt, das komillt aus del1l Herzen,
und dort ist del' Sitz c1er religiOsen Un1'einheit; die N atur hat nichts
dmnit zn tun.
~
7, 21. Del' Plural ot rJ.yBpwitot wechselt ohne Unterschied mit
c1elll Singular 0 rJ.vBpw'ITo~; im Arama.ischen ist beides 11(),scha.
7, 22. 'O~OC()\fJ-O; 'IT(jv'fJPo~ hei13tnachhebraischelll unc1 aramaisehem
Sprachgebrauch N e i d und nichts weiter.

§37. l\ic.7,24-30. (Mt.15,21-28).
Und VOll cla brach er auf und ging in c1as tyrische Gebiet.
Und er tl'at in ein Hans ein und wollte, daB niemand etwas
. erfiihre, konnte abel' nicht verborgen bleiben. 25 Sondern eine
Fran, c1eren Tochter einen unreinen Geist hatte, 110l'te yon
nun unc1 kalll alsbalc1 und warf sich ihm zu FiiBen. % Die
Frau war abel' eine Heidin, Phonizierin von I-Ierkunft. TTncl
sie bat ihn, er Inochte den DKnlon aus ihrer Tochtel' aUStrei ben. 2; Unc1 e1' sagte zu ihr: laB zuel'st die Kinder satt
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wenlen, denn es gehort sieh nieht., den Kinc1ern c1as Brot zn
nelnllell und es den Runden hinzuwerfen. !JS Sie abel' antwortete ill1U: abel' doeh, Herr, essen aueh clie Hunde unter
clem Tisch yon den Brosamen del' Kinder. 29 Und er spraeh
zu illr: lUll clieses ,Yortes willen - geh hin, del' DtiInoll ist
aus eleiner Tochter ausO'efahren. 30 Dnel sie ging nach Hause
und faDel c1as Kind auf dem Bett Eegen und den Damon ausgefahren.
7, 2-:1:. Ob diese Perikope sieh an § 3-:1:-36 anschlieBt uncl
Zt.slUs',l c1arn,1eh zu vorstehll ist, laBt sich bezweifeln.
Jesus
mac11t hier l~eincn ganz aus del' Kehl' liegenclen Absteche1' nach
\Yesten, sonde1'n geht naeh :Norden. Das Gebiet ,~on Tyrus e1'streckte sich betraehtlich landeinwarts. Nach Joseph. Bellum 3, 38
bildetc es die llordliche Grenze yon GaliHia. N~ch Ant. 18, 153
reiehtc es an clas von Damnskus, denn unter den Sidoniern werden
wie gewohnlich
nicht die Ein\,ohner del' Stadt Sidon zu ver,stehn sein.
7, 26. (E)J,'fjvt; bezieht sich auf die Religion, die Nationnlitat
wird erst lnit 2:upo~otvlid(j(ja angegeben.
7, 27 s. Ygl. Lc. 16, 21; die Ausdriicke klingen an unc1 lassen
Yermuten, daB IJC unsere Erzahlung, die er auslaBt, doeh gekannt hat.
7: 28. Die Allrede XUpte finc1et. sich bei Mc nul' an diesel'
Stelle, iln i\Iunde einer heic1nischen Frau; vgl. 1 Reg. 18, 7. Die
Form ihres Ausspruchs erinnert an Judic. 1, 17. Sie widerspricht clem Grunclsatz Jesu nicht, sondern macht nul' aufmerksam
auf eine Allsnahme, clie del'selbe gestattet. Sie muB natiirHch annehmen, daD anch bei den Juden trotz allem die Hunde mit den
Kindern zusmnmen am Tisch sind und die abfallenden Brosamen
anfsl5hl1appen.
'7, 29. Das Verhaltell cler Frau beweO't Jesus seinen Grnndsatz in eliesem Falle aufzugeben. DaB del'selbe ernst von ihm gemeint nnd bisher befolgt ist, unterliegt keinem Zweifel. Obwol
?lIe es nie ausc1riicklieh saO't und kein Gewicht darauf leO't ve1'steht
es sich bei ihn1 doch von selbst, daE Jesus seine \Virksamkeit auf
die J uden beschrankt, ihnen clas Reich Gottes anki:indigt und sie
zur BuHe anfIordert. Solche AuBernngen vde 1It. S, 11 s. tut er bei
~Ie lliemals; nur in cler eschatologischen Rede 13, 10 weissagt er
die Ausc1ehnung del' Precligt des Evangeliums auf die Heiden.
~
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7, 30. B~~A"fjP.EVOV ist r 'In = liegend. ~ian hat bemerkt, claD
dies bisher das einzlge Beispiel bei ~ic ist, ,YO Jesus ausder Ferne
lleilt, bloB durch sein 'Vort. Die Erzahlung ist also singular in
mehr als einer Hinsicht.

§ 38. Mt. 7, 31 - 37.
Und aus dmn Gebiet von Tyrus wieder kam er nber Sidon
am See von Galilaa mitten in das Gebiet del' zehn Stac1te.
32 Dnd sie brachten ihm einen,
del' nicht horen und leaum
reden konnte, und baten ihn, ihm die Jlanc1 aufzulegen.
33 Dnd er nahm ihn abseits von del' :M:enge, und legte ihm den
Finger ins Ohr und beriihrte ihnl mit Speichel die Zunge,
34 und
seufzend blickte er zum Hilnlnel auf, und sprach:
ephata d. i. tu dich auf. 35 Da offnete sich sein Gehor und
das Band sehler Zunge loste sieh, und er redete ordentlich.
36 Und er gebot ihnen,
keinenl etwas zu sagen; je lnehr er
abel' verbot, unls01nebr verkundeten sie es. 3i Und sie waren
aufs hoehste erI'egt und sagten: gut hat er es aUes gmnacht,
die Tauben macht er horen und die Stunlmen reden.
7,31. Jesus befindet sich nul' inl Gebiet von Tyrus. Und
selbst von del' Stadt Tyrus fiilnt del' 'Veg nach dem g~lilaischen
~Ieer unmoglich nber Sidon: ?o et.was leann von ur an nicht dagestanden haben. In Sidon steckt ein Fehler, ji'~ ist hier Saic1an
und das ist Bethsaic1a. So wechselt z. B. B"fjDapafJ-a.Da. Bellunl 2, 59
Init Apa.p.a{}a Ant. 17, 277. Ubrigens wird sonst nie eine lTbergangsstation genannt, ,vir werden stets von einem Ort unnlittelbal'
an den andel'\!.. versetzt. Vielleicht haben wir hier nul' einen Ausgleich z,veier versehiedencr Angaben nber den Schauplat.z del'
Heilung des Taubstulnmen.
7, 34. E?y.a.ra ist die inl bab. Talnlud gewohnliche Kontraktioll
cles Ethpeel; sie JuuB aueh palastiniseh gewesen sein.
7, 36. Zu auro{ vgl. 1, 8. Die ganze Periode sieht nicht nuell
gricchischer Konzeption aus.

§ 39.

~1c.

8, 1-9 (l\1t. 15,32-39).

In jenen Tagen, als wieder des Volkes viel war und sic
nichts zu essen hatten, rief er die Jiinger heran und sagte zu

§ 39.

~Ic.

8, 1-9.

61

ihnen: !! ~Iich dauern die Leute, cleIlll es sind sehon drei Tage,
seitdeIl1 sie hier sind, und sie haben niehts zu essen. 3 Fnd
sie lmngrig nach Hause gehn lassen will ieh nieht, dmnit sie
nicht unt.erwegs sehlaff werden; einige von ihnen sind ja auch
yon fern gekommen. -1 Unel seine JUnger antworteten ihm:
woher soll einer diese hier mit Brot sattigen in del' Einode?
5 Und er· frngte sie: wieviel Laibe hnbt ihr?
sie sagten: sieben.
o l.'nd er hie8 die Leute sieh lagern auf clem Boden, und nalull
die sieben IJaioe, spraeh den Dank und braeh sie und gab sie
seinen JUngorn, daB sie sie vorsetzten, und sie setzten sie den
Leuten VOl'. 7 Dnd sic hatten ein panr lrische, und er spraell
den Segen dari:iber, und lie13 aueh sie vorsetzen. S Und sie
aDen una. wurclen satt und huben die ii.brig gebliebenen Broeli:en
auf, sieben Karbchen voll. 9 Es waren abel' gegeu viertausend.
Die Gruppe, clie hier beginut und bis 8, 26 reicht, setzt die
vOl'hergehende nicht fort, sondern lKuft ihr parallel, wie schon Lc
(del' von § 32, bei ihm nach Bethsaida verlegt, ii.berspringt auf
§ 43) gemerkt Zll haben seheint. Freilich c1eekt sie sich im Umfang nicht yollsUinc1ig mit jenel'; es findet sich nur clie Speisung
(§ 39 = 32), die clarauf folgende Uberfahrt (§ 40. 41 = 33) und
clie Heilung Zll Bethsaida (§ 42 = 38), dagegen fehlen die §§ 37
und 34-36, die vermutlieh ein oder vielmehl' zwei Zwischenstii.cke
sind. Der Umstanel, daB hier nicht bloB einzelne Varianten, sondern
zwei Gl'upl!en von Varianten erscheinen, gibt zu denken. Doch
sind clie Gl'uppen ldein, sie bestchn eigentlich nul' aus drei Stii.cken,
die schon von der mii.ndlichen Tradition· in diesel' Reihenfolge
batten ilbcrliefert sein kannen.
8, 1. Die unbestimlllte Zeitangabe in j e n en Tagen kennzeichnet. clen nenen Anfang.
8, 2. 3. Der Beweggruncl unc1 clel' Effekt des GTJ.cqx.v((sGDCl.t
ist. bier natii.rlicher als in 6, 34. 1m Unterschied zu del' Angabe
6, 33 ss., wonach die Leute an einem unc1 clem selben Tage von del'
cstsei te her urn ·den See herum gelaufen sind, an del' Ostseite
gcspeist ·werden und abencls heimli:ehren, sind sic hier schon drei
Tnge flD Ort. und, Stelle und nicht allesanit, sonc1ern nul' zum kleinen
Teil (nvs;) von weit hergekommen; auch ist keine Rede davon;
claB sie sich in frem~e Hafe und D.arfer zerstreuen mii.13ten, um
Speise Zll kaufen. Nichts fii.brt c1arauf, daB die Szene weit entfernt
von Kapernaum ani jenseitigen Ufer zu denken ist; vgl. zu 8, 10. 13.
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.

lIn allgemeinen abel' hei'rscht groDe Ubereinstimmung, bis auf die
Ausdrucke; sie stamnlt schwerlich erst voh :Mc, del' keinen Grund
hatte, die beiden Berichte, die er fur verschieden hielt, einandel'
moalichst
ahnlich zu machen. - In 8,' 2 erkHirt sich der Nominativ
b
~}LEp(J.t -rpSt~ aus del' sen1itischen Redeweise, die vollstandig noeh
in D vorliegt ·~}LEp(J.t -rpSl; E[crlv dreo reate (iJD) WOE Elcrtv. Auch in
8, 3 verdient die Lesart von D den Vorzug.
8, 6. Der Speisevorrat ist hier groDer als in § 32, sieben
Brote und nicht nul' zwei Fische. Dagegen sind del' Gaste weniger
und es bleibt auch nicht soviel ubrig: nul' sieben Korbchen (nieht.
Korbe) voll Brocken. Vgl. 8, 19ss.
8, 6. Der Unterschied zwischen EOXa.ptcrTEtV und EOArl'(StY besteht nul' im Griechischen, SO/,O,EtV ist wortlicher iibersetzt. Die
Sltte wird schon 1. Sam. 9, 13 erwahnt.
8, 8. 9. Von den Fischen wird hier (und 8, 19) nichts aufgehoben und das ist das Naturliche. K~l rhtD.,ocrEv C(OTOU~ 8,9
gehort an den Anfang del' folgenden Perikope.

§ 40.41. Me. 8,10-21 (lVit. 15,39-16,12).
Und nachdem er sie entlassen hatte, ging er alsbald zu
Schiff Init seinen Jungern und gelangt.e in die Gegend von
Dalmanutha. 11 Und die Pharis~ier zogen aus und begannen
mit ibIn zu streit en und f6rderten von ihm ein Zeichen yom
IEmmel, urn ihn zu versuchen. 12 Und von Herzensgrund aufseufzend sprach er: was hat dies Geschlec11t ein Zeichen zu
ford ern ! Amen, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein
Zeichen g~geben werden.
13 Und nachdem er sie entlassen hatte, ging er wieder zu
Schiff, urn auf das andere Ufer zu fahren. 14 Und sie hatten
vergessen Brot Initzunehmen, nul' ein einziges Laib hatten sie
bei sich im Schiff. 15 Und er gebot ihnen also: nehmt euch
in acht VOl' dem Sauerteige del' Pharisaer und dem Sauert.eige
des Herodes. 16 Und sie Inachten sich Gedanken darUbel', daD
sie kein Brot hatten. 11 Und da er es n1erkte, sprach er zu
ihnen: 'Vas macht jlu' euch darii.ber Gedanken, duD ihl' kein
Brot habt? Inerkt und versteht ihr Doch nichts? ist euer Herz
vel'stockt? 18 Augen hubt ihr und seht nicht, Ohren und hort
nicht! Denkt ihr nicht daran: 19 als ich die filuf Luibe Brot
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§ 40. 41. 1Ic. S~ 10-21.

den Filllftausencl brach uncI allsteilte, wieviel Korbe yoll131'ocken
hnbt ihr da auf? Sie sagten: zwolf. :10 Und als ich die sieben
an die Yiertausend YerteiIte, wieviel Korbchen yoll Brocken
hnbt ihr da auf? Sie sagten: sieben. 1] rnd e1' sagLe zu ihnen:
seid ihr noeh illlnler nieht. zur Einsicht gekommen?
8, 0. 10. T\Ian Yersteht, daB Dalman (Gramnlatik S. 133) sich
durch Dalnl.111utha befremdet fiihlt, abel' nicht, claB er es nach
:JIaga'lan (Mt) odeI' nlelegada (D) in :Magc1ala odeI' gar in nlagdalutha yeranc1erll will. Denn :i\Iagdala 'war ein allen gelaufige1'
Name~ bei del ..l die Uneinigkeit und die Yerderbnis del' Uberliefe1'ung
nicht hii.t.te entstehn konnen. Yielleicht ist auch Gennesaret 6, 53
an Stelle del' Gegend gesetzt, die bei lIIe Dalmanutha und bei l\It
l\Iagac1an hei13t. Sie mu13 am ostliehen Ufer gesueht werden, in der
NaI~e yon Bethsaida (8, 22), wenn cliese Stadt nieht selbst dazu
gehorte. Denll es bedarf keines Beweises, daB del' Anfang yon
§ 40 (8, 0h • 10) identiseh ist mit clem Anfange von § 41 (8, 13);
cbs Objekt zu a.t'.rrl)u~ in dq;s{; S, 13 sind ebenfalls die 0Z},(Jl, nicht
die Pharisaer, die Jesus nicht einfach wegsehicken kann; .. d),tv 1St
ein harmonistischer Einsatz.
8, 11. 12. N ach dem Gesagten sind diese Verse spateren Urspl'ungs uncl haben zu del' Verdoppelung von S, 10. 13 gefii.brt.
Das HeryorsehieBen del' Pharisaer, wahrend Jesus die Fabrt unterbricht und landet, ist ganz ungesehickt; es soIl nul' ein AnlaB fiir
die ?lIitteilung seines Aussprucbs gesehaffen werden. Abel' derselbe
1St garnicht bloB an die Pharisa.er gerichtet, ~ -(EVE? Cl[h1j heiBt
die gegen\yartige Generation und bezieht sieh auf alle Juden.
Das Zeichen yom Himmel (11, 30) lUu13 etwas anderes sein, als
die HeHnngen und Exorzismen, auf die sieh naeh nit. 12, 27 aueh
andere als Jesus verstanden. Del' rein semitische Schwursatz mit
d verclien t 13eachtung.
8, 13 hat sieh urspriinglich unmittelbar an 8, 22 y.a.l Z'pZOVta.t
d; B1jfi~Cl.tod.v angeschlossen. Denn die echte aIte Uberlieferung Yon
§ 39-42 kennt natiirlich nul' sieh seIber, nieht aueh ihre Pal'allele
§ 32ss.; sie kann nicht li.ber ihre Abweiehungen von diesel' Pal'allele
. reflektiren und sie gar in der 'Veise verwerten wie es in 8 14-21
geschieht.. Diese Verse verdanken also ihre EntstehunO' erst einem
. Antol', del' die Varianten schon verbunden vorfanc1. Die Szene soIl
noeh im Schiff gedacht werden, wahrend del' Uberfahrt.
8, 14. Ich wei13 nieht, ob d p.~ ~VCl a.p-cov ooY. grieehiseh ist.
v
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§ 30-43.

8, 15 gehol't nicht zu del' ~iasse· von 8, 14-21 und verdreht den
Sinn del' AuBerung 8, 16, deren natiirlicher AnlaE vielmehr in 8, 14
angegeb en ist; de1' Ve1'such des ~it (1 G, 11 s), den Vel's tiefsinnig im
Zusalllmenhang des Ganzen zu verstehn, misgliickt vollstandig. Es
ist also einem isolirt umlaufenden Aussp1'uch J esu ein ungeschickter
Platz gegeben. ~1it del' (up."1J kann nul' uneigentlicher Sauerteig
genleint sein, die treibende und bewegende Gesinnung und zwar
schlechte Gesinnung. Das, worin die Pharisaer und Herodes eins
sind, ist ihr HaB gegen Jesus. Sie sind die beiden ihm feindlichell
niachte in GaliHia. Die Junger sollen sich hii.te·n, ihrer Arglist zum
Opfer zu fallen, nicht, yon ih1'e1' A1'glist angesteckt zu werden.

§ 41. Me. 8, 22-2G.
Und sie kamen nach Bethsaida. Und sie brachten ihm
einen Blinden und baten ihn, daB er ihn anrlihre. 23 Und er
nahm den Blinden bei del' Hand und filh1'te ilni aus denl
Dorfe heraus. Und er spie ihm in die Augen und legte die
Hande auf ihn und fl'agte ihn: siehst du was? 24 Und e1' erhob
den Blick und sagte: ich sehe ~Ienschen, sie sehen luir aus
wie "\vandelnde BKunle. 25 Nl!n legte er illIn noch einlual die
I-Hinde auI die Augen, da dra·ng sein Blick durch und e1' wurde
he1'gestellt und sah alles deutlich. 26 Und er schickte· ihn
. nach Hause und sagte: geh nicht in das Do1'f hineill. ..
8, 22. ~iit einer Heilung in freIndeIl1 Lanele findet auch in
§ 41 wie in § 38 ... die Fahrt libel' den See. nach del' Speisllng del'
Tausende ih1'en Abschlu13.Beide Perikopen fehlen bei ~It, e1' hat
sich an clem zaube1'haften Verfahren gesto13en. Die Prozeclur ist,
beiderorts sehr ahnlich: Hinausfiihren des Kranken abseits von del'
:l\Ienge odeI' von clem Dorf, 8peien und Halldallf]egen auf don
1uanken Teil. Die Einleit.llng 8, 22 deckt sich auch im "'\Vortlallt,
mit. del' Einleitung 7~ 32. Auf den Unter'schiec1 von Blind und
Taub ist nach alleclenl kein Gewicht zu legEm, ~It. 12,22 winl
hcic1es komhinirt.
8, 24. Del' Blinde 1cennt den Unterschied von :Mellsch und
Baum, war also nicht von jehel' blind. Das inaskul. Participiulll
stilnde bessel' lIn Neutrum; donn es bezieht sich auf die Biiumc,
nicht auf die :nIcnschen.
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§ 43-54.

8, 26. Josephus sagt Ant.. 18, 28: Philippus· nannte Paneas
Casarea und clas Dorf Bethsaida am See yon Gennesar erhob e1'
zu einer· Stadt unci nannte sie J ulias, zu Ehren del' Kaiserin. Dei
Jfc abel' existirt clas alte ])orf Bethsaida trotzdem noch weiter,
uurl Jesus halt sich in diesenl Dorf auf, nicht in del' Stadt. Er
kOlunlt auch nicht in die Stadt CKsarea, sondern in die Dorfer von
Ciisarea; ebenso nicht in die Stadt, sondern in clas Gebiet von
Tyrns. Er vornleidet iiberhaupt die gro13eren Stadte, bis er hinaufQeht nach JtJl'usalem. - Del' Blinde ,vird au13erhalb von Bethsaida
geheilt, unc1 angewiesen, auch nach del' Heilnng nicht in das Dorf,
sOl1dern nach Hanse zn gehn. Bethsaida war also nicht seine
Heimat, sondern er war nur dorthill gebracht. D liest indessen
anders.
'-'

--.--

lIB. JeSllS allf dem V\Tege nach Jerllsalem.
§ 43-54.
Diese andere Halfte des zweiten Teils fangt genau so an wie
die el'ste (§ 30) und gehort naeh Ort und Zeit in den selben Rahnlen.
Innerlich abel' untel'scheidet sie sich sehr. J etzt beginnt eigentlich
erst das Evangelium, wie es die Apostel verkiindet habell; yorher
merkt man wenig c1avon. Del' EIitschIuB, nach Jerusalem zu
reisen, del' nicht ctwa durch das Osterfest. veranlaBt ist, bringt
eillen auffallenclen 'Vechsel hervor. Ein veridarter Jesus steht VOl'
nns, und die zwei Heil wunder, die hier noch eingestreut werden,
stOren formlich. Er lebrt nicht mehr Allgemeingiltiges, sondern
weissagt tiber seine Porson. Er rec1et nicht luehr ZUlU Yolk, sondern
zu einelu beschrankten Kreise seiner Jiinger. illllen eroffnet er
sein 'Yesen und seine Bestimmung. Und z,var rein esoterisch:
sie soUen es niemanc1 sagen, bis nach del' ErfiUlung seiner 'Yeissagnng libel' sich seIber, und sie verstehn es nicht einmal selbeI'
vorher. Den AnlaB, ihnen gegeniiber aus seiner bisherigen Latenz
herau8zutreten, gibt ihm das Bekenntnis des Petrns: clu bist der
, i\lessias. Er hat es seIber hervorgelockt und acceptirt es. Jedoch
mit einer Korrektur, die auf dem :FuBe folgt: er ist nicht del'
nlessias, del' das Konigtum Israels wieder herstellen wird, sondern
ein ganz andereI'. Nicht um das Reich aufznrichten, geht er nach
"We 1111 all sen, E,"ang. l\Iarci.

5
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Jerusalem, sondern urn daselbst gekreuzigt zu werden. Durcll
Leiden und Sterben geht er ein in die Herrlichkeit, und nul' auf
diesem 'Vege konnen auch andere binein. Das Reich Gottes ist
kein judisches Reich, es ist nul' fur einige auserwahlte Indivic1uen
. bestimmt, fur die Junger. Del' Gedanke an die :Moglichkeit einer
;p.E-rcivotrl des Volkes wird ganzlich aufgegeben. An Stelle del'
Aufforderung zur BuBe, die sich an aIle richtet, tritt die Forderung
cler Nachfolge, die nul' fiir sehr wenige erfiillbar ist. Diesel'
Begriff verliert jetzt seine eigentliche Bedeutung und nimmt eine
hohere an. Es handelt sich dabei nicht wie bisher bloB c1aruill,
daB man bei. Lebzeiten J esu ihn begleitet und hinter ihm hergeht,
sondern vorwiegend danull, daB man ilUll in den Tod folgt: die
Nachfolge ist als imitatio auch nach seinem Tocle moglich und geht
da erst recht an. :Man soIl ihm das ICreuz nachtragen. Die
Junger miissen um des Reiches willen vollkommen aus denl Zusammenhang des Volkes und del' Faluilie heraustreten, sie miissen
alles, was sie an das Leben bindet, und das J.Jeben selbeI' aufopfern. Eine R.efol'lll ist nicht lllOgHcb, die Feindschaft del' V{ eIt
unii.berwindbar. Del' Bruch luit ihr ,,·ird gefordert, del' ZUlU
nlartyrilull fiihrt. Die Situation und die Stinuuung deraltesten
G8111einde wird hier von Jesus vorgespiegelt, da er seinelll Geschick
entgegengeht. Darauf beruht das hohe Pathos, wodurch die EinIeitung zur Passionsgeschichte diese selbeI' iibertrifft.
Ein beson.deres sprachliches Kennzeichen dieses Abschnittes ist
derl\Ienschensohn. Es ist Ubersetzung von Barna-seha, was
nichts weiter als del' :l\Ienseh bedeutet; es bezeiehnet abel' im
:M uncle J esu d ~'1l nI ess i as. 'Vie kann diesel' einfaeh del' l\Iensch
genanl?-t werden?
Den AnluB dazu hat Daniel 7, 13 gegeben, wo yon dem
1\Iesslas (riehtiger freilieh Y0111 lllessianischen Reich) gesagt wird:
"siehe lnit den 'Volleen des IIimmels kanl einer wie ein :l\Iensch."
Er erseheint illl Bilde eines nIensehell illl Gegensatz zu den
tierischen R.eprasentanten del' yorangegangenen 'Yeltreiche.
Abel' er heiDt nicht del' .Mensch. sondern sieht nul' aus wie
ei 11 Mensch. Die J uden sind in del' Verwertung del' Danielstelle
nicht libel' diese Gl'enze hinausgegangen, sie hnben daraus niemals
-den losgerissenell und fiil' sich st.ehenden Namen "del' :Mellsch" fill'
den j\fessias geschopft. Die Apokalypsen Henochs und Ezms
widerJegen diesen Snch vel'halt nicht, sondern bestiHigen ihn.
I
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Henoel! sagt: ))eh sah einen, dessen Antlitz wie das Aussehen eines l\Iensehen war, und ieh fragte einen Engel nuch
jonom ~Ienschellsohll, Hnd er antwortete lllir: dies ist del'
~Iensehensohn~ bei clem die Gerechtigkeit '\YolInt, und diesel'
1\1 ens e 11 en s 0 11 n, den c1u gesehen hast, wird die Konige und nIKchtigen
aufregen." 'Dns ,Yesen fiihrt hier llicht den Titel del' :Mensch, sonc1ern
sieln nul' nus \\"ie ein :Mensch. N" achdem dies clas erstemal genau
n1it den ,Yoden del' Danielstelle gesagt 1st, kann es nicht misverstanden \yerden, \yenn hel'naeh die Bezeichn nng abgekiil'zt wird. DaB
die Abkii.rzung nul' eine Rii.ckweisung auf den c1anielischen Ausdruck
sein \\-ill; tritt dac1urch deutlich heryor~ daB in del' Regel das hin\yels8ncle ProllOlnen zugesetzt wirc1: jener l\Iensehellsohn, diesel'
1\lenschellsohn. :Jlan hat mit Recht gefragt, was das IJ\:.i13en solIe, wenn
del' Jlenschensohn ~Iessiastitel sei. Del' .Messias ist ein ,Vesen sui
generis, diesel' :Jlessias~ jener l\lessias also ein l~llc1ing.
Ezra sagt: "Ventus aseendere fecit de corde 1llaris quasi
simili tudinem hominis. Et eonvolabat i11e hOlllO cum nubibus
caeli . . . et congrega batur Illllltitudo hominu111, ut clebellarent
hominem qui ascenderat de mari."· Voran steht quasi.similit u c1 0 h 0 nli II is, clalln folgt ill e hom 0, zuletzt hei13t es einfach
hom 0, jec10ch gewohlllieh mit eharakterish'enclem Attribut. De l'
~I ens c h ist also auch hier kein bereits selbsUindig geworclenel'
Titel des ~ressias, sonclern nul' eine Abkiirzung des zu Anfang gebrauchten cigentlichen und yollen Ausdl'uck das ,Vesen, das
einenl 1\len8chen glieh, del' wortlieh aus Daniel entlehnt ist.
Es ware unbeq nem gewesen, denselben jedesmal im genauen ortlaut zu ,Yiederholen: die Abkiirzung genii.gt. Sie ist abel' weitel'
nichts als ein Riickweis und empfangt Sinn und Inhalt aus dem
literal'ischen ZusaIllmenhang, in dem sie steht.
In <len Evangeliell erseheint nun abel' del' nlenschensohn nieh t
c1 1.1. l' Ch e i n eng l' oDe r e n Ii tel' a r is e hen Z usa nlln e n han g Y 0 r bereitet, sondel'n ohne weiteres; in isolil'ten AuBerungen, uneingefi.i.hl't und unbec1iirftig del' ErkHirung. Jesus hat' den Gebl'auch
des allgelneinsten Namens in einer ganz exochischen Bedeutung bei
, den Juc1en keineswegs vorgefunc1en, vel'wendet ihn jec10eh c1urehaus
als kurante l\Hinze. Er setzt vol'aus, daB derselbe seinen Zuhorern
bekannt uncl gelKufig sei. UncI sie verstehll ihn auch und fragen
nicht (wie 4, 10. 7, 17. 9, 9): was willst elu eigentlich damit sagen?
Es finc1et. sich keine Spur, daB del' Name ihnen ein Ratsel anfgab.
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Dabei waren sie doch nicht in del' Lage wie wir, den Sinn desselbell
durch Vergleichung del' verschiedenen Stellen, wo er gebraucht wird,
hei'auszufinden. Sie konnten auch nicht schon aus seiner Forni
schlieBen, daB er etwas Besonderes bedeuten solIe, denn sie horten
nul' "del' Mensch" und nicht "del' :Menschensohn".
Und sogar das erregt keine ,~erwunderung, daB Jesus auf einmal anHingt, den :Menschensohn< als Selbstbezeichnung statt Ich" zu
gebrauchen. Er war <doch kein alter Seher und suchte sich nicht
durch wunderliche Redeweise in einen Nilnbus zu hullen. Es befremdet bei ihm an und fur sich, wenn er in dritterPersou" yom
eigenen Ich spricht, unter irgend welchem Namen, es sei welcher
es wolle. Und nun gar unter diesem Namen, del' nul' dazn fithren
konnte, seine Junger an ihm irre zu machen. Denn er gebraucht,
ihn bei nlc fast aussehlieBlich gege"nuber seinen Jitngern, abel'
durchaus nicht, urn sich VOl' ihnen zu verschleiern, sondern um sieh
ihnen zu ofl'enbaren.
Bei Paulus findet sieh del' niensehensohn itberhaupt nicht: das
wiegt schwer. Ebenso in del' Apokalypse nicht; dort erseheint nul'
del' korrekte danielisehe Vet;gleich: op.oto; uhp dVUpWTCOU" 1, 13.
14, 14 - gleichfalls sehr merkwitrdig. In del' ersten IHilfte des
~Ic kommt er aueh nieht Yor, denn die Stell en n1e. 2, 11. 28 nlussen
au.8er Betracht bleiben. Er setzt erst ein unlllittelbar" nach dem
Petrusbekenntnis, und bezeichnet einesteils den zukunftigen" danielischen niessias, andernteils den historischC'n Jesus, abel' ri ur als
leidenden und sterbenden nlessias. Bei l\1t und Lc win1. del' Untersehied, den 1\1c macht, verwischt ; Jesus nennt sich yon Anfang an
den l\Ienschensohn, in Aussagen beliebigen 1nhaHs und "nicht blo13
den Jungern gegeniiber. Del' Ausdruck wechselt dort zuweilen in
den Evallgelien und in versehiedenen Handschriftell des selben
Eval1geliums 111it d81n einfachen 1eh, als ob gar kein Untersehied
ware. Zuweilen wird aueh Ich gesetzt, wo del' l\ienschensohll
riehtiger gewesen wiire.
Del' Name HU3t sieh also nieht nul' in Jesu l\1unde kUllln begreifen, sondern ist aueh unbefriec1jgend bezeugt. Er ist erst in
del' christliehen Gemeincle in Aufnalune gekollllllen. ~Vie kann
clieselbe abel' clazu gekollllnen seil), ihn fiir J esns zu stempeln nurl
" J esu in den niUlld zu legen?
Er ist gleiehzeitig Init del' Erwartullg del' Parnsie J esu entstanden. Jesu selbeI' 111uDte sie vorher angekiincligt haben.

§ 43. 44.

nrc. S, 27 -D, 1.

G9

1)13n seheute sich nun, ihn ullumwundcn sagen zu lassen: iell
werde delllniiehst als 1\Iessias in Kraft und Herrliehkeit erscheinen.
Sondern lllan lieD ihn zunaehst nur sagen: del' c1anielisehe :Menseh
"ird in den
olken des Hilnmels erseheinell. Das konnte er sagen,
ohne sich selbst zu ill.eillen. Zu verstehn, daB er ill 'Yirkliehkeit
sirh Ineinte, blieb del' ehristliehen Interpretation ilberlassen; abel'
natii.rHch schwankte sie nicht lange. Darauf ist n1an dazu fortgeschritten, aueh in den "'\Veissagungen ilber die Passion und die
Auferstelrl1ng Clen nIensehensohn ZUlll Subjekt zu Ina chen , wo er
llotwenclig'- Selbstbezeiehnung J esu ist.. Zulet.zt ist del' Ausdruek
ZUll1 einfaehen Aquivalent del' ersten Person Sing. im :Munde Jesu
goworden, anch au13erhalb del' Esehat.ologie und der 'Veissagungen.
So bei ::'lIt und Lc (in der angeblich so alten Q~!el1e Q) und bei
.T on.; bei l\Ie hochstens an einer Stelle. Dazu 1St dann noeh im
Orieehjschen die verdeutliehende Unterscheidung (~IenseheDsohn fill'
Mensch) geko111men, die in :Me. 2, 10. 28 irrig angebraeht wird ..
Den Sehwierigkeitcn, welcho 6 uta; 'rOU rhDpwTCoU als Name
des Messias iIn ~Innc1e J esu bietet, hat u. a. Lagarde c1adureh entgohn ,Yollen, daB or clen1 Ausrlruek einfach die allgemeine appellative
Bedeutung belaBt. Das ist jecloeh exegetiseh unzulassig. rnd es
wii.rde aneh keinen NULzen abwerfen. Es ist nieht glaublich, daB
Jesns 1m Gegensatz zu del' national verknoeherten jiic1isehen Religion
sich als den l\Ienseben bezeiehnet babe, clem auf del' einen Seite
niehts jIenschliehes fremd ist uncl del' auf del' anderen Seite clie
Ielee <les )Iensehentnn1s erfiillt. Er war kein griechiseher Philosoph
und kein 1l10c1el'ner Humanist., und er redete nieht zu Philosophen
und zu Ihllnanisten. Er butte a 11 eb cl a lni t seinen Jii.ngern einen
Stein statt des Brotes gegeben.

,y
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§ ±3. 44.

J\ie. 8, 27-9, 1

C~1t.

1 G, 13-28. Le.9, 18-27).

l'nd Jesus ging von clannen und seine Jiinger in die Dorfer
yon Casarea Philippi. Und unterwegs fragte er seine Jiinger:
was sagen die Lente, "\ver ieh sei? 28 Sie sagten zu ihm:
.J ohftnnes del' 'raufer, und andere: Elias, noeh andere: irgend
ein Prophet. 29 Da fragte er sie: was sagt denn ihr, ,yer ieh
sei? Petrus antwortete: clu bist del' Christus! 30 Dnd er verbot
ihnen, es irgenclwem von ihm zu sagen. 31 Und er begann sie
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zu 1ehren, es 111ii.sse so sein, daB del' ?\fellsehensohn viel leide
und venvorfen werde von den AItesten und lIohenpriestern
und Sehrift.gelehrten, und naeh drei Tagen auferstehe. Und
ganz offen redete er das '~T ort. 32 Da nahm Petrus ihn beiseit
und beganll ihm Vorstellungell zu maehen. 33 Er abel' walldte
sieh lun zu seinen Jungern, sehalt Petrus und sagte: weg von
mil' Satanas, denn elu bist nieht gottlich gesinnt, sondern
mensehlieh.
3~ Unel er rief' das Volle herbei, samt seinen Jiingern, und
sprach zu ihn~n: 'Vel' nlir naehfolgen will, del' verleugne sich
selbst und nehme sein Kreuz auf sieh: so wird er 11lir naehfolgen. 35 Denn weI' seine Seele retten will, del' verIiert sie;
weI' abel' seine Seele verliert fii.r mieh und das Evangelium,
del' rettet sie. 36 'Vas hii.Ife es deI1l1 dem :Menschen, die ganze
'VeIt zu gewil1nen und seine Seele einzubiiBen? 3i 'Vas kann
ein :Menseh als Kaufpreis fii.r seine Seele geben? 38 'Vel' sieh
nlein und ll1einer 'Vorte sehK1nt, in eliesem ehebreeherischel1
und sii.nc1jge~ Zeitalter, dessen wird sieh aueh del' l\Iensehensohn seha,men, wenn er konlll1t in del' Herrliehkeit seines Vaters
mit den heiligen Engeln. 9, 1 Und er sagte zu ih11en: All1en
iell sage eueh, etliehe unter denen, die hier stehn, die werden
den Tod nicht sehmeeken, I;>is sie das KOlnmen des Reiehes
Gottes in Kraft erleben.
8, 28. Hier ist ~1J.7n7{()T'lj~ einhellig bezeugt., in1 Unte"rsehied
von ~IJ.~T{(WY G, 14. 24s.
8, 29. Jesu Frage hat keinen Sinn, wenn er sieh schon fri111e1'
als ~Iessiaslkunc1gegeben hatte. Erst an diesenl Punkte tritt er aus
seiner LateI1Z 11ervor, abel' nul' gegeniiber seinen J ilngern und uuter
dem Siegel strenger Versehwiegenheit. "Trede bestreitet aus irrigen
Gl'llnden (weil er eine armniiische Grunc1Iage und eine spat.ero
Reclaktion cles jIe nieht ctllerkennt), daB das Petrusbekennt.nis naeh
del' A hsicht unseres Evangeliums einen
enc1epnnkt bilden soIl.
Es erhellt zwingend aus clem clamit einsetzenden allgemeinen Umschlag der Stiml11ung, an8erdem auch noeh besollders aus del' UllInit.t.elhal' anschlie13enclen VerkHirungsgeschichte; denn diese ist eino
Unterstreichung lInd himmlische Beglaubigung des Petrusbehennt.nisses - was allerclings bis11el' niemanc1 erkannt hat. In cleSSOll
ist. dmnit die Frage noeh nicht entsehieden, ob clas Petrusbekenllt.nis
wirklich clie epoehemaehende Bedeutung gehabt hat, die ihm hoi
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JIe zugesehrieben wird. Ieh kann wenigstens clas nicht unbegreiflich
flndell, daB Jesus den N an1en des jii.dischen Ideals sich gefa llen
HUH und doch den Inhalt Yel'tilldert., nicht bloB bei111 nIessias,
sondern analog auc11 bein1 Reich Gottes. Das frei11ch meine auch
ieh, (laG or flir nns niehts yerlieron wii.rde, wenn er es nicht getan
und 81eh einfach als den Erfii.ller des Altell Testaments gegeben
h~itte. Ieh gebe ferner ZU, erst ens , daB e1' nach § 30 anch einen
tinBerell AnlaG gohabt hat, Galiliia zu yerlassen und daB er nicht, nach
Jerusalem gegangen ist bloB in del' A bsicht, un1 sich dort kreuzigen
zu lassen; zweltens, daB die ,Yeissagungen iiber die Passion, in
clonon del' ~IenschellSohl1 Snbjekt ist, dem Yerdaeht spateren Alters
untorliegen; drittens, daB es unklar bloibt, ob er hernach in
Jeru8a1e111 selbeI' CifTentlich nIs nlessias (lufgetreten odeI' ob er nur
yon clem Yolk cIafiiI' gehalten und yon del' Obrigkeit. desl1alb bei
Pila tns yerkbgt j~t.
Der nackte Satz., den Petrus bei ~Ic hervorstoBt, macht Inehr
Einclruck, als del' ornirte bei nIt., und als die Ak kusative bei Lc.
Die verhnItnismiiBig genaue Ortsangabe fehlt bei Le. KIJ.1 o.o-ro; =
y'hu (1,8.7, 3G).
8, 31. Die an das Petrusbekenntnis angehnngte Korrektur des
Jlessiasbegri frs deutet zugleich c1en EntschluH J esu an, nach J erusalem zu gehn. Die drei im Synec1rium -vert.retenen Stande ,yerden
8,31. 11,27. 14,43. 63. 16, 1 vollstanclig aufgefiihrt., dagegen 10,33.
1], 18. 14, 1 feh1en die .A.ltesten, und 14, 10. 16, 3. 10. 11. 31 treten
nul' clie Hohenpriester auf. Die Hohenpriester und Altesten (d. h.
del' geistHcbe und "weltliche Adel yon Jerusalem) konnen gegeniiber
den Schriftgelebrten als eine Einheit betrachtet werden. Aus
sprachlichen Grilndell zweifle ieh ii.brigens hier an del' Ursprii.ngliehkeit del' Nennung des handelllden Subjekt.s beim Passiv; moglichste Allgemeillheit del' Aussage wii.rde fii.r clas erstemal auch
am uesten passen; vgl. zu § 52. Del' Ausdrl1ck clTI'oOr)xtf.Ld.~EtV ist
Daeh 12,10 entlehnt aus Ps. 118, 22. - Fill' "nach c1rei Tagen"
als Frist del' Auferstehung bei Ide. 8, 31. 9, 31. 10. 34 11eiDt es bei
nIt uncl Lc all den entsprechenelen Stellen: "am dritten Tage".
In der Anga be "nach c1rei Tagen" kann allel'dings del' erste und
elI'itte Tag £lIs yoll gerechnet sein. DaB das abel' nicht innner geschah,
geht aus ~It. 12,40 hervor: wie Jonas c1rei Tage und c1rei Nachte
iin B[lueh des Ungeheners war, so wird auch del' nlenschensohn
c1rei Tage und clrei Nachte im SchoB elel; Erde sein. In del' Stelle
'-'
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Osee 6, 2ist "am dritten Tage" aquivalent mit "nach zwei
Tagell. "
8, 32. 33. Petrus hat sich den l\lessias andel's vorgestellt als
leidena und sterbend. Er will Jesus in del' selben
eise von del'
Bahn abbringen wie del' Satan in del' Versuchungsgeschichte" und
wira III it den selben
orten abgewiesen wie jener in l\1t. 4, 10,
auch gradezu als Satan angeredet. 'Orrtcrro p.ou kann nicht durch
ein Komma von U7tG.jc getrennt werden, aber allerdings auch nicht,
wie in 2 Reg. 9, 19, bedeuten: stell dich hinteI~ mich. Es fiigt dem
U7W:YS, welches l\1t. 4, 10 allein steht, nichts hinzu und ist das selbe
wie ~iHi~S Si; vgl. J oa. 6, 66. 18, 6. 20, 14. Das Pro nomen del'
erst en Person ist also unrichtig erganzt, besser ,Yare das del' zweiten
Person gewesen; wie im Deut-schen: hei.G sie treten hinter sich!
8, 34. In diesem Absatz sind nicht mehr die Jiinger allein
angeredet, weil es sich nicht mehr um das :Messiasgeheill1nis handeln
solI. Aber del' Protest gegen Petrus (8~ 33) wird, il). positiveI' ,
\Veise, fortgesetzt., und in ,Vahrheit sagt sich Jesus hier von del'
:Menge, die e1' herbeiruft, los, indelll er die schwierigsten Forderungen stellt, denen nul' sehr wenige geniigen konnen. Zwischen
ordJro s),'{ht'y und axo),ou8StY besteht kein sachlicher und im Aramaischen nicht einmal ein formeller Untersehied. Urn Tautologie
zu vermeiden, muG lnan nach L.e. 14, 26. 27 das Y.CXt axoAouDsl-rro P.Ot
so auffassen, wie ieh es in der Ubersetzung getan babe; 'das a1'a11laische Imperfektunl erlaubt das. Jesus sagt: ~ieht wer inir im
Leben nachgeht, sondern wer 11lir in den Tod folgt,,\ ist Inein Jiinger.
Ein alttestament.licher Sprueh lautet: ninlll1 dein J och auf dieh in
deiner Jug;end. Er ist VOln Rinde hergenOlllll1en, das jung ans
J oeh gewohnt ,verden JnuB. Fii]' das J oeh ist hier das Krenz gesetzt. Dabei kaun nul' an das Kreuz Jesu gedacht werden; die
,Hinger sollen wie er das l\Iartyriuul willig fiber sieh ergehn lassen.
Dicse lnetaphorisehe Verwenc1ung del' noch gar nicht gesehehencn
K reuzignng Jesn beIremdet anfs KuDerste in sein8111 eigellen l\Iullde,
da sie den Horern vollig ullycrstKlldlieh bleiben InuDte. Das Krenz
tritt schon hier als Synlbol des Christeni-.lulls auf. Abel' Jesus lw.t.
es nicht fiir aIle getragen, sondern jeder muD es ihnl llachtragen.
Ahnlich, doch nieht so imperat.iv, 10, 39: den Kelch, den ieh
trinlce, werclet auch ihr tl'inken usw.
8, 35, Fiir ~u~C~ gibt es kein (Hlsreichendes Aquivalent; es
st.cht zuglcieh fiir Secle, Leben, und das Reflexiv (sich solbst).
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Ebenso aueh nicht fill' u:;:o),SGC{t (aubed); es ist nieht bloB verlieren,
sondeI'll a ueh preisgeben. t;ber (jW(j~t = a e hi (lebenc1ig lllaehen,
am JJeben el'halten, gesund nlaehen, retten) s. Zll 3, 4 (6, 23. 34).
Die Jilnger so11en das ?\Ial'tyriunl auf sieh nelnnen UIll Jesu willen
und um des EVilngeliums willen. Nieht urn s ein es E. willen~ sondel'n
um cl e s E.' willen: er ist aueh bier bei ~Ie nieht del' Vel'kilndel',
sonclel'n del' Inhalt des Evangeliums. rr EVEXEV ~oiJ EU~rl::Uou bedeutet nahezu clas selbe wie E'ISZEV ~p.ou; das Evangelium ist del'
yon den A posteln gepl'edigte Christus.
8~ 36. Delll (Yjp-ttotl9jvw entsprieht iIn Arilmaisehen ein Aktivum,
gerac1c so ·wie clem ~~;:,tcd}~vc(t.
8, 37. Del' Vel's ist ein freies Zitat. yon Ps. 49, 8, und daher
el'kHirt sich (las tSOt, wuhrend 111il11 naeh 8, 36 Gl Wl1rten rniiBte:
,y.1S kaHn del' ~Iensch ills Aquivalent. fill' seine Seele b ek 0 nl m en!
2, 38. Diesel' Sprueh ist aus clem selben l\Ietall wie 8, 36,
abel' yon anderer, uncl zwar von alterer Priigung. Die Forderung
geht lange nicht so weit; und "ieh und m ei ne ,Yorte" ist ganz
etwas andel'es als "ieh und da s Evangeliuln". Ferner 1st del'
l\JeD~chensoh11 hier nieht wie yorher del' leiclende l\Iessias del'
Gegell"Wart, sondern del' gloriose del' danielisehen Esehatologie.
:Kaeh 9~ 1 und aueh nach ~l)iJ 'IT~,pO~ C{U~I)U miiDte llHUl Yerstehn,
daD Jesns sieh seIber clamit identifizire. Abel' er reclet hier nieht
zu seinen Jii.ngern, sonc1erll zum Volk, d61n er sieh nieht als
:Messias knnd geben ,yill. Unc1 wenn man c1arauf aucb vielleieht
kein Gewicht legen clarf, so ware doeh del' \Veebsel des Hauptwortes in Vonlers(ltz unc1 N aehsatz hocbst wunderlich: ,yer sieh
meiner sehii.mt., dessen wil'd sieh c1er ~Iensehensohn sehamen.
Dieser ,Yeehsel findet sieh ebenso bei Le. 9, 26. 12, 28, zweimal.
DaD Mt. 1\., 33 ihn beseitigt, gibt zu c1enken. ,Yahrseheinlieh ist
erst dureh eine spatere Interpretat.ion, clie in 9, 1 unzweifelhaft
Yorliegt, del' c1anielisehe :Mensehellsohn hier IdaI' auf Jesus bezogen,
so daD e1' seine eigene Parusie ankiincligt. Aueh del' Ausdl'uek 'r0U
'ITCI.-':PQ~ 'l.U'I)U befremclet an diesel' St.elle. Zum danielisehen nlessias
paBt e1' nicht, und sonst bei nle (ausgenonlmen 13, 32) llenllt
Jesus Gott niemals seinen Vater. Ausclri:ieke wie "die Herrlichkeit
meines Vaters" sincl ilun fremcl. Nul' einmal iln Gebet (14, 36)
rec1et er inl V okativ Gott als Yater an, jecloch in keineln ancleren
8inn wie es iIll Vaterunser (T.chzp Le. 11, 2) gesehieht. Del' Unter. sehied zwischen del' Vater und mein Yater ist iiberhaupt erst
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grieehisch. Jesus hat A b b a gesagt, was iIn Vo1cativ ausschlieBlich
(auch fur Unser ,Vater) gebraucht ,vird und im ubrigen sowol
fiir del' Vater als fiir Inein Vater. - Ehebrecherisch wird die
gegenwartige Generation del' Juden nicht im eigentlichen Sinne genannt, sondern in denl religiosen, del' au~ Hosea und den Propheten
bekannt ist.
9, 1 1st ein Zusatz zu 8, 38, a.uBerlich abgehoben dul'ch r.~t
D-r2:'(EV, und auch innerlich gekennzeichnet.· Die eben ausgesprochene
Ankundigung del' Parusie wird gleich herabgestilTInlt. So bald ,,,ird
Jesus nicht kOrnlTIen, abel' doch eher als aIle seine Jiinger aU8gestorben sind.' 'Vir werden damit hinabgefi:i.hrt auf eine Zeit,
wo die Ineisten unrnittelbaren Junger J esu schon dahingel'afft
waren, doch aber die Hoffnung festgehalten wurde, daD wenigstens
ein kleiner Rest seine Hingst erwartete Parusie noch' erleben werde.
D as Reich' Gottes ~V QUVciP.Sl ernpfangt seinen Sinn erst durch den
Gegensatz eines andel'en schon 'gegenwartigen und innerlichen
Reiches Gottes. Aristoteliseh ware dies letztere ~v OUVU.P.El und das
' EVEpj'ElCf.
\
, zu nennen gewesen.
ane1ere Elt

§ 45. 11c. 9, 2-13.
Und nach sechs Tagen nalllll Jesus den Pet.rus, J akobus
unc1 Johannes und fiihrte sie auf einen hohen Berg, Hlr sich
allein. 3 Dnd er wurde VOl' ihren Augen ven\randelt., und seine
Kleider wurden gHinzend, sehr wei13, wie sie kein 'Valker auf
Erdent< so wei13 111achen kann. 4 Und es erschien ihn1 Elias nlit
~r oses, und sie unterredeten sieh 11lit .T e~us. 5 Und Petrus hub
an und sagte zu Jesus: Habbi, hier ist fill' uns gnt sein, wir
wollen c1rei EiHten aufseh1agen, fiir c1ich eille und fiir ~Ioses
eine und fiir Elias eino - G er wu13te 11a1111ich nicht was er
recleto; d81111 sie waren bestiirzt. 7 Uncles ersehien eine 'Yolke,
die ihn iiberschattete, und ans del' 'Volke learn eine Stinnlle:
dies ist mein ge1iebter 80hn, den hort! H Und wie sie sieh 11111sehauten, sahen sic p1ot.z1ieh niGln:lncl 1nehr, nul' Jesus n11ein
bei sich. Und als sie yom Berge hel'abgingen, gebot cr ihnen,
clas, was sie gesehell hatt.on, keinGlll eher zu erz~lhlen, aIs wenn
del' nlenschensohn VOll clen 'roten auferstanc1en sei. ]0 Uncl sio
grilren das 'Vort auf und stritt.en 1nit einanc1er c1ariiber, was
[l

~ '1::).
I:"
~

'I C.

_1

'>
1·U.
..
,C) ,,,:.-

10

cbs bedenteu so11e: wenn er yon den Toten aufel'stallclen sei.
11 r 1l(1 sic fragten ihn:
sagen doch die Sehriftgelehrten, erst
miisse Elias kOlllmen? lZ Er spraeh zu ihnen: Elias muB wol
t'TSt kommen und aUes in Ordnung bringen, doch wie steht
q:esehrieben libel' den ~Ienschcnsobn, daB er yielleide und \'erachtet werde? 13 Aber ieh sage ench, Elias ist auch gekomlnen ~
nnll 8ie haben iInn getan was sie wollten, wie fiber ihn geschrieben st.eht.
9, 2. ~lall weiJ3 nicht, 'Y<UUlll an diesel' einzigen Stelle (abgesehen yon clel' Passionsgeschic.hte) die Z,yischenzeit zwischen z,,-ei
Erziihlungen genan angegeben wjrd. Del' Berg ist deln Berichterstatter llicht bekannt, abel' gewiB del' selbe wie :JIt. 28, 16. "£p."rYJ:JDs',l unci hdJiLl')',I kommen SOBst bei nrC. nicht YOi'. hauI)tsachlieh
aus clem Grunc1e: weil diese Prapositionen meist im geistlichen 8til
rler .T uelen yenyanc1t werden, wahrend nIc clllrchaus yolkstlill1lich,
llieht bibIisch und .iii.disch schreibt. Er sagt 'l.o:.s',Iant.
9, 3. Die Perle des jIe, del' ,Yalker, wircl (nac.h ~It und Lc)
YOll D und Syl'a S. als zu plebejisch \Tersc1nnaht.
9, 4. Allch ~roses gilt 'wie Elias als nicht gestorben und befindet. sieh darulll nicht in der Holle~ sonclern im Hiullnel. Daher
die Assl1mptio ~Ioyseos.
~,5. p[J.~(3t fii.r 0l0cl.(jY.'l.I,:::, wie 11, 21. 14, 46. ,Vannu an dies en
drei Stell en das aramaische ,Yort beibehalten ist, sieht man nicht.
~\ 7. Die Syra S. allein hat die richtige Lesart erhalten:
S"t(jt.trJ.~f)'JJ'l. 'l.u.tp (nieht 'l.O"rJt;,). Die ,Volke ist clie Erscheinung
Gottes, luit Recht heiBt sie bei ~It. eine Lichtwolke. Sie 1ibersehattet den ZUlU illessias zn Zeugenden, uno aus ihl' k01l1mt die
Stinlme, die ihn als solchen proldan1il't. In Le. 1, 36 ist das Uberschatten beibehalten, an die Stelle del' 'Volke abel' del' heilige Geist
getl'eten. Letzteres anch in del' Taufgeschiehte. Das ist eigentlich
w0 1 cine Pm'allele del'.v erklal'ungsgeschiehte, abel' von i\Ic sehr ge5ehickt c1amit vereinigt. Dort ergeht namlich clie Stimme nul' an
Jesus, sodaB er allein sich seiner i\lessianitKt bewu.8t wircl, hier
aber an clie drei Jii.nger. Dort hei.8t es: d u bist mein geli.ebter
801m, hier: das ist ll1ein geliebter 80hn, den sollt ihr horen, Del'
Unterschiecl ist ohne Zweifel beabsiehtigt uncl fiir clie gauze Anlage
des zweiten Evangeliums yon Bedeutung, wie ich schon zu § 2
, hervol'gehobell habe; es wirc1 del' erste Schritt getan von del' Latenz
! zur Offenbarullg.
Ubrigens sagt clie Stirrime nieht: dies ist mein
I

'
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Sobn, del' nun fur euch leiden und sterben wird, sondern: dies
ist mein Sohli, den sollt ihr horen.
9, 8 .. Fur clAAr/. setzt D cl p.~; es ist auch hier ella wie 4, 22.

6, 8. 9.
" 9, 9. 10. Jetzt beginnt ein zi61nlieh komplizirter Anhang,
groBtenteils eine Art Kommentar, in del' iiblichen IToI'm, daB die
Junger fragen und Jesus bescheidet. Das Verbot 8, 30 wird wiederholt, abel' insofern versch~irft, als man verstehn muB, daB auch
die Junger, die nicht dabei gewesen sind, von del' ·VerkHirung nichts
erfahren sollen, bis zur Auferstehung. Die Angabe diesel' Frist
in 9, 9 "gibt den AnlaB zu del' Frage in 9, 10. Fur 'to EX vsxpwv
dvo:cj'l:~va.t liest D O-Co.v EX v. clvo.u-c-{l, dem Sinne nach jedenfalls
riehtig; denn es handelt sieh eben nul' urn die yorhergehende
AuBerung J esu. Die Junger verstehn nicht, daB Jesus yon seinem
Tacle und seiner Auferstehung ganz beiHiufig redet wie yon einer
bekannten Sache. Dagegen an dem Ausclruck ~Iensehensohn nehmen
sie auch hier keinen AnstoD.
9, 11. 12. Ein neuer Anfang, ohile aUe innere Verbindung mit
9, 10. TIpw-cov becleutet nicht: YOI' clein6111 Leiden und "Auferstehn,
sondern: VOl' del' Parusie des ~Iessias. Das logische VerhKltnis
del' beiden SKtze in del' Antwort J esu wird in D richtig so ausgedriiekt: wenn Elias vorher .:a11es fiir den M:essias in Ordnung
bringt, wie ist dann die von cler Sehrift geweissagte Passion desselben zu verstehn? DeIHl (brnach unterliegt er ja den Sehwierigkeiten, die Elias iilln <tus deln ;Vege gerK1.11nt haben solI.
9, 13 ist lwine Fortsetzung von 9, 12, sondern eine andere
Antwortl auf die Frage del' JUnger. In 9, 12 wird die Schwierigkeit, worauf die Junger hinweisen, damit abgetan, daB die yon
den Sehriftgelehrten behauptete Apolwstasis des Elias sich nieht
mit del' ,Yeissagnng del' Sehrift vertrage. In 9, 13 c1agegen wird
gezeigt, daB jene Sehwierigkeit garnieht besteht. Elias ist in
del' Tat schon dagewesen, freilieh nicht. ein'
sieO'reicher ,VeO'l'iinmor
"t>
t>
a11er Hindernisse, sondern dCln leidenden und sterbendell ~Iessi(ls
entspl'ochond oin leidender und sterbender Elias (Johannes dol'
Tiiufel'), del' ebenfalls in del' Sehrift geweissagt ist.
DaD die VerkHirllng nicht zufiillig auf das Petl'usbekellntnis
folgt, sOlldern darauf das g{1ttliche Siegel clrii.cken soll, ist bereits
gesagt. Es HUlt inc1essen auf, da.B sie llieht YOI' allen Jiingern
(wie 8, 278S.) YOI' sieh geht, sonclr.rn nul' YOI' dreiell. Sie ist also
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doth nicht bloB ein himmliscbes Echo c1es Petrnsbekeuntnissos,
unc1 dann hat. sie auch nicht. hinter demselben ihre notwendige
Stellung. ~Iau clarf nach i\It. 28, 16 die Ve1'mutung wagen, claB
sie eigent.lich ein Anferstehungsbericht ,ya1' und vielleicht. del' alteste
in den Evangelien. Nach ROlU. 1,4 ist Jesus dnrch clie Auferstehnng
ZUlU Sohue Gottes erklfirt.
In Begleit.ung von l'1oses und Elias
erscheint. er clanllll, weil auch sie unmittelbar aus dem irc1ischen
ins himnllische Leben iibergegangen und nicht wie alle iibrigen
l\Ienschen in der Holle sind. Dadurch f.'illt ein anderes Licht. auf
die sechs Tage. l\Ian konnte sich versucht fiihlen, sie mit den
sechs Tagen del' Passion zu identifiziren, sodaB J esns unmittelba1'
nach dem Toele in den Himmel entriickt ,Yare - was dem Bericht
~[c. 16 nieht 'idc1erspraehe. Abel' es ist nicht VOll dem Akt del'
Auferstehung die Rede, sondern davon, daB del' Auferstandene den
drei Jiingern ef:3cheint. Dann miiBte man also die sechs Tage als
den Zwisuhenraum zwischen dem Ende J esu in Jerusalem und seiner
Erscheinnng in Gali1aa ansehn. Nach 1. Kor. 15, 5 ist die erste Erscheinung J esu nicht den drei Jiingern, sondern deln Petrus al1ein
zuteil geworc1en: dazu wiirde es stiIuluen, daB ihn nach 8, 29
Petrus zuerst als den Christus erkennt. Die V orschiebung del'
VerkHi.rung d. h. cler Auferstehung an diese Stelle HiBt sich sehr
gut begreifen und charakterisirt das ganze herrliche Stuck § 43-45;
.T esns ist hier iiberall der verklarte J eSllS, del' Gekreuzigte und
Auferstandene.

§ 46. Ivlc. 9,14-29 ([\1t. 17, 14-21. Le. 9,37-42).

r nel

als er zu den J i:i.ngern kam, sah er, daB viel V olk
Ull1 sie hennn war unel daB sie miteinancler hin und her
reeleten. 15 Sobald abel' all die Leute ihn sahen, staunten sie,
Hefen herzu und griiBten ihn. 16 Und er fraate
sie: was habt
u
ihr miteinancler zu verhanc1eln? 11 Und . einer aus clem Volk
ant.wortete ihm: l\Ieister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht,
der hat einen sprachlosen Geist; 18 unc1 wenn er ihn packt,
so zorrt er ihn, und er schaumt und knirscht mit den Zahnen
und wirc1 starr; unO. ieh sagte c1einen Jungern, sie sollten ihn
• austreiben, abel' sie konnten es nicht. 19 Unel er antwortete
und sprach zu ihm: 0 ungHiubjges Geschleeht, wie lange s'o11
ich bei euch sein! wie lange soll ieh -euch ertragen? bringt
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ihn mir her! 20 Und sie brachten ihn zu ihm. Und da del'
Geist ihn sab, verrenkte e1' ihn, und er fiel zu Boden und
walzte 'sich und schaumte. 21Und er fragte den Vater: wie
lange ist es, daB e1' das hat? 22 Er sagte: von Kind auf, und
oft hat e1' ihn auch ins Feuer und ins "T risser geworfen, um
ihn zu verderben; wenn du aber etwas vermagst, so hilf uns
und erbarm dich unser! 23Und Jesus sp1'ach: "wenn du 'verl11agst" sagst du?' Alles ist I110g1ich dem cler. cia glaubt.
2~ Alsbald schrie del' Vater des Knaben: ich glaube, hilf meinem
Unglauben! 25 Da nun Jesus sah, daB das Volk herzu lief,
bedrohte er den unreinen Geist und sagte: du sprachloser unc1
tauber Geist, ich gebiete dir, fahr aus von ilUll und zieh nie
ulehr in ihn ein! 26 Und ulit Geschrei und vielem Gezerr fuhr
er aus, und er ward wie tot, sodaB die l11eisten c1achten, e1'
sei tot. 2i Jesus aber faBte ihn bei der I-Iand und richtete ihn
auf, und er stand auf. 28 Und als er uach Hause knIll, fragten
ihn seine Junger fur sich: ,warunl haben wir ihn nicht austl'eiben konnen? 29 Dnd er sagte zu ihnen: diese Art ftihrt nul'
dul'ch Gebet und Fasten aus.
9, 14. Die Sezession J esu auf den Berg § 40' soIl yorausgesetzt
'werden. N achdenl del' nleister sich wegbegeben, versuchen sich
seine Junger cUll Geisterbannen, aber vergebHch. Sie konlmen an
einander dariiber, woran die Schuld des Miserfolges liege und wet'
die Schuld trage. So ist die Situat.ion iIll Folgenclen. Daz'u paBt
es gar nicht, claB hier clie Schriftgelehrten nlit ihnen zanken.
Man 'wird dazu gedrangt, die ip?f.Lp·atEtS7 als falsches Explicitum fill'
o.OtfjU; arlzusehen; die Einsetzung des ExplicitlllllS statt des Pronomens
ist nicht bloB in cler Septuagillta, sondern auch in cler handschriftlichen Uberlieferung del' Evangelien haufig. Zu Anfang ist jedenfalls
c:lo;::y inl Singular zn lesen, vg1. 1, 29. Subjekt des Sehens ist Jesus,
und nicht Jesus Init den drei Jungern. Ein Unterschied zwischen
den Jungern wil'cl hier inl ,VahI'heit gal'nicht l11ehr gemacht.
9, 16. ,Voruber staunen sie? SoIl nlan anllehmen, ebB om
Schein von del' Verklarnng an Jesus haften geblieben war, wie bei
1IIoses, als er vonl Berge hel'ab kanl? Vgl. 10, 32.
9, 1G. IJpo; a.o-rrJu; ist reflexivisch und gleichbedeutend mit
sy Up-tV, welche Lesart. (D) viel1eicht den Vorzug verdient.
9, 17. 18. Die Antwort auf clie Frage. .T esu wircl statt. yon
clen Jiingern yon denl Vater des kranken Knabell gegebell: ael'
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Grund, weshalb sie 11liteinander' disputiren: ist, daB sio don Knaben
nicht heilon konnten.
9, 1 ~). Die ·I~vsa. amCi-::o; ulllfaBt Jii.ngor und Kichtjiingor. i\Ian.
clarf es nicht wie Lc nul' auf die Jiinger beziehon~ noeh weniger
abel' sio aussehlieBen: das widersprache del' ganzen Situation. Sehon
111it eine1ll Fuf3 in del' unclern \V eIt.~ kann Jesus sich in das irdischo
Gewilhl nicht. mohr finden, in das er sofort hineingerat.
~). 23. Obwo1 ~tP 7i:tCi-::SOOV-::t nach denl Zusammenhang auf den
Heilenden gehn lllii.Gto~ soll os doch nnch 9~ 24 auf "don lun Heilung
Bittenden bezogen werden.
~I. 20. I\..ill~6y fehIt 9., 17 und unter cD,a),f)v ,yii.rde man nach
dem Yorhergehenden keine ganzlicbe Stummheit verstohn, sondel'n
ellor zeitweilige Aphasie, "\yie sie bei Epilepsis yorl..ommen mag.
9~ 26. Die Behanc1lung yon T.'1sup.a (und oatp.6vt rJY) als ~Ins
knlin mn finc1et sieh in D haufig.
9~ 28. 29. Anhang nlit Szenenwechsel, ,Yorin die Jii.nger privatilll
AllfschluB erhaHen. Nul' einem starken Betel' und Faster weicht
ein 80lcher Damon. J esu ",ird man diesen Ausspruch nicht zutrauen, del' auch c1nrch Stroichung yon xed v1jC;i:c(~. nicht ge\yinnt.
Es \yjrd ii.brigenE durch D und Syra S. kraftig genug bezeugt.

.

§ 47. 1ie. 9,30-32 (1ft. 17, 22 s. Le. 9,43-45).
lind sie brachen auf yon da und zogen durch Galilaa, und
31
81' wollte nicht~ daB es jemancl wissen soUte.
Er 1ehrte namHeh seine .Jii.uger und sagte ihnen: del' l\Ienschensohn wirc1 in
del' ~lcllschen Hand li.bergeben und sie werden ihn toten und
nach drei Tagen wird er auferstehn. 3'2 Sie yerstanclen abel'
clas \Y ort nicht und scheuten sieh ihn zu fragen.
9, 30. Vorbereitet durch § 43-45 beginnt jetzt tatsachlich
. die Reise nach Jerusalem, obwol es orst 10, 32 deutlich gesagt
",ird. Sie geht aus yon del' Gegend nordlich des Sees yon Gennesar,
wo sich Jesus seit § 30 aufgehalten llat, fiihrt zunachst c1urch
: Gal iba und libel' Kapernaum, dann ,veiter durch Peraa (10, 1)
. liber Jericho (10, 46) nach del' Hauptstadt. Uber den Grund,
warum .Jesus unerkannt c1urch Ga1iHia reisen will, s. S. 50. 5l.
9, 31. 32. Das "(ip soU eine Verbindung nlit clem Vorhergehenden herstellen, aus diesem Zwecke abel' erklart sieh das InI kognito
nieht. Die Toclesweissagungen, Clie mit del' Reise. nach
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Jerusalem eng zusam1nengehol'en und iInmer den :Menschensohn
zum Subjekt haben, werden lose eingestreut und von Zeit zu Zeit
in ganz ahnlicher Form wiederholt, ohne daB die spatere auf die
fr1ihere Rucksicht nalune. Die Junger haben jetzt VOl' Jesus eine
ganz begn:~ifliche Scheu (10, 32); im Gegensatz zu 9, 32 wagen sie
es freilich 9, 11, ihn zu fragen.

§ 48. NIc.9, 33-50. (NIt.. 18, 1-11.

~c.

9, 4G-48).

Und sie kamen nach Kapernaum, und zu Hause fragte
er sie: was bespr~tchet illr unterwegs? 34 Sie abel' schwiegen,
denn sie hatten unterwegs daruber geredet, werder groBte
ware. 35 Und er setzte sich und rief -die Zwolf und sagte zu
ihnen: werder erste sein will, werde del' letzte von allen
und del' Diener von allen. 36 Und er nahm ein Kind und stellt.e
es VOl' sie hin, herzte es und sagte zu ihnen: 37 weI' ein solches
Kind aufnimmt in meinem Namen, nimmt mich auf, und weI'
mich aufniInlllt, -nimmt nicht mich auf, sondern den del' 1nich
gesandt hat. 38 Sprach zu ihm Johannes: 1\ieister, \yir sahen
einen in deinem Namen Teufel austreiben, del' uns nicht nachfolgte, und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht naehfolgte.
39 Jesus abel' sagte: \VeIll~t i)lm nicht, denn keiner, del' 'Yunder
tut in lneineln Nmnen, kann leicht von mil' tibel reden, 40 denn
weI' nicht wider euch ist, del' ist fiir euch. 41 Denn wer euch
einen Becher 'Vasser zu triDken gibt in denl NaInell, daB illr
Christ.o angehort, Alnen ich sage euch, er wirc1 nicht unl seinen
Lohn kommen. -12 Dnd weI' einem von (liesen K1einen, die da
glKubig sind, Ansto.8 gibt, deln w~ire es besser, wenn ihm
ein :L\Iiihlstein UIll den I-Ials gelegt und er ins 1I1eer geworfen
wi.irc1e. ·13 Und wimn dich deine I-Iand zn }i'aU bringell will,
han sie ab; es ist bessel' fii.r dich, verstiimmelt in das Leben
einzugehn, als 111it zwei Handen in die Geenua abgehn zu
lllussen, in das Feuer, das nicht erlischt. 4 ~ Und wenn clicll
dein FuB zu Fall bringen will, han 1hn ab; es 1st bessel' fill'
dich, hinkend in das Lebon oinzugehn, als 111it zwei FiiI3ell in
die Geenna geworfen zu werden. 41 Unel weun elein Augo
clich zu Fall bringen will, rei.8 es aus; - es ist bessel' fiil' dieh
oin~iugig in clas R.eich Gottes einzugehn, als Init zwei Augell
in clie Geenna geworfen zn werden, 48 wo ihl' "Tlu;ln kein

§ -18.

~Ic.
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Encle ninllnt und das Feuer nicht, yerliseht. ~~ Denn jec1er wird
mit. Feuer" gesalzen ,Yerden. 50 Das Salz ist ein gutes Ding,
,,"enn abel' clas Salz salzlos wird, wonlit woUt ihr es herstellen? habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander.
9. 34. D versteht: "weI' yon ihnen del' bO'roBte werden wilrde" ,
nKmlich nach 10, 35 SSe in.l Reiche Gottes. Das ist jec10ch nieht
notv;enc1i.g.
~1, 35-37 fKngt neu an. Denn nach 9, 33 S. ist Jesus ja schon
priyatiln Ini1. den Jiingern zusammen, ,",ozu braucht er denn noch
die Z W 0If (3~ 14. -1-, 10. 6, 7) zu rufen? Dell Spruell in 9, 35 liiBt
D aus und ye1'binelet "LO"Lc xaa{CiC<; Z?u,VIjCieY "LOO; OU,OSXCi u111nittelbar
mit x~l ),armY X"LA 9, 36. J edenfalls ist 9, 36-37 ein besonderes
Ganzes und hKngt nieht eng mit 9, 33. 34 zusan"!lnen. Das geht
hor\'o1' ans del' l'Ioral 9, 37. Das Kind veransehaulicht hier nieht
die Kindlichkeit-, die Unbekiirnmertheit um Rang und GroBe, und
client iiberhaupt nieht ,,-ie 10, 13 SSe als Vorbild; es k01l1mt garnieht
als Subjekt, sonc1e1'n nul' als Ohjekt des Hanc1elns (des" OSZ,SCiaCl.t)
ill Betracllt. Yielleieht ist also del' Sprueh 9, 35, del' in D fehlt,
in derVulgata zngesetzt, urn die Beziehung zwischen 9, 33. 34 und
R 3G-37 deut1ieber heryort1'eten zu lassen.
9, 37 gibt eine Regel fliT die Zeit, ,\YO Jesus nicht Inehr selbeI'
auf Erden weilt, sonderll nul' vertretungsweise Bew-eise cler Liebe
empfangen kann, da sein Name unter seinen Anhangern fortlebt.
'Ed "LlP 0'1DP-CCCt p.ou (13, 6) wil·el 9, 41 erklii1't. Del' N arne ist nieht
Jesus, sonc1ern Christus, er erscheint. bei :Mc iiberhaupt" sehr se1ten
und im illuncle Jesu nul' hier und 13, 6. Das Kind ist Beispiel
fill' den Geringsten und Veraehtetesten, del' Christo angehoren
will (9, 42).
9, 38-40 hebt zwar aueh neu an, setzt abel' den yo1'ller angesponnenen Faden fort. ,Vel' mit clem N amen Ohristi Dalnonen
beschwort und ihn clamit anerkennt, den soIl man nicht verketzern,
wenn er sieh aueh nicht zu den Z"olfen halt. Es ]st 9, 38 nieht
Yon del' Nachfolge Jesu, sondern yon dem Zusammenhalten Init
den Aposteln die Rede; und in 9,40 muB es naeh D up.wv ... Up-tV
heillen ~1.t(j)V ••• -(d-,-tV konnte daraus leieht korrigirt werden,
nicht a bel' umgekehrt.
9, 41 schlieBt sieh leicht an, obwol nieht in ganz del' selben
Linie; es greift mehr auf g, 37 zuriiek. N oe11 entsehiedener tritt
del' Zusamlnenhang mit 9, 37 hervor in" 9, 42. nt(j"LEUI)V-rE~ ist wie
I
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in del' Apostelgeschichte absolut gebraucht fiir das, was spateI'
'Christ en genanilt wil'd; crxavo(J.A{~ctV bedeutet hier vielleicht speziell:
:zum Abfall yom Christentunl verfuhren. ,Verden Spruch fiir
authentisch halt, wird iibersetzen miissen: in den See.
9,43-47 geht aus einem and ern Ton und laDt keine Spur
von spateren Verhaltnissen erkennen. Es ist ad yocem crx"(lVOrJ.).{~SlV
(9, 42) angehangt, handelt abel' nicht von Verfuhrung durch andere,
sOliclel'li yon Versuchungen zur Sunde, die aus dem eigenen Fleisch
und Blut kommen. ,Vas Jesus hier elllpfiehlt, ist zwar l~icht clas,
was Origenes tat, abel' das Gegenteil yon dem Treiben del' syrischell
Asceten, die ihre Kraft gegeniiber dem Satan auf die Probe stelltell.
Er lehrt die Gefahr nicht herauszufordern, sondern sie im Keilll zu
ersticken, und zu beten: fuhr uns nicht in Yersuchun"g (14, 38).
fss'lvrJ. konllllt nul' hier bei nrc VOl', 7Wpd..octcro; iiberhaupt nicht in
den Evangelien, auDer bei Lc. 23, 43. :Mit denl L e ben 9, 43. 46
wechselt 9,47 das Reich Gottes, sowie crw~ccrO(J.t (ins Reich
Gottes gelangen) auf aramaisch ~~ii heiDt. Del' Yers 9, 48 stanllnt
aus Isa. 66, 24, del' ,V urnl steht fiir die Verwesung, die trotz dem
Brande nicht aufhort und von dem Toten elllpfunden wird. Es
scheint indes, daB dies Zitat aus Jesaias nul' herg~setzt ist, UIll das
Stichwort rrup fur 9, 49 zu ge,yinnen.
9, 48 ist ad voceIll I.Up al)geh~i.ngt. Das Feuer ist hier abel'
llicht clas Hollenfeuer, sondern ein Fegefe1.1er, das jeder n~ensch zu
bestehn hat, clas nul' das Schlechte an ihm verzehrt, al)(~i' das
Gut.e, die Hauptsache, grade ulugekehrt konservirt und also die
,,7jrkung des Salzes hat. Vgl. 1. Kor. 3,13.15.
U, 90 ist wiederulll ganz auBerlich ad YOCelli &),tcrO~crs"Ca.t angeschlossen. Die Deut.ung des Salzes auf clie Jii.nger bei~It und
Lc wircl richt.ig sein. Sie ist wol auch del' Grund, wanUll Me
den nrspritnglich unabh~ingigen Spruch in del' zweiten IHHfte des
Verses hat folgen lassen. Das Geroll isolirter und paradoxer Aussprite-he JesH in nrc. 9, 48-50, die slch da ,ausnehmen wie unverdaute Brocken, ist hochst eharakteristisch und ohne allen Zweifel
das literarisch prim are. ~Yie hiitte ~Ic dazu kOllln1en sollen, dieselben aus clem ZusHl1lluenhange zu reiBen und dadurch unyerstanc11ich zu lnaehen? Erst sptiter sind sie (in Q) bessel' begrifrcn,
""
digerirt, und ins Gefilge gebracht.

§ 49. :Me. 10, 1-12.
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§ 49. 11 c. 10. 1-12. (lvlt. 19: 1-9).
"Cnd er brach auf yon da in das Gebiet yon Judaa jenseit
des J ordans, und die Leute wanderten ,,-ieder haufenweis zu
iln11 zusanllnen~ und er lehrte sie wieder wie er ge\yohnt. war.
:! l"7"ncl es fragten ihn einige,
ob ein :Mann ein ,Yeib entlassen
c1ilrfe., unl ihn zu versueben. 3 Er abel' er"iderte ihnen: \yas
hat euch )loses geboten? -1 Sie sagten: n10ses hat gestattet,
einen Se:heidebrief zu schreiben und zu entlassen. 5 Jesus spraeh
zn 1hnen: In Riicksicht. auf eure Herzenhartigkeit hat er eueh
dies Gebot. gesehrieben, 6 in del' Sehopfungsgeschiehte abel'
(schreibt er): als nlann und ,Veib hat Er sie genlaeht;
7 darulll
wird ein l\Ianll Yater und l\Iutter verla5:3en, und die
beiden werden ein Fleisch sein. 9,Yas nun Gott zum Paar
yerbunc1en hat, soIl del' l\Iensch nieht seheiden. 10 Und zu
Ib nse fragten ihn wieder seine Jii.nger deswegen. II Under
spraeh zu ihnen: ,Yer 8ein '" eib entHiBt und eine andere
freH, bricht illr die Ehe. 12 rnd \,enn ein ,Veib, YOnl nianne
weggeschickt, einen anderen heiratet, brieht auch sie die Ehe.
10, 1. Richtig fehIt das y.~l yor TdpCl.Y in D und Syra S.,
so\\'ie bei Mt; Peraa heiBt Init vo11eln Namen das jiidisehe Land
jenseit des J orcbns. Zwischen jdp~Y als Substantiv (= Peraa) und
als Praposition ist im Smnitischen gar kein Untersehied. - Es
\yird Yoransgesetzt, daB Jesus sieh in einer yorhergehenc1en Periode
yom Yolk zuriiek gezogell gehalten habe.
10, 2. Die Pharisaer fehlen in D und Syra S.; sie sind in
del' Yulgata aus nIt naehgetragen und stammen eigentlich aus der
Paranele § 3D. "Urn ihn zu versuehen" besagt zunti.chst nul', claB
keine aktnelle praktisehe Veranlassung zu del' Frage Yorlng. - nIan
mug il11 Auge beha1ten, daB es sieh urn das jiidisehe Gesetzhanc1eIt,
wOllaeh die 8cheidung bloB dem I\Ianne zusteht. Del' nIann .darf
die Frau elltlassell, abel' nieht sie jhn. Bei Ehebrueh der Frau
kommt ihre Entlassullg c1ureh_ den nIann nieht in Frage; dann hat
sie sieh wiclerreehtlieh yon ihm getrennt und soll nach dem Gebote
'1\1088S ges[,cinigt werden (Joa. 8, lss.).
10, 6. 'Arr0 cJ.PZ~~ 'l.~{u~w; mu13 ri"tb·~I:1. sein' unc1 bedeuten:
im Anfan g del' Genesis, vgl. die Zitirweise 12, 26. Hernach ist
:ei'pC/.f~sy lvlwuu1j; zu erganzen und dann ein Kolon zu setzen: auf
andere ,Veise lass'en sj eh clie beiden folgenden Zitate nieht auf
6*
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einem Niveau koordiniren. 1m Unterschied von § 35 geht Jesus
hier iiber :Moses hinaus, korl'igirt ihnaber durch sich seIber .
. 10, 7. Da iIn Hebraischen 'Fleisch (ebenso wie Blut) weiter
nichts ist als Verwandtschaft, so ist del' Sinn von Gen. 2, 24 eigentHch. 'der: obwol :Manil und Frau verschiedenes Blutes sind, werden
sie doch durch die Ehe ein Blut, unddiese Verwandtschaft ist so
stark, daB sie den :Mann' von del' eigenen Familie (Vater und
. nIutter) lost. 0 b Jesus so verstanden hat, ist freilich sehr zweifeIhaft, obgleich sich del' strikte Beweis fiir das Gegenteil nicht erbringen HiBt. Die nIonogamie gebietet er nicht, sondern setzt sie
voraus, und dus geschieht tatsachlich auch schon in Gen. 2, 24.
10, 9 ist d81n Apostel Paulus als IIerrenwort bekannt (1. Kor.
7, 10).
10, 10-12. "'ieder folgt eine PrivaterHiuterung fiir die Jiinger.
In 10, 12 lesen D und Syra S.: xed Eav "(uv~ EEzAa~ rl~o 'rOU cl.YOPO;
cd)"C~; xC{l iil-I,f)v AW!-L~J·{l. Nul' so kann nic gesch,rieben habell. Die
v\ U I gata XC{t' SC{Y
" c{U"C7j
" 'c{TCO
)dJulJ.uC{
,
~" ~
,~
,
v\ '
'Il
"CuV
CXYupCX c{U"C"'l;
j'C{!-L7jU"{j
(J.(... AOV WI
den Ausdruck gIatten und d81n 'Vortlaut von 10, 11 anpassen, enthiilt
abereinen groben VerstoB gegen das jiidische Recht, der clem Me
auf keine 'Veise zugetraut werden kann. Del' Sinn von 10, 11. 12
liegt iibi'igens nicht schon in dem vorhergegangenen Ausspruch
J esu beschlossen. AIs Eheln'Hch gilt es nicht, wenn del' l\lann
seine Frau entHiBt (obwol auch das unrecht ist) , sondern wenn
er clann eine andere heiratet. Ebenso bricht auch die Frau, die
an del' Entlassung keine Schuld hat, doeh die Ehe, wenn sie he1'nach einen anderen :Mann heiratet.

§ 50. Me. 10, 13 - 1G

(~1 t.

19, 13 --15 . Lc. 18 ~ 15 - 17) .

Unel sie brachten Kinder zu ilnn, daB er sie beriihrte;
seine Jiinger abel' schalten sie. J.\ Da. das Jesus sah, ward er
unwillig und sagt,e ihnen: la.f3t die Kinder zu mil' kommell
und ,yehrt ihnen nicht, del11I solclIer ist das Reich Gottes.
15 Amen ieh sage euch: weI' das Reich Gottes nicht anniliullt
\yie ein Kind, kom mt nicht hinein. I Ii Dnd er herzte sie unel
segnete sic, indem er die I-Hinde auf si~ legte.
10, 14. 16. Das (eschatologische) I{.eich Gottes tritt jetzt in
den Vorclergruncl, wiihrend in del' ersten I-Hilfte des :Me davon kaum
die Rede ist. Es wird hier nieht durch schwierigste Selbstauf-

§ 51.

nIc. 10, 17-31.
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opferung gowonllen, SOndeI'll ist Gabe, die mall anneblnen muD
wi0 ein Kind. Ganz richtig empfindet Richard II. bei Shakespeare
cliesen Gegensatz z,,-isehen § 50 und § 61, del' beabsicht.igt sein
m1113, c1n clie beiden Perikopen unmittelbal' aufeinander folgen. Es
ist im Grunde die selbe AntinOlllie wie in Phil. 2, 13.
10, 1 G. D und Syra S. lesen rrpoG'xCtASG'd.P.S~I)~, was dazu paBt.,
c1aG die Kinder yerscheucht sind. Abel' es ist sichel' korrigirt
fill' sn"{zCtI.tG'd.ftSYI);. Jesus darf den Kindern nul' geistlichen Segell
spenclen, c1ureh Handauflegung, sie abel' nieht in den Arm nehmen.
A nch ~It. und Lc beseitigen das Herzen, ebenso wie andere AffelctanBerungen J esu bei :Mc; bei Lc muB er sogar den Paralytischen
lyicht Kind, SOndeI'll ~Iensch llennen. Gerade del' menschliche
Zug diesel' Perikope enn~ist abel' ihre Prioritat Y:'1' del' Variallte
9~ 36-37, ,YO ein eil1zelnes Kind zu Lel1Tzwecken YOI' die Jiinger
hingestellt '''ird, als anschauliches, wenl1gleich nul' symbolisches
" l " "0)',1
" 1-ltXpWY "f)unoy
,
- T:lCi'"CUOVi:WV.
,
"wv
B_ e1SpIe

§ 51. l\lc. 10, 17-31

(~1t.

19, 16-30. Le. 18, 18-30).

Lnc1 da or sich auf den ,Veg machte, lief einer herzu,
fiel auf die Knie und fragte ihn: guter ~Ieister, was soIl ich
tun, ebB icb das ewige Leben ererbe? 18 Jesus abel' sprach
zu ibm: \Vas nennst du mich gut? niemand 1st gut als nul'
alleill Gott. 19 Du kennst die Gebote: clu sollst nicht morden,
nicl1t chcbrechen, nicht stehlen, nicht falscblich anklagen, nichts
\'oren thalten, ehre Vater und i\lutter. :?o Er sagte: das habe
iell alles gehalten von .Tugend auf. 21 Jesus abel' sah ihn an,
fa13te Liebe zu ibIn und spi~acll: eins fehlt dir, geb, verkauf
was c1u hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz
lIn Hi1l1lnel haben, und komm folg lnir nach! 2:? Er abel' wurcle
~ehr Yerstilnl11t ob cles ,Vortes und ging traurig von dannen,
c1ellll er hatte viele Gliter. 23 Und Jesus scbaute sich UID und
sagte zu seinen Jiingern: wie schwer wird es den Begiiterten
in c1as Reich Gottes hinein zu kommen; 25leichter kommt ein
KaInel durch ein Nadelohr als ein Reicher bI das ReiGh Gottes.
2J Soine Junger stutzten libel' seinen \Vorten, er abel' hub abermals
an zu sagen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes
hinein zu komlllen! :?G Sie aber erschraken noch viel lllehr und
sagten untereinanc1er: ja wer kann dann gerettet werden?
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21Jesus bliclde sie an und sprach:· bei den l\1el1schen ist das
unmoglicb, bei Gott aber 1St es 111oglich. 28 Da begann Petrus
und sagte zu ihm: wir, wir haben alles fahren gelassen und
sind dir gefolgt! 29 Jesus sprach: A1nen ieh sage euch, jedweder,
del' Haus,
eib, Briider, Sch-western, :Mutter, Kinder, Acker
hat fahren lassen Jiil' mich und das Evangelium, wird hundertmal 1nehr 61llpfangen: 30 jetzt in diesel' eIt Hauser, Briider,
Sch-western, :Mii.tter, lCindei', Acker unter Triibsal, und in eler .
kiillftigen 'Velt das ewige Leben. 31 Viele Erste abel' werden
die Letzten sein und die Letzten die Ersten.
10, 17. 1m Gegensatz zu anderen historischen Anlassen HUH
hier (wie auch in § 50) das lebendige und interessante Detail auf,
das an Authentie hinter den folgeilden Ausspriichen Jesu selbeI'
mindestens nicht zuriicksteht. Zw~ fJ.lwVto; hat nie den Artikel,
,vol abel' -~ ~w~. Es ist schon ein jiidischer Begriff, ebenso wie die
~Clu. "Cou {hou und crw~EuOClt.
10, 18. )Ai'AU6.~ becleutet weniger siil1dlos als gii..tig.
10, 19. :M~ CPf)V20cr-{l; febIt in D, [.l~ d'ITOcr"CEp~u-{l~ inl Vaticanus
und in del' Syra S. Dieses wol 1nit Unrecht., wahrend jenes vielleicht lllit Recht: denn es konnte leicht aus dell Dekalog nachgetragen werden. Es muB trotz Eil1s fehlt dir noch angenonlnlen
,verden, daB Jesus die ErfiUluog diesel' Gebote fiir geniigend halt,
lUll clas ewige Leben zu el'erben (Lc. 16, 29). Nul' fiir die Jiingerschaft oder die Nachfolge fordert er 10,21 mehr odeI' vlelmehl'
etwas tot.al anc1eres: clas vollige I-Ieraustreten aus del' 'Velt. Abel'
schlie13lich erkla.rt er doch, daB diese Nachfolge, mit Aufgabe aIler
irc1ischen Beziehungen und Guter, die allgGllleingiltige unel UllerIaBlicbe Bec1ingung fii.l' jeden sei, . um in das Reich Gottes zu
k0111mell. Das ist eine gewaltige Steigerung, die Entfernung yon
del' einen Stufe zur anderen ist so groB, claB sie sich nul' unter
Vorausset.zung eines c1azwischen Iiegenclen Prozesses begreifen laJ,H.
10, 21. ) H'iCh:"ljusv W)"Cov lassen l\It und Lc ans, weil lllenschliehes Gernleic1enn10gen bei del' Answahl cler Jiinger nicht mit
sprechen darf. Griechi8ch ist. ~v l'o.p sXUJv schwerlich, "'01 abel'
armrdi.isch: q 11 e h v tt.
lO, 24. 25 stehn in D in lungekehrter ReihenfoIge und das
ist das Richtige. Zucrst sagt Jesus: es ist sebr schwer fiir einen
Reichen, in das R. G. zu kommen. Schon· c1ariiber stutz en dio
J linger, obgleich sie nicht get.rofTen sind. Darauf wiederholt or clie
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~~u.Qernng in yersehtlTfter Form, inclem er sie verallgenleinert: es ist
ii.berhaupt (nieht bloB fii.r einen "Reiehon) sehr schwer in das Reich
Go~tes zu kOllllnen, ~o schwer, wie ein Kmllel durch ein Nadelohr
gehtl
die Jii.naer
noch yiel
_ Dariiber erschrecken becrreiflicherweise
v
v
Illeh!' unc1 fragen:
l'a "weI' kann dann selia0 werden! Nul' so kommt
'-'
,
die Steigertlng hera us; wenn Jesus seine AuBerung erst allgemein
getan und sie dann eingeschrunkt hatte, so "ware die YergroBerung
des Schreckens dol' Jii.nger sinnlos. Sie waren ja eben durch die
Einschriinkung des Subjekts eximirt und branchten die Aussage
8ieh nieht anzuziehen. \Venn abel' D in del' Reihenfolge Recht
hat, so rloch nicht inl ,Yortlant yon 10, 24: denn durch den Zusatz ~IjU~ T.~i70t{}r5~CI.~ Si7t -rOt;' XP~P.Q.CHV wird alles verdorben.
10, 26. In clas Gd,<sGEkl.t spielt del' esehatolot:ische Begriff des
Restes cin: nul' wenige Auserwahlte entgehn dem Zorn uncl bleiben
~

i1bri~.
'-'

10, 27. Del' einfachere ,Yortlaut von D verdient den Vorzug;
del' Zusatz ~!al1es ist moglich bei Gott" verbessert den Eindruck
des IDachtigen ,Vortes nieht. Auch hier haben wir wieder die in
§ 60 besprochenc Antinomie: die hochste Anstrengung wirc1 gefordert, abel' sic ist Gnac1e Gottes.
] 0, 29. 30. Del' Yaticanus Hest: Gorh(; EG-rtV 8; d9'l)X2.Y O(x{Cl.v ••• ,
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Die Versabteilung, mit starker Interpunktion, muE da gemaeht
",yerden, wo ieh den Gec1ankenstrich gesetzt habe, denn die ausnihrliche \Yieclerholung del' Objekte nach So.v p-~ Ad~'{l EX. ist an
8ith unniitig und unzulKssig, unclnur naeh einer Pause, als \Viec1eraufnahme zu einelll besonderen Zweck, statthaft. nIit vuv SY -r0
XCl.tplp ~(Ju~(P geht ein N aehtrag an. Namlich So.v f-':~ ),d.~'{l EY.. klingt
so, als ob die kiinft.ige ,Yelt nul' eine quantitative Potenzirung
dl?r irc1isehen w~ire. So solI es nieht gemeint sein: die aufgefiihrten
Objekte sollen nicht im J enseits, sondern schon im Diesseits, ",Yennouleich un tel' Trii.bsal.' ersetzt werden., und clazu kommt c1ann im
Jenseits clie in 9, 29 yerschwiegene Hauptsaehe, clas ewige Leben.
Eben clarull1, ",yeil die Objekte in 9, 29 befremclen und erldtirungsbec1u.i'ftig sind, werden sie 9, 30 in voller Reihe noeh einmal herUp.sacrt
uncl zum SehIuD erQanzt.
0
Der Text des Clemens Alexanclrinus, auf clen E. Schwartz 1m
Hermes 1903 S. 87 S8. die Aufmerksamkeit gerichtet hat, lautet so:
o~

u

•
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Riel' wird mit' Recht hinter EXClLOVt(X7tAaO'(oy(X ein Einschnitt gemacht. 1m Folgellden abel' wird del' Ersatz del' irdischen Guter
auch fliT den Cl.lwv oiho~ abgelehnt und zwar als wertlos 1) wegen
del' Verfolgungen. Demgmua13 steht dal1n statt des koordinirten
xa 1 EY 1'ill, a[wvt -em, I
&pVOII.SVW
epx'\. 0llLsvm:
.... r
, das adversative&y 0 E '!(U
,
,
die Belohnung hienieden wird nicht durch das J el1seits erganzt,
sondern del' Nichtbelohnu?g auf Erden die Belohnung im Himmel
entgegengesetzt. Es geschieht also del' zweite Schritt; nicht bloB
del' Chiliasmus wird venvol'fen, sondern auch dessen Vorschiebung
in die Gegenwart.
Del' Sinaiticus la13t die zweite Objektsreihe weg und vel'schmilzt
das Therna ] 0, 29 mit dem Nachtrag 10, 30 zu einem Satze, womit
natiil'lich die lntel'punktion VOl' dem vuv verschwindet. Ahnlich
andert Lc, weniger' stark nit. D bietet einen vollig zurechtgemachten, nichtsnutzigen Text, libel' den man keine ~V orte zu verlim'en braucht.
Es muB bei del' Lesart des Vaticanus sein Bewendell' haben;
viell ei cht ist. nacb Lc das ~V ei b._ in del' Reih e del' ir(lischen Giiter
zu restituiren. Dann ist alles, was auf ExatoV1'IY.77Acw(ova folgt,
lnterpret.ament. Eigentlich nul' so erIdart sich auch die ~Vieder
holung del' ganzen Reihe von Objekten, sie weist auf eine Iiand,
die nicht ill1 Zuge des laufel1den Zusal11menhal1ges schrieb. Notig
war das Interpretmnent nicht. Denn die ~Vort.e J esu, cunl grano
salis a~fgefaBt, enthalten nichts von Chiliasll1us. Er willl1icht sagen,
die .Tii.nger soHten den hundertfachen B etrag dessen, was sie aufgeopfert h<1 ben, wieder erhalten, sOlldern etwas, was hundertmal
1nehr wert ist, dafiir beko111111en. Er 111eint nlcht.s anderes als dio
(w·~ cd(uvro;. Zu EVSXEY -erJU EU~r(EU'JU s. S, 35.
10, 31. Nach dem Zusarnmenhang, jn den er hier gest.eIlt
wird, bedeutet del' Spruch von del' lhnkehrung der irdischen Hangyerh~iltnisse im Reiche Gottes vornehmlich: die Jii.nger, dje auf
Erclen alles verlorell haben, werden im R. G. die ersten sein.
n

o~

-

h:d.

\ '

\,~

1) El; 7.c,G (wow?) lchrt, daB G]cJl1cns den Text. nicht selbeI' gcmacht
EI)cnso andore sprachlichc Erschcillllllgcn in den yorhergehenocll YersclI.

§ 52. lire. 10,32-34. § 53. lire. 10, 35-44.
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§ 52. nIc. 10,32-34 (1it. 20,17-19. Lc.18, 3).-34).
Sie waren aber auf dem 'Yege lrinauf nach Jerusalem,
und .Iesus ging ihnen voraus, und sie st.aunten, lUlc1 indenl sie
folgten, zagten sie. 33 Da holte Jesus die Zwolf wieder herall
und beganll ihnen zu sagen, was ihm bevorstiinc1e: 34. Siehe
wil' gehn hinanf nach Jerusalem, und der nIensehensohn wird
den Hohenfriestern und Schriftgelehrt.en ii.bergeben werden,
llJld sie werden ihn ZUlll Tode verul'teilen und den Heiden
ii.herant;worten, 3.f und sie werden ihn verspotten und anspeien
und gei13eln und toten, und naeh drei Tagen wird er auferstebn.
10, 3~. J erusalenl ,yircl hjer zuerst deutlicb als Ziel del' Reise
angegehen. Jesns drangt Yorwarts, die Jiinger stut.zen und folgen
nul' z[lghafL Man kann interpungirell: ot o~, dxo),ouUOUYi:Z£" E90~OUYi:O
- aber del' Schein des Subjektweehsels zwischen EO~}L~Ouno und
S91j~rjG'f"') 1St. clalllit noch nicht beseitigt.
:l 0, 33 s. ilIan begreift nicht, warum die Jiinger erst hier und
nieht ~eholl 10, 32 die Zwolfe genannt werden. In den Toc1esweissagungen 8, 31. 9, 31 s. 10, 33s. liiBt sich ein Fortschritt zu groBerer
Bestilllllltheit und Ausfii.hrlichkeit erkennen.

§ 53. l\lc.

10~

35-44 (l\1t. 20, 20-28. L. 22,24-28).

D:l trnten Jakobus und Johannes, die Sohne von ZebecHius,

heran und sacrten
zu ihm: l\Ieister,. wir mochten, daB du uns
o
tnest, was wir auch bitten. 36 Er sagte: ich will es eucb tun.
3; Sie sagten: gewabr uns, daB wir einer cUr zur Recbten und
einer clir zur Linken zu sitzen kommen in deiner Herrlic.bkeit.
:JS Jesus spracb: ihr wiBt nicbt, was ihr verlangt konnt illr
den Becher trinken, den icb trinlce, und die 'faufe erleiden,
c1ie ieh erleide? 39 Sie sagten: ja wol. ~o Jesus sprach: den
Recher, den ich trinke, werdet ihr trinken, und die Taufe,
clie ieh erleic1e, werdet ihr erleiden; 41 aLel' c1en Sitz mil' zur
Hechten odeI' zur Linken zu verleihen, ist nicht meine Sache;
er gebii.hrt denen, fiir die er bestimmt ist. 42 Als das die Zehn .
sie ih1'en Unwillen zu anBern iiber Jakobus
erfuhren , beo-annen
0
und Johannes. 43 Unel Jesus rief sie heran und sprach zu
ihnen: Ihr "isset, daB die, welehe "fi:ir Fiirsten del' Volker
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gelten, als lIen'en Init ihnen schaIten, und daB ihre GroDen
Gewaltiiber 'sie ausiiben. HNicht soist es bei euch; sondern
weI' bei euch groB sein will; sei euer Diener, und wer del'
erste unter euch sein 'will, sei del' Knecht von allen. 44 Del1l1
auch der:M:enschensohn jst nicht gekOlnmen: bedient zu werden,
sondern zu' bedienen, und sein Leben zum Losegeld vieleI' zu
geben ..
, 10, 35. Auf Petrus, del' 8, 29. 10, 28 den Vortritt hat,
folgen hier J akobus und Johannes; sie treten abel' nicht oifentlich
und a.ls Sprecher del' andern auf, sondern privatim fliT sich. 011wol sie Jesus fill' den :Messias halten, red~:ri sie ihn nach wie YOI'
mit O!OiGX~AE an.
10, 36. lch habe nach D iibersetzt.
10, 3 7~ Die Zebedaicl en sprechell so, als hatten sie yon den
unmittelbar yorher ausgespl'ochenen ,V orten J esu 10, 33. 34 nicht
das geringste gehort. nlan konnte annehmen, daB sie glauben,
auf clem gegenwartigen ,Yege nach J ~rusaleln c1irekt in clas Reich
einzugehn. Abel' schon sy -r-~ a6~·{l GOY widerspricht deln; die M€'1.
des 1\iessias lieg.t in del' Zukunft und setzt seine Niedrigkeit in del'
Gegenwart Yoraus.
10, 38. Die beiden erbitten sich in ,Vahrheit nicht bloH
Erfreuliches; VOl' clem EingalJg in das Reich Gottes liegt eille
dunkle Zwischenstufe, die auch sie durclullachen mii.ssen, ebenso
wie Jesus. Die Taufe hat hier, neben deln Kelche (1\1c.' 14, 36),
die gleiche Inetaphorische Bedeutung wie in Lc. 12, 50. Sie ist
ein Untersinken ZUlll Auferstehn; und wie die ,Yassertallfe die
Initiption des verbol'genen l\fessias, so ist die Todestanfe die
Initiation des l\fessias del' IIerrlichkeit.
10, 39. Die ,Yeissagung des 1\1art.yrilulls bezieht sic11 nicht.
bloB auf J akobus, sOlldel'n auch auf Johannes, und wenn sie Zlil'
einen IHUfte unerfii.llt gebliebcn wiiTe, so stiinde sie schwerlich im
EvangeliUlll. Es erhebt sich also ein schwel'es Bedenl\ell gegen die
ZuverHissigkeit. del' Ubcrliefel'ung, claD eler Apostel Johannes im
110hen Altcr cines nicht gcwaltsamcll Tocles gestorben sei.
10~ 41. In dmll vorhergegangenen StUck erkennt Jesns stillschweigend Ranguntel'schiede im Heiche Gottes an und YC'rwcist
den beiden Bewcrbel'n ihl'en ,Vunsch nicht als Dneling. Bier ",ird
clas Versalnllte in etwas nachgeholt, freilich ist nicht VOll1 Hoichc
Got-tes, SOndeI'll von del' chI'istIichen GemehlCle clie Rede. Es soIl

§ 5,1.

)Ic. 10, 4G- 52.
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dal'in keinen Streit 11111 den Prinlat und l1lll den Rang geben. Eill
Ansatz zu eleln Ausspruch 1st schon bei frllherer Gelegenheit (9, 33s.)
gemacht worden .
....
10. -if). Die ci"o),'Ji:pw::H; durch den Tod J esu ragt nul' hier
in d("ls Eyangelinm hinein:, unmittelbar yorher 1st er nieht fli.r die
anderen und an ihrer statt gestorben, sondern ihnen Yorgestorben,
clami t sie iInn nachsterben. Bei Lc. 22, "27 fehlen die 'Yorte xat
G00V7.l Xi:)"
Sie passen in del' Tat nieht zu Oto.XI)V~G'l.t, denn das
heiDt "bedienen ~ bei Tisch aufwarten", wie del' dritte und vierte
Eyangelist (J oa. 13. 1 ss.) richtig yerstehn. Del' Scbritt. Yom Bedienell ZUln Hingeben des Lebens als Lasegelcl ist eine p.Si:d~aGl;
St; ,;)),~ "isvo;. Er erkHirt sieh aus del' Diakonie des Abendmahls,
\"10 Jesus mit Brot und ,Yein sein Fleisch und Blu~ spendet.
~

§ ;")4. l\Ic. 10! 46-52 \I\it. 20,29-34. Le. 18, 35-43).
t"nd sie ka111en naeh Jericho. Pnd als er von Jericho
wegging, mit seinen JUngeI'll und vielem Volk, saB ein Blinder
mn 'Yege unc1 bettelte, del' Sohn des Tim~ius, Bartimaus.
n end <ia er harte, es ware Jesns yon Nazareth, begann er
zn schreien: 8011n Davids , Jesus, erbarm clich mein! 48 Und
yiele sc1wlten ihn, c1amit er sch\yiege; er schrie abel' llur urn so
lauter: Sohn Dayids, erbarm dich mein. 49Unel Jesus blieb
stelm und sprach zu ihm: sei getrost, st.eh auf, e1' ruft dich.
50 Da ,\yarf er seinen :Mantel ab, sprang auf und kam zu ihm.
51 rnc1 .lesus hub
an und sagte zu ihm: was willst elu, daB
ieh elir tun solI? 5:: Del' Blinc1e sagte: Rabbuni, daB ich sehend
\,"erde! !i:l l""ncl Jesus sprach: geh, elein Glaube hat dich gerettet.
l-:"nel alsbald ward er sehenc1 unel folgte nUll auf denl 'Yege.
10, ~(). Nul' hier und bei J airus wircl ein Nallle angegeben,
unci zwar ehI Patronym, in griechischer und aramaischer Form
nebenoinancler. ,Vel' Bartimaus von J erieho bei nie als den Sohn
des Unreillen deutet und dagegen Zachaus von Jericho bei Lc als
den Reinen, maeht sieh Hicherlich. Timai lllag Abkiirzung von
Timothens soin, wie Tholmai yon Ptolemaus ..
10,47. Die Anrec1e Sohn Davids wircl von Jesus nicht mehr
zuriickgewieson. Sie erscheint hier bei jIc zum erstenmal, und
z,\yar njcht im 'Munde eines Jungers, sonclern eines blinc1en :Mannes
.aus clem Volke. Es befremc1et nieht, daB derselbe hernach in

92

III. ,Die Passion.

§ 55-90.

ruhigerer Rede nicht Sohn Davids, sondern Rabbuni sagt.. Also ist
§ 54 ein Vorspiel zu § 55; ieh habe abel' doeh vorgezogen, deli
dritten Teil erst bei § 55 angehn zu lassen.
10, 51. 1'Tie 9, 5 pa.~~t; so ist hier pa.~~I)UYt beibehalten. Die
vollere Form bedeutet ebenfalIs OtOdGy''lAc; iln Syrisehentritt sie
regelmaJ3ig im Plural fiir die einfaehe ein. Ra b bun ist aus l' a b bon
(paHistiniseh fiir l' a b b an) verdunkelt.
10, 52. In auffalIendem Dntersehiede von § 42 heilt Jesus
hier . den Blinden bloB dureh sein 'Vort. ~cfJ(ctY hat den einfaehen
Sinn von 3,4. 5, 37, namlieh: gesund maehen. Ebenso wird rhoAf)U{}clY hier nieht in del' sublimen reHgiosen Bedeutung gebraucht.

III. Die Passioll.

§

55-90.

§ 55. lVIc. 11, 1-10 (Mt. 21, 1-9. Le. 19, 29-38).
Dnd als sie in die Nahe von Jerusalem kamen,' nach
Bethphage und Bethania am Olberge, sandte er _zwei seiner
Jii.nger und sagte ihnen: 2 geht in das Dorf VOl' euch; und
gleieh beiln Eingang werdet,: ihr ein Eselsfullen angebunden
find en, auf dem noeh nie ein :Menseh gesessen hat, das bindet
los und bringt es her; 3 und wenu eueh eiller sagt: was Inacht
ihr da? so sprecht: del' Herr bedarf sein und schield es gleich
"wieder her. 4 Und sie gingen fort und fancien ein EseIsfii.llen
angrbunden am Tor dranBen auf eleln freien Platz, und banden
es los. 5 Und etHche, die dabei standen, sagten zu ihnen: was
Inaeht illr, daB ihr elas Fiillen losbindet? 6 Da sagtell sie wie
.T esus gebotell hatte, und n1an lieD sie gewKhrell. 7 Dnd sie
brachten das Filllen zu Jesus und legten ihr8 Kleic1er darauf,
una or setzte sieh darauf. B end viele breHeten ihre 1(1ei(le1'
auf den ,Veg, andere 11ieben griine Buschel auf den j~cl{ern
ab und bestreuten dmnit rlen ,Yeg. !l UncI die voraus unc1
11jnierdrein gingen, schrien: Osanna, gesegnet del' c1a kOll1mt
in1 Nmnen des Benn, ]0 gesegnet das kOll1mellde Reich Ullsercs
Vaters David, Osanna in del' Bohe!
11, 1.. Die cloppeHe Ortsbestill1111ung sl; BYJOcp'l')'~ y.~l B"0 0(f.v((/.v
H1It auf. Es scheint eine Variante vorzuliegell, zumal in del' 8~~rn S.

§ 55. :;\Ic. 11, 1-10.

clas xa.t fehlt.
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l\H hat nul' Bethphage, und cIafiir spricht, duG zur
allgenleinen Orientirnng eill bekannter Ort. erwartet wird. Bethania
war unbekannt, ge,,-anll abel' fii.r die Christen Bedeutung und wurc1e
vielleicht. deshalb eingesetzt. Del' Olberg liegt auf c1eln ,Yege von
J6l'icho llach J ernsalem (2. Sam. 16, 30).
11 ~ 2. Del' Ort ,,,ird nicht genannt und nicht fur den Leser~
sonc1ern nul' fii.r die Bot.en deutlich bezeichnet: clas Dorf da, clas
ihr yor eueh seht.
11, 3, 4. {O xUptO; soll absichtlieh geheirnnisvoll klingen ; Jesus
bezeielmet sieh sonst wedel' seIber so, noeh wu'd er yon seinen
J ilngern odeI' yom Erzahler so genannt. l'nter rcpo; BupCl.Y hat man
nach der folgenden Erldarung zu Yerstehn, was jrn Hebraischen
. i!Jt:'ii iiilS' heiDt, den Unum YOI' clem Eingang des Tores.
1] ~ 8. Baume, YOIl denen man Zweige abhauen konnte, gab
<:3 am ()lberge nicht; denn yon Oliven, Feigen, Granaten nalun
man sie schwerlieh. Palmarum fiihrt seinen Nmnen zu Unrecht;
l\Ie redet nul' yon Ci~t~d.oS;. Beispiele zum Ausbreiten von Kleidern
und Streuen von ,yolrieehenden Krauterll auf den 'Veg findet man
vielfach bei den Arabern, z. B. Agh. 6 164, 26. BAthir 3 426, 20.
J 402, 10. Agh. G 94, 8 s. Das Abhauen von wildwachsenden
Stauden auf den Aekern zeigt iibrigens, daB clel' Zug auf3erhalb
. J erusalelns zn c1enken ist und nicht clrinnen; del' Eintritt in die
Stadt ,,,ird erst 11, 11 berichtet und dabei erscheint Jesus nul' yon
clen Zwolf begleitet. Also versteht :L\It falsch und Lc (19, 37. 41)
richtig. Darin abel' irrt Lc, claB er die :Menge auf die :L\Ienge del'
.Jiinger deutet.
11,9. Osanna ist eLensogut hebl'aisch" wie Osianna. Es ist
eille Akklamation, eigentlich abel' ein Hilferuf an den Konig, del'
urspriinglich seIber mit dem Irnperati v angerec1et wird und im
y okativ dahinter steht (2. Sam. 14, 4. 2 Reg. 6, 26). Es ist fiir ihn
ein6 Ehre, von den Untertanen urn Hilfe angegangen zn werden,
wie £lil' den persischen Schah fariadl'as (der zu dem del' Hilferuf
. gelangt) ein Epitheton ornans ist. Erst spateI' hat man Gott ZUIll
Subjckt des Imperativs gemacht und den Konig aus dem Vokativ
in den Dativ "gestellt CPs. 20, 10. 118,25). In jedem FaIle wird
Jesus damit vom Volke als del' Konig von Israel begriiBt.
:Man darf hier nicht rationalisiren. Jesus hat nicht vorhel' den
Esel b8stellt und sich mit dessen Besitzern verstandigt, sondern er
weiB den Zufall voraus, weil Gott, del' dEm Zufall lenkt, mit ihm
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ist., Undo del' Esel dient keinen geilleinen praktischen Zwecken,
es ist vielmehr del' Esel der'lnessianischen ,'Teissagung Zach. 9,9darum heiBt er auch 6 TIw)"o; I). Jesus proldamirt sieh also
demonstrativ als :Messias. Auf dem Olberg sollte nach' Zach. 14,4
Jahve, l1ach dem jlidischen Volksglauben del' :Messias erscheinen.
Auf dem Olberg erschien auch spateI' del' agyptische ·Pseudomessias
(Jos. Belluln 2, 62 .. Ant. 20, 169), ahlllich wie del' samaritallische
auf dem heiligen Berge libel' Sichem (Bellum 3,.307. Ant. 18, 85).
Es befremdet nun abel', daB diese starke Demonstration hinterher gar keine ,Virkung hat. ,Veder die Hohenpriester nochdie
Romer nehmen Akt davon, wKhrend sie doch namentlich den Romern,
die in solehen Fallen nicht mit sich spaBen lieBen, AnlaB ZUlli
Einsehreiten hatte geben miissen, aueh wenn del' Zug sich l1icht
durch die StraBen yon Jerusalem bewegte. Darnach laBt sich kaum
glauben, daB Jesus selbeI' del' Urheber del' Szene und dafiiI' Ye1'antwortlich gewesen sei. ,Venn sie sich zugetragen hat, so kann
sie nul' olme sein ZUtUll yon dem Volke ausgegallgen seill und
keine weitere Bedeutung gehabt haben. DaB c1as 'Yolk ihm ill
einem :M0111ent del' Aufwallung den nlessias entgegenbrachte; 1St
glaublieh, und auch clas ist nicht unwabrscbeinlich, daBer dagegen
nicht gradezu protestirte (10, 47).
'
Die evangelische Uberlieferung laBt IdaI' erkennen, daB das
Hillaufziehen J esu nach Jerusalem nieht eine ha.rnllose Pilgerfahrt
war, . SOndeI'll aus anderem AnlaB zu anderem Zwecke erfolgte. Er
lllUB auch schon geraume Zeit VOl' dem. Feste c1orteingetroffen sein.
Del' Versueh des nrc, den Aufenthalt in eine ,Voche ZUSanllnellZUc1l'a,llgen, Inislingt; der Stoff widerstrebt nem an sich etwas U11sicheren Schenla del' seehs Tage, in das er gez\Yungel1 werden solI.
Die Beziehungen und Bekanntsehaften, die er, wie gelegentlich durehschimmert, i11 J erusal81n hat, erkHiren sieh l1icht aus fl'iiheren Besuehen, \VO er noeh nicht als del' groBe Prophet von GaliHia h1Hto
auftret.en konnen: in Bethanien scheint er den Keirn del' spiiteren
jerusalelnischen Genleinc1e gelegt. zu haben. Unel wenn er 14·, 49
sagt.: "bin ieh doch taglich bei eueh gewesell und habe illl Tempol
geIehl't", so l'eieht ein zweitagiges Lehren (11, 15-12, 38) nieht.
nus, unl y.IJ.O' ~!-Lip'1v zu reehHertigen.
1) Die Muslimen deuten dell Heiter auf demEsel· Jsa. 21, 7 auf Jesus,
den Beiter ~uf dem Kamel auf ~ruhnll1ll1ed; ..

~

5G.

~c.

11,11-14:,

Also ist ~ueh del' gro13e H~ufe~ del' ihn yon Peran an begleitete,
nit ihm Jericho passirte (\Yo sieh Bart.illl~tus anschloD) und yom
)lb01'go herabzog. nieht \yegen des Festes mit ibm gegangen, sondern
;einer Person wegen, in Erwartung dessen, ,yas er in del' heiligen
3t.adt tUIl \yilrde. Es liegt. sehr nahe, daB das Yolk geneigt war,
.hn fliT den nIessias zu halten, und seine Reise naeh Jerusalem in
lie:3em Sinne aufzufassen. Del' Sehritt Y0111 Propheten ZU111 nIessias
~esclwh leicht~ (}suO'j7~PO?f;~16 nnd q;WOIjXPlO'~O; bec1entet il11 Entn~eliulll und bei Josephus llahezu das selbe.

-6

~~ D .

l~nd

l\1:c..l1.11-14.

er glng in J eru8alem hineill lUld in L~en Tempel.
l~nd naehdem er sieh iiberaIl umgesehaut hatte,. schon Zll
sp~iter Stunde, begab er sich hinaus naeh Bethania mit den
Z\yolfen. I:? rncl am anderen :Morgen, als sie yon Bethania
anfbrachcn, hungerte ihn. ]3 'Cnd er sah von weit8111 einen
Feigenbaulll und trat heran, ob er ehyas c1aran Hinde. -Und
,de er herankan1, fand er nul' Blatter, denn es \yar nieht die
Zeit fiir Feigen. 14 Da hub er an und spraeh zu dem Baume:
nie l11ehr in Ewigkeit soIl man yon di!' Frueht essen. Dnd
seine JUnger horten es.
11, ] 1. Es heillt Le. 2. 41, daB Jesu Eltern aIle Jahr auf das
'est nach .T erusalel11 wanc1erten und. ihn friihzeitg n1itnahmen.
V" enn er aber hier il11 Ten1pel aIles besieht, so seheint er noeh
ieht oft. darin gew'esen zu sein.
11,12-14. ,VeiB weiB, daB die Verwunsehung des Feigenaumes yon Jesus "natii.rlich" nul' symboliseh gemeint und ohne
~ine Absieht yon Gott dennoeh realisirt sei er hat J esum ver~anden und Gott hat ihn misyerstanden. DaB Jesus selbeI' in
68 die Vertrocknung des Raums als Be'weis seines Glaubells und
~iner Gebetserhorung auffaBt, sehlagt er in den 'Vind. Bei Le
~hlen § 56 und § 58. Obwol er die beiden Stiieke ge\yiB (vgl. 17, G)
orgefunden und nur aus Bedenken g~gen den Inhalt ausgelassen
at, so nnterbreehen sie doeh in del' Tat den Hauptzusammenhang.
Aue~1 11,11 und 11,15 stehn in keinen1 reehien YerhKltnis;
tan vermiBt 11, 15 die Riiekbeziehung,' ein. 7"C~D,ty ware 'hi~r
lindestens ebenso angebraeht gewesen wie 11, 27.. Del' Anfang uncl
'er BehIuD yon 11, 11 wiec1erholen in 'kiirzerer FOl'lll .den Anfang
'-'
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und den Schlu13 von § 57; in del" :Mitte fehlt jedoch del' Inhalt.
Kein ,Vunder, daB 11, 11 nicht· bloB von Lc ignorirt, sondern aueh
von :Mtzeitlich mit 11, 15 zusammengeworfen \Yird. Inclessen 'wird
man doch vielleicht die Tempelreinigung mit del' Szene am 01berg nicht auf einen und den selben Tag setzen diirfen. :l\Ian kanu
auch etwas anderes annehmel1. Vielleicht berichtete die [lteste
Uberlieferung, daB Jesus nach del' Ovation § 55 einfach al11 Olberg,
in Bethania, blieb, um dort Quartier zu nehmen (daB e1' clas
tat, 'wird im Folgenden vorausgesetzt, hatte abel' gesagt werden
mussel)), und daB er erst am folgenden :M:orgen nach Jerusalem
ging. SpateI' wurde dann das Bediirfnis empfunden, die Prozessioll
von Palmarum in Jerusalem selbeI' endigen zu lassen, welches Yon
:Mc in einer ungeschickterel1, jedoch primitiveren 'Veise befriedigt
wird, als von nit und Lc.

§ 57. Me.II, 15-19 (lVIt. 21, 12-17. Le.19, 45-48).
Und sie gingen nach Jerusalenl. Und er trat in den
tempel ein und begann die Verldiufer und ICanfer im Tempel
auszutreiben, und die Tische del' 'Vechsler und die Banke del'
Taubenhancller stieB er um, 1 G und wollte nicht gestatteu, claD
luan ein Gefa13 clurch den.' Tempel h·Uge. I i Und er lehrte unrl
sprach: steht nicht geschrieben, 111ein Haus soIl allen Volkol'll
ein Bethaus heiDen? ihr abel' habt eine Rauberhohle -damns
geIllacht. 1 S Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten 01'fnhren es uncl suchten, wie sie ihn verderben mochten; sic
fiirchteten ihn abel', denn aIles Volk war hingerissen yon seiner
Lehre. 19 Dnel wenn es spat wurde, gingen sie hinans an eillen
Ort auBerhaib del' Stadt.
Sesus schaltet als Herr inl Tempel und nimmt eine Befugnis
nicht gewohnIicher Art in Anspruch; sein Auftreten hat in 'Vnhl'heit wol lloch 1uehr becleutet, aIs daraus gernacht wircl. Abel' dio
Hohenpriester unci die Synedristen, clenen er dac1urch in das Gohogc
kommt, wagen es nicht, die TOlnpeIpoIizei, die ih11en doch zllsh1lld,
gegon ihn in Anwenelung zu brjllgen; sie stell en ihn nul' ZUl' Hode
unc1 lassen sich in DjsInlssion 111it iinn ein, ais ware er eine ebcllbiirtige Gegenpartei. Das .beweist, wie groD seill Anhang ",nr.
Schade, daB von seiner Lehre, die so gewaItigell Eindruek macht-e,
gar keine Probe gegeben wird; denn das Zitat 11, 17 kann nicht.
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dafii.r gelten. Es war yerrnutlieh nieht bloG seine LeIwe, welehe
11inri13, sondern lllinoestens ebensosehr seine Person und sein zuycrslchtliches Hande]n. 1\lan fragte sieh erwartungsyoll, ob er mn
Rnde nieht oer i\lessias sei.
11, IC). ,Kc('du~pS!fE\I fehlt in D und Syra S.
11, 17. Del' Dativ gehort naeh der Absicht YOll Isa. 56 zu
Bethaus, nl1ch del' Absicht Jesu abel' yielleieht zu clem passiYen
Verbum, aIs handelnc1es Snbjekt.. Denn er legt den Naehdrllck
nicht auf die Uniyersalitiit des Bet.hauses, sonclern auf den
naekten BegrifY des B etha uses selbeI'.
11~ 18. DaB die Furcht YOI' dern Volk als niotiy erscheint,
,yeshalb sie ihn yerderben ·wollen. Hil3t sich zwar erkHiren. Natilr1iehr.r abel' wiire sie docIt das l\Iotiv, weshalb sie 11 i eh t Hand an
ihn zu legCll wagen. rap wird ofters gebraucht, wo wir eine Ac1,-ersativpartikel erwarten.
11, ] rl. Bethania k0l111l1t bei nrc nul' in § 5G und G9 Yor,
hier HWt er den art. :lnDerhalb Jerusalems nnbestimmt..
v

§ [)8. l\lc.11,20-25 (wIt. 21, 18-22).
Und am anc1ern Morgen frii.h yorbeikolnmencl, sahen sie
den Fcigonbamn verdant bis auf die 'Vurzeln. 21 Und Petrus
erinnertc 5ieh und sagte zu jInn: Rabbi, del' Feigenbaum, den
dll YCl'flueht hast, ist. verclont. 22 Uncl Jesus hub an und sprach
7,U ihnen: Habt Glauben an Gott! 23 Amen ieh sage eueh,
weI' zu dom Berge rla sprache: heb clich und stiirz in den
See, unci in seinem Herzen nieht zweifelto, sondern glaubte,
daG soi II ,,:- art geschiihe, dem wlinIe es geschehen. :l-! Danull
sage ieh oueh, was immer ihr betet und biUet, glaubt nur,
dll G ihr erhol't soiel, so wird es ouch werden. 25 Und wenn ihr
steht und betet., so vergebt, was j}1l' etwa gegen wen haht,
damit Huch ener Yater in elen Himmeln euch eure lTlJert.retungen vergel>e.
Del' yerc10rrte }i'eigenbaum ist ein sonderbarer Bewels cles
Jlanbens. Er wird nul' benutzt, um (zweifellos echte) Aussprliche
rosu dal'an zn hiingon, die sicherlich nicht an jIun gewachsen sind.
)er Berg am See flihrt eher auf Galilaa als auf Jerusalem. Man
)e11101'ko, wie allgemein del' Glanbe hier _gefaBt 1st; es ist del'
Jlaube an Gatt, nicht an Jesns. In 11, 24 wircl del' Ubergang ZU111
'Ye 1111a U f; en, Erang. }'Iarci.
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Gebet gell1'acht, "fiir dessen' El'horung del' Glaube Bedingung ist;
das Pratetitum EAd.~S"CS ist in 111einer Ubersetzung erklart. In 11, 25
wirc1 noeh eine andere Bedingung fii.r clie Erhorlichkeit cles Gebetcs
hinzugefiigt. Sehr auffallend fiir :Mc ist del' Ausdruck' 0 rc'1.-tr,p up.U.lV
o EV 'tOt; oopavo.tc;. Er erinned ail das Vaterunser. :Mc 111ag dasselbe als Gemeindegebet gekannt .haben, hat abel' nicht gewagt, os
cleni.
ortlaut nach auf J eSllS zurii.ckzufii.hren. Jesus gi bt bei i11m
kein' FOl'll1Ular, sondern nul' allgemeine Regeln fiirdas Beten. Er
stellt die Bereitwilligkeit 'zu vergeben schlechthin als Vorhec1ingung
auf, "wenn lllan steht unc1 betet". Auch die Bitte "fuhr UBS nieht
in . Versuclni.ng" steht bei i\'lc. 14,37 fiirsieh und nicht im Zusammenhange cles Vaterunsers.

"T

§ 59. l\lc. 11,27-33 (l\1t.. 21,23-27. Lc. 20,1-8).
Unc1 sie kamen wieder nach J orusalmn. Uncl wio er im
Tempel herllmging, b'at.on clio Hohonprioster und SehriftgelehrLon uncl AHoston zu ilnn uncl sagten: 2S kraft welcher
i\Iacht tnst elu clas? weI' hat elir clio Ennaehtignng gegeben,
dies zu t.un? 29 Jesus sagte: leh will ouch otwas fragen, ant",oriet 111il' unc1 ieh will eueh sagon, luan welcher :Ma6ht iell
dies t,ne. 30,Var die Taufe,; J ohannis YOnl Hinlnlel oeler VOil
J\Ienschon? antwortot mil'. :ll Uno sie iiberlegten bei ,sieh:
sollen wir sagen: yom Himmel? oan11 sagt, er: wannll habt.
ihl' ihm donn nieht geglaubtl 320eler sol1en wir sagen: YOIl
i\Jcnschen? Das wagten sio nieht. wegen des Volkes, denn sic
hiciHcn (bfilr, daD Johannes wirldic11 ein Prophot war. 33Und
sic (llltworteton Jesn: wir wIsson es llieht. Und Jesus erwidol'te
jll1lon: so sago llueh lell ouch nieht, kraft wol('.hor Macht ieh
dies t.uo.
11, 27. ])ie Frngo l1ach clor Bofugnis ist vcranIaf.H. dureh (lie
Tcmpc1reinigul1g~ das 'r'lut[/. (rrr)tEtC; odor T.Otw) weisL clal'auf als ;lUI'
OtWIlS llnmitt.eIbar 'Vorliogcndcs h111, in einor'Velse, dar,1 nield, nul'
clio Untoruroehung des El'I~iihlungsfil(lons (lureh (Ion Einschub von
§ [)8 lJofremclet, sondorn sogar (lio V crlognng Yon § [)0 auf cillen
andoren Tag als § 57.
11,30. Johannes (lor Tiiu for hi08 Johannes niehL sehon zn
~oinen Lohzcit.on. Hier wircl or wocler yon Jesus noeh von dom
Erziiltler (11,02) so gonannt.

§ GO.

~re.
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12, 1-12.

11 ~ 31. Fast ilbo1'a11 ist OOV bei ~Ie erst. lIn Y orlauf cler hanc13chriftlichen f:lJerliefcl'ung eingesetzt., so 12, G. 9. 23.27.37. An
11 nserer Stello hat. T..Ic es nieht yorgefunclen und 10, 9 fehlt es in
D. Nul' 13,85 scheintes echt zu sein.
11~ 32 ... A)J,r:/. heiDt. oeler abel' = vella, vgl. zu 4,22.
Es
rolgt, kein Borlingnngssatz, clem ja auch elie Apodosis fehlen wurcle,
30ndcl'n oino llborlogende Frage. ~Ian wiirde darnaeh auch in cler
Para 11010 11 ~ 31 eino soleho orW[lrten. D hat dort; .r{ (cimj)~~v);
",io .{, ehcnso seheint. Sr:/.v nachtraglich supplirt zu sein. In D 1St
~,;v anch 11, 32 yorgeset.zt.
11, 33. In dem~ was Jeslls sagt., liegt in del' Tat doeh eine
posltlYO AnhyorL Er benIft sicl! selbeI' auf Johannos, del' auch
seine Antoritiit nieht yon clen l\fenschen hat-te, yon del' mensehlichen
Autnritiit Ilicht anorl\:lllnt wurcle, abel' cloch yom Himmel ge~an(H war.

§ GO. I'd c. 1 2., 1 - 12 (1\'1 t. 2 f~ 33 --- 4 G. L c. 2. 0, 9 - 19).
UJlIl or bcgann zu ihnen in G1eichni8sen zu redel)' Einen
'Yeinborg pflanzto ein :Mann und lnaehte einen Zaun darull1
und hicb cine Kolter aus und baute einen Tunn. Und er tat
ihn aus :m Piil~bter und ging auBer Landes. 2lTnd als es Zeit
,\yal\ sancHo or zu don Paehtel'n einen Knecht, daB sie ibm Y011
dol' Fl'ucht. (los 'Yeinbergs sein Teil giiben. 3 Uncl sie nahmon·
il1n llm1 sehlugon ihn uncI HeBen ihn lllit leCI'en Handen ziehell.
-l r-IHI \\'iedenlln sancHo or zu
ihnon einen anc1ercn Knecht.,
aueh den mishandolten und beschimpften sie. ;, Und oinen
anrlercn snncHe er, den t.oteten sie. Und yielo anderc, die
oinen schll1gen~ die anderen toteten sio. G Da hat.to or noeh
cillon oinzigen, oinen Yielgeliebton 801m, don sanclte or zuletzt
7,U ihnen. meinond: VOl' meinem 80hne werden sie sich scheuen.
Dio Piichtel' abor spraehen unter sieh: dies ist del' Erbe, auf,
]ant 11n8 ihn tOton ~ so wirel das Erbe unser sein. rnd sie
na111110n ihn und tototen 1hn unel warfen ihn auBen VOl' elon
'Vein IJol'g hin. 9 'Vas wird nUll del' Herr des ,Yeinbergs tun?
Er wil'd kommon und clie Pachter luubringen unel den 'Veinberg anderen geben. 10 HaLt ihr nieht aueh dieses ,Vort in
del' Schril't gelosen: "del' 8toin, den di_e Bauleute verworfen
haben, del' 1st ZUlll Eckstein gowonlen, 11 yon dem Herrn ist
I
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diesel' gekolnmen und wunderbar erscheint er' uns". 12 Und sie
suchten sich seiner. zu bemachtigen, fiirchteten abel' das V011{:
denn sie erkannten, daB er das G1eichnis auf sie getniillzt
hatte. Und sie lie13en ihn und gingen abo
12, 1. Atrtl)t; sind die Synedristen. Jesus protestirt auch
hier dagegen, daD. sie ib1'e bloD gepachtete AutorHat seiner (111gestammten gottlichen entgegensetzen; Rehellen seien sie, nicht
era Die ausfiihrliche 'Viederholung yon Isa. 5 tragt fiir die Sache
gar llichts aus; aueh XClt rl'ITco~p.'JcrSY ist sehr iibe1'fiiissig und stammt,
wol aus 13, 34.
12, 2. Zu 'rep XWP(P erganzt nit richtig 'tWY xc<prcWy. Die zweite
Halfte cles Verses habe ieh nach D und Syl'a S. iibersetzt.
12, 4 fehIt in del' 8yra S. 'Ey.s?c<),{wcr~y ist i111 8inne von
EXO)\a.CplUC<Y gebraucht, darf abel' nicht korrigirt werden.
12, 5. Die zweite HaUte fehlt bei Lc, del' richtig enlpfnndcn
zu haben scheint, daB hier die Saehe (die vie1en Propheten) allzn
sehr aus d81l1 Gleichnis hervorgnekt.
12, 6. Del' einzige 80hn u.nel del' Lieblingssohl1 Hiuft auf. (las
selbe hinaus (§ 2); vgl.J ud. 11, 34 P.OYO'·2Y-Ij~ d"C<'IT"lji:~.
12, 8. 8ie toten ibn innerhalb des ,Veinberges und werfen
dann clie Lciche hinaus, o11ne sie zu begl'aben.
12, 10. 11. Das Zitat CPs-; 118, 22. 23) fiihrt wei tel' als del'
wahre SchInD 12, 9 und h~i.ngt iiber, wje Jiilicher richtig erkannt hal..
12, 12. Das Gleichl1is ist eine kaum verhiillte Allegorie und
die Hohenpriester verst.ehn sofort. Del' Zorn dariiber, daD Ihnen
auf den Kopf gesagt "'ird, was sic tun werden, bescbleunigt, die
Ausfii·hrung ihrcs Vorhabens. Das w~i.re <111 sich nieht ul11noglich.
obabel' .Jesns wi rld ieh in diesel' 'Veise den Teufel an die "ranel
gemaJt, hat darf man bezweifeln. Gegen sein ausweichendes~ Y01'sieht.iges Verfahl'en jn § uD unel § Gl st,leht. cs seHsml1 all, (b~ or
hie1' die Gegner hel'a.nsfo1'dert. lind sieh ihnen of1'en als den 8011ll
Got.t.es zn erhenncn gibt.. - trberall tl'itt hervor, daB er an clem
Yolk cine St.iHze hat, die sich freilieh znm SehInD als gebreehlich
heransstellt. ])as 8yne(lrinm
nihIt-, siell clem Volk bcrccrenlibcr
Ull•
0
sichel' lllHl wagt seille obrigkeitIiehe Befugnis nieht reeht gcHelld
zu machen, um (len Geist Zll d:impfen. }'dan kenut das ans dcm
AlLen Test.a.ment, bcsonclcl's ans AU10S 7.
._
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~le. 12, 13-17 (~it. 22, 16-22. Lc.~O, 20-2G).

§ G1.

rnd sic sandt-en einige yon den Phl1risaern nnc1 yon den
orten eillo }i'alle stellen 8011teIl.
Hero{lial1ern, die iI11n mit
IJ l;~Hl sio .kamcn nnd sagtell zu iInn:
:Meister, wir wissen,
dan dn wahrhaftig bist Hnd auf niemancl R.tlcksicht nimmst.,
donn dl1 siehst ke1ne 1)er80n all, sonc1erll lehrst. nach 'Vahrheit
den 'Yeg Gottes - ist. es erb l1bt, denl Kaisor Kopfstener zu
gebcn~ oder nicht,? sollen wir sie geben oeler nicht? 15 Er e1'lcannte abel' iItre Falsehheit und sagte zu Ihnen: was yersueht
illr Inieh ( bringt 1nir einen SHberiing, daB ieh jim sehe. IGSie
hrachtcIl jJlln einen, nnc1 er fragte sie: \"essen ist clieses Bild
uml die Allr~ehrift.? Sic :tnhrortet.en: cles Kaisers. , .. Da sprach
Jesus Zll ibnen: \\'a:3 des Kaisers ist, entriLhtet eleln Kaiser,
und was Gottcs 1St, Gotte. Pnd sie wunderten sieh ii.ber ihn
gcwilltig:.
12,13. Das Subjekt. Zll ciito:1~DJJ)u(j'tV ist unbestimmt. Die
Ierodiancr fallen in .TeruSal81ll auf, sie haben ih1'e Stelle in GaliHia.
~ber cs sollon Homerfcinde uIlcl Homerfreuncle siGh zu der Frage
oreinen, so daG Jesus in Gefahr gerKt, Inag er ja oeler 11ein antI"orten. Naell D 12, 14 fragen ihn inc1essen nul' clie PharisKer.
12, 1. 4:. 'V eg Gottes = Heligion. Die strengen Juc1en Ineinten,
:opfstcucl' cliide nul' an Gott (an den Tempel) entrichtet werden.
12, 1fJ. Falschheit wird ihnen vOl'geworfen, weil sie nicht in
Virklil:'hl\eit cbs Heehte "\"issen, sonc1ern lllit clel' Frage eine Ji'alle
t('llcn wollen. Die Steuer wird in Silber Lezah1t., das Bur in
omischer Pr1i(rnn~ oxist.irte. Jesus hat kein Geld bei sieh.
12,17. Jesus zeigt sieh geraele so vorsichtig wie in § 5~).
;Ul' OherrnsehuIlg cler Gegner versteht er es, eleIll Dilemma, sieh zu
ntzichen. Etwas weiteres Leabsichtigt er nicht. Allerdings kann
ie Ablchnllng cler Theokratio in cler Konsequenz seiner Antwort
eflllHlen \rcnlen. Er steUt aber keinell Grunclsatz auf, wonach
as Gohiet. GoUes und clas Gebiet des Kaisers 1'einlich geschioclen
701'<10n ].;:ijrllltell.
Etwas profan und recht verkehrt meint Ranko;
[C. 1:2, 17 sci das wiehtigste unel folgenreichste 'Yort J eSH ge\Yosol1.
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§ 62. Me. 12, 18-27 (Mt. 22, 22-33. Le.

20,27~38).

Und die Saddudier kamen zu ibm - die sagen, es g~ibe keine
Auferstehung - und fragten ihn: 19l\ieister, :Moses hat uns V01'geschrieben, wenn einem sein Bruder stirbt und hinterHU3t ein
eib und kein Kind, so soIl sein Bruder das ,Veib nehmen
und seinem Bruder Nachkommen erzeugen. ~o Nun waren
sieben Bruder, del' erste nahm ein ,Veib, starb und hinterlie13
keine Nachkonnnen. 21 Und del' andere nahm sie und starb
ohne Nachkommen, ebenso auch del' dritte, 22 und aIle sieben
hinterlieBen keine Nachkommen. Zuletzt nach allen starb
auch das 'Veib. n Bei del' Auferstehung nun, wenn sie auferstehn, wessen ,Veib \vird sie dann sein? sie huben sie ja
aIle sieben ZUln ,Veibe gehabt. 2!Jesus spraeh zu ihnen: Zeigt
ihl" daInit nicht, daB ihr irrt und wedel' die Schrift kenl1t
noch die :Maeht Got.tes? 25 Denn wenn sie yon den Toten auferstehn, freien. sie nicht noeh werden sie gefreit, SOndeI'll
sie sind wie die Engel iIn Bimnlel. 26,Vas abel' die Toton
betrifft, daB sie auferstehn - habt ihr nicht hn Buche :Mosis
gelesen, in del' Geschiehte yonl Dornbusch, wie Gott zu ibm
spraeh: ich bin del' Gott Abrahams und del' Gott Isaaks uud
del' Gott J akobs? 2; Er ist .aber nieht Gott von Toten, sondel'll
yon Lebendigen. Ihr irrt nieht wenig.
12,22.23. Ot ST.'tcl. wie seh'batta.ihon == aIle siebe-no
12,24-27. Jesus weist die Voraussetzullg zurii.ek, welcho (lie
Gcgner als zugcstanden bet.rachton uncI yon del' aus sie den Au[crst~hungsgIaubon ad absurdum filhrol1, na,mlich, daD nach del' Auforst~hung dns clurch den Tod unterbrocheno irdische Leben einfaeh
fortgeset.zt werde; er toilt also nieht die herrschende nloinung iibel'
das .Tenseits. Die Leviratsehe best-anll fl'oilieh zur Zoit Jesu "'01 nield,
mehr. Die Sadrluciier wollen also vielleicht nul' sagen, daD :[\losos,
indeIll er sie vorschriob, nieht :lll die Auferste1nmg geg1aubt lwben
konno. Jesus fiigt, nun clon posit-iven Beweis hinzu, daB j\Ioses all
einer andoren Stolle die Auforst.ehung in del' Tat voraussetze. i\Iit
cleIll Gl'undsatz, da13 Got.t nicht. ein Gott del' Tot.en, SOndOl'll del'
Lobelldigen soi, triirt er dio innol'sto Ttleillung des Alten Test.amonts.
Aber das AHe Testalnent folgort (laraus, daD die Vorstorbenoll ron
joder Beziehung zu Gatt ausgoschlosson· seien: weI' kanll dich in clol'
110110 preisen!
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12,28-34 (l\lt. 22,34-40. Le. 10, 25-28).

Da trat cin Schriftgelehrter hinzu, del' !latte sic strciten
hl1ren und gemerkt., c1a [3 er ihllen gut geant.wortet. hatte, und
rragto illll: ,veldlCs Gebot ist clas oberste? 29 Jesus nntworrete:
D,lS alloroborste 1st: hore Israel, del' Herr unser, Gott 1St del'
Horr allcill,
uncl du sollst den Herrn deinen Gott. lieben von
ganz0111 IIcrzen und yon ganzer Sode und Yon ganzem Geluiit
l1nclinit. £!llllZer Kraft. 31 Das zweite jst dies: c1n sollst deinen
~{il'hstL'n liebell wie dich selbst. Eill aDc1eros Gebot, graDer
als diese: gi bt os niGht. 3~ Und del' Sehriftgelehrte sagte: Hecht
so, ;\Ieister, L1u hast nach del' \Vahrheit geredet: Einer ist es
uucl keillcr Hohon ihm, :J3 uud ihn lieben YOll gm.zeIn Herzell
una YOll ganzeul Gellliite und lnit ganzer Kraft., und den
:l\iichstOll liobcn 'wie sieIt selbst, ist bessel' als aUe Brandopfer und
anrlereu Opfer. 34 end Jesus sah, daB er verstiinclig antwortete
nnd sngte zu ihm: du bist nicht ferne YOIll Heiehe Gottes.
12: :28. Hohepriester, Pharisaer und Saddudier sind S~hlag
nul' Seblag ahgefertigt" aIle an dein selben Tage. Die Reihe be3chlieBt cin l1nbdangener Rabbi. El' legt Jesu auch eine Frage
YOI', abel' aufl'ichtig unel ni~ht in feindlicher Absieht, nnd erhKlt
cine Ant\Yort, die ihn yollauf befriedigt. nIt und Lc stoDen sieh
duran, tlaf3 Jesus sich mit clem Rabbi auf clem Boden des ec1elstel1
J udont ums zusammenfinc1et.
12, 2D -33. Jesus antwortet mit zwei Spriidlen cles Gesetzes,
r1 ie auch del' llabui als dessen BIllie und Kern anerkennt.
:\ Ul' hier reclot or, mit clen \Yorten. cles Alten Testaments, von dol'
Liebo UoUes llnd des Niiehsten; fill' gewahnlidl fii.hl't or sio
nieht illl Munde. Del' l\Ionotheismus ist lceine TheOI'ie, sondern
pl'il ktische Uberzeugung,
~Iotiv der innersten Gesinnuug unel
dos H,u1l1elns gegen den Niiehsten, cl. h. der 'Moral: aueh letztere
(toh(jrt llil.ch clor Erganzullg des Schi'iftgelehrten zum Gottesc1iellst
::J
und '1St (ler richtige KuHns, mehr wert als aUe heiligeil Leistungen,
die Gott speziell c1argebracht werden uncI keinem ullderen nii.tzen.
Die Komhination cler beiden Spriiche, die iin Gesetz an ganz \'01'schiec1enen Stellen stehn, ist fiir den Sinn: cles Ganzen sehr wichtig;
sje ist erst von JesH in diesel' ,Veise vollzogen.
12, 3J. nIau kann hiernach schon auf Erclen entweder im
~eiehe GoMes darin sein ,oder nahe dabei, odeI' entfernt davon.
:)0

~

.

104

III. . Die Passion.

§ 55-:-90.

Del' Begriff ist hier jedenfalls bei weitem nieht so ausgesprochen
esehatologiseh wie in den AuBel'ungen, die in dem Abschnitt
ii.her die· Reise nach J erusaleIu YOrkOlnmen. Jesus sagt clem
Sehriftgelehrten aueh nicht: laB alles fahren und foIge mil' naeh.
Die Liebe Gottes und des Nachsten ist nicht das selb53 wie 'Velt.
entsagung. Del' Dekalog (10, 19) kann wol iiberboten werden, abel'
del' l\10notheismus, so'wie er in del' ICombination del' Stellen des
Deuteronomiums und des Levitikus sich darstellt, kann nicht iiborboten werden, aueh nieht Yon del' NaehfoIge und dem :Martyrium.

§ 64. Me. 12, 35-37 (lVlt. 22, 41-46. Le. 20, 41-44).
Und nielnand wagte ihn Inehr zu fragen. 35 Dnd Jesus
hub an und sagte beiul Lehren im Telllpel: wie konnen clio
Sehriftgelehrten sagen, daB del' Christus del' 8011n Davids sei?
36 David hat doeh dureh den heiligen Geist gespl'ochell:
dol'
lIen hat gesagt zu Iueinelll lIerrn: setz dich zu lueiner Rechten,
bis ieh deine Feinde unter deine Fiille lege! 31 David selbeI'
nonnt ihn 1-Ie1'1', woher ist er derlll sein Sohn?
Jesus -bezeiehnet es als eine GloBe IVleinung del' Schriftgelehrton,
daB del' l\Jessias del' Sohn Dctyids sei, und widerlegt sie dureh
einen Sprueh Davids seIber, del' das Gegenteil erweise. Eillen
AnlaB, sich Init del' Frage zu bosehuftigen, hatte or nul', weilll sic
ihn sel bor betraf. Er hielt sieh fiir den l\Iessias, obwol or niehl
dol' Sohn Davids war. Die Sp~itO],OIl suchten soine :Messiallit1lt.
darauf., zu stiltzon, claD sio seino Horkunft yon David llachwieson:
ein Bowois clor Aut.hentio soiner AnI3erllng. ~lan darf wol annelllncll,
da r.~ Josus 80hn Davids auch nidlt sein will und also die jiidisehc
Vorstollnng korrigirt" wonach del' Jlessias oin zweitor Dayid is!.
und clessen zorstortos Hoieh wieder allfrichtot.
~

§ G5. J\1c. 12, 38--40 (J\1t.23. Le. 20, 45-47).
Und clio grof.)e !\longo harte ihn gorn. 38 Dnd in seiner
Le111'e sagto or: HiUet ench VOl' don SchriHgolehrtcIl, die os
liehen, jn foior1icher Tracht. einher zu gohn nnc! gogl'iHH sein
wollen auf dOll Strai30n nnd gorn ObOIl an sit.zon hl den 8Ylla-
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gogen und an Tisch beim :Mahle 40 und fresson del' ,Vit.won
Uausgut und verriGhton lange Gebete ZUlll Schein: die werden
(lie schlimmsto Strafe empfangen.
Beim IJchren des Yolke::; nimmt Jesns in bezug auf die
koin Blatt YOI' don 1\1 undo Sic 1110ehtell siGh
Sehri ftgol ehrton
seiner Beobachtnng'-- unc1 Kritik in J.erusalem lloeh mehr aUr(1r~illrren
u
aIs ill GaliHia. Fiir (nr)l"ii'; 12,38 bietet clie Syra S. (j'rfj'l.t~; c1as
yorclicnt abel' nicht den Yorzug.
'-

§ GG. l\1c. 12,41-44 (Le. 21,1-4).
Und 01' setzte sich gegen den Opfcrstoek und sah ZU, wic
clie Lente Kupferstilel\c in den Opferstock einwarfell. 42 Und
m;lIlche Heiehe gallon "iel, eine ,Yjhre abel' 1\<1111 unel wa1'f
zwci Sdw1'flein ein, das Inaeht eillen Heller. 43 Da riel' er seine
,Hinger heran unel sprach: 1\.lnen ieh sage euch, d iese anne
,Yitwe hat lucIlr eingelcgt als a11e, clie in den Opfc1'st.ock eingelcgt haben; ·I~ (lellu alIe habell aus i11l'e111 Uborflu13 eingeIegt,
dieso allet' hat aus ih1'er Dtirftigkeit eingelegt, aUes was sie
hatte, i11re gam~e Habe.
Dicse kleine Geschichte geht mehr zu Herzen als aIle \\Tnnderherirhte, YOI1 clenen die erste IHilfte des l\[e yo11 ist. In Jerusalem
yc1'richtet. Jesns Uberhaupt keine ,Vllnder mehr, abgcsehen yon einem
eingesehobcllen (§ 56. 58), auch keine Heilungen und Diimonen~tl1strci IJUllgen. Ehenso ist del' Abstand del' Kapp. 11. 12 von dem
nnmittelhar yorhergehenc1en Abschnitt 8, 27-10, 45 bemerkenswo1't..
Die tl'iihe Stimmnng, die Jesns auf dem 'Yege llach Jerusalem behelTscht, steigerL siGh in Jerusalem selbeI' nicht, sondern legt sich
unc1 mal'ht einer zuversichtIidlCn und nnternehmencIcn Platz. Er
I'tihlt sich getragen yon clem Enthusiasmus cler :Menge. Del' nahe
nnll gewlsse Tod er[illIt liieht sein IIerz und seine Ho(le; es findcf
sieh liur einmnl eine Todesweissagung und zwar in del' dem alten
Zusamluen hang fremclen und wiclersprechenden Pal'abel yon don
.\Y cingartnern. Del' Konflikt mit den Hohenprieste1'n spinnt sieh
zwar durch die Tempelreinigung an, abel' Jesus venneidet os, ihn
III verschal'fen und beninll11t sieh kIng und vorsichtig gegen seine
\Vidersacher, ohne doeh sieh etwas zu yergeben und zurilekzuweiehen.
Von del' Notwencligkcit des Krenzes lliel~t bloG fur ihn seIber,
sOlldel'n :111eh nil' seine Jiingcr, von cler Nachfolge in clen Tod und
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del' yollkommel1en Absage an die 'Velt im I-linblick auf das nalle
Reich Gottes, horen wir kein 'Vort; die auBerlich Khnlichen Stiicke
§ 63 und § 51 sind innerlich ganz unahnlich. Diese tiefgreifenden
Unterschiede erkHirel1 sich schwerlich daraus, daB Jesus im
Kap. 11. 12 nicht mehr wie in 8,27-10, 45 geheimnisvoll zu seinen
Jii.ngern redet, sondern offen VOl' aUem Volk. Und wanun reclet
er in Jerusalem nicht 1nehr zu seinen J iingern, auBer in del' sichel'
nicht yon iIlln herriihrendell Apokalypse Rap. 13 uud am letztoll
Tage? Er hKtte cloch <un Abend und des N(lchts in Bethania.
Gelegenheit genug gehabt, Init ihuen iiber sich selbst., iiber die
Bedeutung seines Leidensul}d Sterbens zu sprechen - es wil'd
abel' nichts clariiber berichtet.

§ G7. Me. 13, 1. 2 (Mt. 24, 1. 2. Le. 2 1, 5. G).
U11d als er weg ging aus dem Tompel, sagto einor seiner
Jiinger zu illl11: :Meister, sieh, ,vas fiil' Steiue und was fiir
Bauten! 2 lind Jesus sagte: soht ihl' diese gewaltigen Bauten?
es wircl hier kein Steill auf den1 anderen bloiben, del' nicht.
a bgebrochen werde.
Endlich geht del' clritte Tag zu Ende, in dem fast aUe's unlcrgebracht und yerkettet ist, was iiberhaupt VOll J esu ofl'entlidlCll1
Auftreten in Jerusaleln berichtet wird. Bei del' IIeimkehr llach
Bethania HU3t er sich zu seinen Jiingel'n aus iiber clas Geschick,
clas J el'USalmll droht - llicht libel' das imlninonte, clas iIllll selbeI'
droht. Er 111UD in scharfer Form insbesondere die Zerstorung dos
Temppls geweissagt. und damit. gefilhrlichen Ansto13 erregt habon.
Den richt.igen J uden galt cine solche 'Veissagung noch immer ills
BI(lsphell1ie, wie zur Zeit..Michas und .Jeremias. Denn noeh immcr
bedeutete cler Tempol die Gegenwart del' Gottheit. Beyor dio
Homer ihn zerstorell kOlll1ten, war flas N 11l11en al1sgewandel't. mit.
(10111 Rnf: heben wir nns von c1annen - wic Josephus erzH.hH, Jl'oi
naeh Ezechiel. Noch in Apoc. 11, 2 gilt del' eigentliche Tempel
selhst. als un:lntast.har lind nul' del' iiuDore Yorhof wircl dell Heiden
proisgege/.Jen. Abel' Jesus hat mit seiner "Teissagung BeehL hchalten.

§ GS Eillleitullg. ::lk. 13,3, .1.
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lind dn or auf clem Olberg saG, gegeniiber clem' Tempol,
fragtcn i11n Petrus und Ja1~obns und Johannes uncl Andreas besonder~: .J sag uns, \\"ann win1 dns gesehehen? und was ist, das
Ze:chen (del' Zeit), "'\yunn clas aUes zu Encle kommen solI?
§ 67 steht flir sicl1; § GS ist erst spateI' hinzugefilgt und widerspricht in 'Y"hrheit deln Inhnlt von § G7: cleml del' Tempel wircl
hior n i ell t zcrstort.. 'Yenn § G7 nllz,,'eifelhaft anthentisch ist., so
ist ~ 68 nirht authentisch; clie einzige riehtig esehatologisehe Hecle
illl l\lc ist nicht aus J esu l\Innc1e heryorgogangen. Sie 1St aueh
nie-hts \yclliger als originell, ,yie man tingst erkal1l~t hat, sondern
enthii.lt clas wosentlich ant Daniel aufgebante Schema der jiiclisehen
Esehatologio. Y011 clem jiiclisehen Schema, clas 111an 110eh ziemlieh
sichel' ausscheiclen kann, heben sich die spat.eren ehristlichen Zutaten abo Nicht jiiclisch 1St abel' aueh clie Am'ede mit Ihr, ,yodurch
dio S c h a u in ein Cache L e h re verwanclelt und a11er apo kalyptisehe
Firlcfanz abgestreift ,yircl. Denn znr Form del' riehtigen jiic1 isuhen
A pokalypsen gehort es, claB del' Seher selbst, del' clie Offenuarung
empfii.ngt,~ angereclet wire1, sei es yon Gott, sei es Yon einem Engel
Gottes, ocler c1a13 er im leh erzii.hlt, was er hat schanen und ho1'en
dUrfen.
13, 3. Aneh clie Situation ancle1't sich hier gegen 13, 1 und nul'
clie Intimen cliirIen zuhorell. Zu ihnen gehort hier wieclerum auch
Andreas, cler jedoch nicht neben Petrus, sonclern an1 Ende cler Reihe
gcntlnnt \\"i1'(1. Bei Lc finclet sich del' Einsehnitt nicht, er hat c\ ie
Drohung auf clen1 Olberge an einer friiheren uncl eigentliuh passencleren Stelle gegeben, wo Jesus ZUl11 erstenmal yon da auf .T erusalem
hera Lsieht.
13, 4. Das Thema wird angegeben clureh clie Frage naeh cl e m
Zeichell cler Enc1zeit (13,29.30); yon cler Parnsie Jesn reclet ~Ie hier
nkht. Dieselbe wird ueantwortet in clrei Stufen: 1. clie dpZ~ W0lYWY 1St
Hoch uieht clas Zeichen cler Enclzeit, 2. c1as Zeichen cles Anfangs
, del' Enclzeit 1St die Erscheinung cles entsetzenclen Grenels, 3. clas
Zeic.hen cles Encles clel' Enclzeit, cles Eintretens dol' gHi.eklichen
, Krisis, ist clie El'seheinung cles Menschensohlles. Zuletzt kOl1llnt
noch ein Anhang, cler an13erhalb des Schemas liegt.
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§ 68 1. Me. 13, 5-13 (l\1t. 24, 4-14. Le. 21, 8-16).
Da ' beganll Jesus ihnen zu sagen: I-Iabt acht, da13 eueh
nienland irl'e fiihl'e. 6 Viele werden kommen in 1neine1n Namen
und sagen, ieh sei es und werden viele verfiihren. 7 Hart ihl'
nun von IC l' i e g e nun d Ie l' i e g s g e r ii ch ten, s 0 b~ 13 t e u cIt
nicht aufregen; es 111u13 so kOlnmen, abel' es ist noeh
nicht das Ende. S Denn ein Volk wird sich erheben
wider das andere und ein Reich 'wider das andere,
Erdbeoen werden hie und da sein, I-Iungersnote,werden
sein: das ist nul' del' Anfang, die 'Vehen. !lIhr abel',
seht euch selbeI' vor! 1111' werdet den Gerichten iibergeben
und in den Versammlungen gegei13eIt und VOl' Statthtllter und
Konige gestellt ,Yerden, lun ihnen Zeugnis abzulegen - 10 es
111U13 namlieh zuvor bei allen Volkern clas Evangeliulll verkiinelet werden. 11 elln ihr nun abgefilhrt unel iiberantwortet
werdet., so sorget nieht voraus, WtlS ihr reden soHt; sondorn
was euch in1 Augenbliek eingegeben wird, das redet. Denn
nieht ihr seiel es, (lie cla red en , SOndeI'll eler heilige Geist.
1 2 U n d e i n B l' Ucl e l' w i I'd
don all del' e n ii b 0 l' Ii e fer Il Z n 111
T 0 d e U n d 0 i Il Va. tel' cl enS 0 h n, un el Kin del' e I' h e b eli sic 11
gegen ihre Eltern und to·ten sie. 13 Und ihl' werclet von
allon gehaBt sein, UUl 1noinos Namens willen. "Tel' abor s~ancl
hiUt bis <lns Ende, del' wirel gerettet werden.
13, (5 groift dOln Vel's 13, 21 VOl' und antwort-ot nieht auf die
Frnge 13, 4; denn cliese lautet bei nrc nieht: wann wirst c1u 01'srheil}On? Christliche Psoudoprophotcll hat es gegebcn, ehrist.licho
Pseu<iorhl'isti abel' schwerlieh. "Sie 1\omn1en ill moinem Namon"
«1. h. sio sind Christell) wi(lerspricht (10m, daf3 sic sagon, sio seicn
'I
'1" essws. 1,\allll
~
,
rt,
so IIJor (el'
11
man al
lOr'As"rOVTS:;
on
Sj'W" EtP.t aIle1CI'S
vorstohll als: sie gohon sieh fUr 1nieh a us?
]3,7.8. (/Ot'1.V sehliigt. zuriiek auf das OTIJ.V ]3,4. Ebonso 13, 1~,
wo .aber nieht d1. Jucr1jtS, s011dern lOYJTc fo1gt-.. Die niiehst,e Ant.worl,
:lUI' die Frage
anll ist.: noeh llieht.
Del' Gonitiv (uM. . ~Y isl,
epexegetis(;h: dies 1st llur die Einloitung dol' EncIzeit" niimlieh die
chell (les l\Iessias. Vermut.lieh habon die hier beschricbollcll
, 'V chen des Messias seholl a ngofangoll; del' apokalypt.iseho Sehrifi,sf-eller pIlegt VOIl cler Gogenwart allszugehll uncI von dem Stalldpunkt, del' Gegellwart woit.or zu sehauen ill dio Zukunf't. Mit. dOll
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beiden Yersen 13, 7. 8 beginnt das' jiidische Schema; was dllzu goht1rt., ist in diesmn Absatz Ineiner Ubersetzung durch Sperrdrl1ek
hen·orgehobcn.
13, 9. 1O. B),s~ZtS "",ird bei nIt. 10, 17 erkHirt: hiitet euch v 0 r
don jf 011 S C11 e n. In Hillbliek auf 13, 5. 23. 33 kann nlan zweifeln,
ob dieso Erldilrnng richtig ist.. Die cruvcq(J)I'~ ist hier eine GerichtsYel'sammlnng ~ das, "was im Alten Testinnent Q a hal heiDt. A nf
(lie .iiic1ische 0brigl:eit folgt die heidnisehe, und lun begreiflich zn
machen, daD die Apostel aueh VOl' diese gofiihrt "'orden, wird 13, 10
hinzugefiigt: clas Eyangelilull wiro, YOI' del' Pllrusie~ bei (ct; = EV)
allen Heiden verkilndet werden. El; fl'l.P-ruptI)V fl0-rl)t~ komlnt in
verschiec1enenl Sinne Val', die Auffassnng muD sich nach c1mll je,yoil igen ZUSllm1110nhangc dchten. Ilier heiDt os offen bar: als
::'IHi rtyrcr, aIs Zougen dos Evangeliullls YOI' jIll1en.
13~ 12. Diesel' Zug ist seit.l\Iicha, 7 ein Gemeinplatz del' jiidischen
Apol\alyptik jn del' Besehreibung del' ,Yehen des l\Iessias. Hier
schein t or nllch ] 3, 13 so yerstanden werden zu sollen, da 8 die
Christen von ih1'en eigencn Angehorigen geha8t und yerst08cn
,YOl·den. Das 18t abel' nicht nrsprtinglich Init del' allgemeinen
AnflOsung del' Familienbande gemeint.
13, ] 3. li'llr cr(J)a~crs-r~t heiDt es in dem para11elen Sprucll del'
Apok;11ypsc ,Tohannis: er \\'in1 cIa s Le ben empfangen.

§ (l8II.

~le.

13, 14--23 (l\lt. 24, 15-28. Le. 21, 20-24).

,Venn ihr abel' clen Greuel cles Entsetzens seht, an einer
Stelle~ "'0 er nicht stehn clnrf [del' Leser merke cllll'anl], cbnn
111l5gen die Lente in JucHin in clie Berge 11iehen, 15 und ,yer
auf clem Dache ist, del' st.eige nicht hinab und gehe ins Haus,
UlI1 etW(lS darc1l1S zu holen, 16 und weI' auf clem Felde ist, kehre
nicht zuriick, um seinen l\Illntel zu holen. 17 ,Vehe abel' den
Schwangeren uncl den siiugenden MiHt.ern in jenen Tagen!
1 S Und
biUet., claD es nicht im ,Vinter geschehe. 1!J Denn es
werden jene Tage eine Zeit del' Drangsal sein, wie sie nicht
ge\\'cson ist von Anfang del' Schopfung an bis jetzt nnd anch
nieht 8ein wird. 20 Und wenn del' Herr clie 'rage nicht '\'erktirzt.e, so bliebe kein Fleisch anl Leben - c10ch wegen del'
Erwii.hlten, die er erw1ihlt hat, vel'kiirzt er clie 'rage. 21 Und
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wenn euch elann jemmid sagt: hier ist'der Chr'istus, dort ist er!
so glaubt es nicht, 22 denn es werden falsche Chris~i und falseho
Propheten auftreten und Zeiehen und ,Vunder tun, so daD sio
wo Dl0glieh aueh die Allserwahlten' verfiihrell.' 2:1 Ihr abor habt
aeht, ieh habe eueh aUes vorausgesagt.
J etzt tritt das erste danielische Zeiehen des Endes ein. Das
Ende ist kein :Moment, sondern eine Periode (13, 20); mu Allfang
uncI mll SehluD del' letzten betriibten Zeit steht je ein Zoieholl.
Das Anfangszeiehen 1st del' Greuel des En tsetz ens, die grieehisehe
Ubersetzung 2PYJP.o.)(lSW; fiihrt vollig irre und trifft wedel' den Sinn
cles Daniel, noeh den des Evangeliums. Diesel' Greuel ist niehts
Bcstimlutes, IIistol'isehes, sondern etwas .Mysterioses uncl Zukiinftigos - dellll mit 13, 14ss. tl'itt die richtige ,Veissagung oin,
wiihl'encl vorher yon schon Gegen wiil'tigelll (Christenverfolgungon)
die Rede ist. Dol' Autor denkt an eine Profana.tion des Tempe1s,
ohIle sieh cleren Art, und VVeise naher vorzustellen. El' hat iiberall
JernSalOlll als Szene clel' letztcn Katastrophe VOl' Augen. Die801bo
endot boi ilun tl'otz allell1 llieht lnit del' Verniehtung. Nneh dol'
seh wersten Drangsal und Entwoihung wirc1 Jerusalem und cler
Tempel sehliof;Hieh gerettet. uncI die Diaspora dorthin iibergcfiihrt,
in das Heich des T\lessias. Alles ist rein jiidiseh, lllit Ansnahmc
yon 1v, ')0'1
-,t).
.:
13,14. D or Leser aehte darauf paDt. nul' in nit,. ~yo dol'
Greuel des Entsetzens an heiliger Rtiitto ansc1rii.cldieh a.ls DanieIzitaf:
bezeiehnet. w ii'll, auf das luaD boi III Leson dos Daniel achtell soli,
1St. also in ~le (lUS .i\lt oingctragen. Dio Auffol'clerung znr Flncht.
riehtQ,t sith llieht. ,Ill clio J erl1sa1C1l1er - "'as 111:1n llwist, iibersieh(; -,
sondorll an dio Bowohnor del' jiidisehon Landschaft.; sio sollcn
aller YOI' den Feinclell nitht. ill die foste llauptst.adt. niehen, wo sic
yom Hogon in clie T1'aufe Idimon, sondeI'll sieh in den Bergen YOL'sLeeken. .Tudiia. nmf'"Dt. hier wedel' Jel'USalOlll mit, 110eh a.llch (wio
<jf't.ors in Le) Ga.liHia. Das 1st', b01llerkenswcrt., eill GaIiHiel' wiirdc
(Inch nil sein l1eima.t.1and ge(laeht hauell.
13,16. 1G. 'Veil die Flueht. soIche Eile hat" solI mall yom
])aeh nieht erst 110(',11 zuriiekgehn ill das Hans. Die St.ioge war,
"'enigslens in dell ])o1'fe1'11, auDen tlngebraeht und fiihrt.e auf die
St.raDe: All r clem Fc.dele ill'beitet man iIII Roek und Hi.8{; don ~l allt oI
daheim. ]\1<11' ist, daD 111e1' nieht von den pnar Christ.en die Hede
jsf" sondeI'll von eino111 gnnzen Volko, YOll den .Tuden auf dem .Lande.
<)

§ GSIT.

~re.

13, 1<1-23.
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13,17 gilt nicht Inehl' bloG VOln Lflnde, sondern aneh und Yornehm1ieh YOll Jerusah'm, zu cle1n hier del' lTbergang stillsehweigentl
errolgt, ,yeil dio lTauptstac1t solbst.verstiindlieh inl l'Iittelpunkt ller
Ge(bnken sh'ht.
13, 18. _Als Subjekt zu ~li\l"1ji:a.t kann natiirllch nicht die FIn e 11 t
ergiinzt -werden; \\"enn das Subjekt. nieht genllnnt wirc1, so ka11n os
nul' (las Ganze sein, woyon hier die Rede 1St, na.mlieh clie Kriegsnot. Da G diose sieh libel' 1nehrore Jahre -erstreekt, "'ird nicht Yorausgosehen; ein vatieiniulll ex eventu liegt also nieht YOI'.
1H, 18. Del' Helativsatz ~'J 2X!tG::V soIl yielleicht deutlieh
machen, da8 ciT.' clpZ:;'; x'dcr::w; hier nieht so -wie in 10, G geJneint sci.
H1., 20. ,ric aus Daniel hekannt, sind fiir alles bestimlnte
Fl'isren von GoU Yorgesehen; so aueh fii.r die Dauer del' letzten
h0triibtcn Zeit. Bei Daniel ist sie auf viertehalb JaIn angegeben.
(ioU bmn alwl' (lie lirist Yerkii.l'zen, und er tut es in Rii.cksieht auf
llie 111l~chuldjg i\Litleic1enclen i die cloeh gereHet werden sollen. Die
Auscrwiihlten sind ldentiseh mit clem prophetisehen Rest und
G'l;)':::CiOr.1.t hat. den Nebenbegriff cles Entrinnens. KeiIl Fleisch uedentel n i e III a n el und wircl dureh clen Zusallllllenhang beschriin kt
auf !lie Judea odeI' die Jerusalemer. Das Prateritum EX0)\')~W(j~\I
stnH des Ji'lltururns e1'klart sich clara us , da8 Gott den BeschluB
schon gefaDt hat - clie J uelen pflegen so zu denken unel sieh aU8zlH1riieken.
1::3, 21. 21. Die Drangsal dauert 1hre Zeit, ih1'e Beeneligung
c1nrch clen i\Ie~sias tritt nicht so bald oin, wie 111a11 \viinseht. 1\fan
DlUD an[ seine Of1'enbarung YOIn lIimmel warten uncl sieh dnrch
die irdisehen Christi unel i11re Propheten nieht tiiuschen lassen, die
aer dringClHlen Naehfrage entspreehend sieh anbieten. Das Auftret.en soleher Leute un tel' den Juden ist bezeichnenel fiir die Zeit
del' Emporung gegen clie romisehe Henschaft. Tn D 1R, 22 feh1t
1

... '

,

(f=:U(J(J/PlCii:(Jl iU1.l.

1n, 2:1. Diesel' SehlnD ist ehristlieh, alIes iibrige abel' jiidisch 'man hat kaull1 Grund, 13,21. 22 auszunehmen.

-YVir haben wirk-liche 'Vei:::sagnng VOl' uns, die Zeit cler Abfassnng liegt c1entlich
v 0 r (lor Zerstornng J erusalems.

112
§ 68 III.

III.· Die Passion. § 55-90.

Me. 13, 24-27 (Mt. 24, 29-31. Le. 21, 25-28).

Abel' in jenen Tagen,. nach del' Drangsal, wird die !Sollne
_sich verfinstern und del' :Mond seinen Schein nicht geben.
25 Vnd die Sterne werden yom Himinel fallen und die Himmelsnlachte in Schwan ken geraten. 26 Und dann sieht man den
l\fenschensohn kOnlll1en in den 'Yolken lnit groBer :Macht und
HeI'rlichkeit. !l7 Und dann sendet er die Engel aus und sa1l1l11elt
die Auserwahlteu aus den vier ,Vinden vom Eude des Landes
an bis zu dem Ende des Hill1l11els.
13, 24. 25. )A'Ai...rJ. bet.ont den UIDschlag, die ,Yendung. Sic
gehort uoch zu "jenen Tagen", uezeichnet abel' das Ende del'
Drangsal. Del' Hinlll1el greift ein in den irdischen Jammcr,
hiInnllische Zeichen kllnc1en die Krisis an, zuletzt derl\[enschcnsohn in den ,Vol ken.
13, 26. Die El'scheinung des ~Iensch8nsohns entspricht :tIs
hil1ll1llisches SchluI3zeichen del' letzt.en betrii.bten Zeit clem irdischen
Anfangs7.eichen, deln Greuel des Entset.zens, genau so wie Lei Danicl.
Beides zusamnlen, jecles an seineln Teile, gibt Antwort auf die Fraga
13, 4 nach denl U·fJ~·SlOV. Deln Sinne nach durchaus ri9htig sagt,
nIt. 2-1-, 30: y'Q. l -r01"S CPCl.y·~ uS -re(t't 0 u" fl S t 0 V 'tot) u tou 't. (J.. V rsprilllg]icll ist lnit dOln nlenschensohll hier so wenig wie bei Daniel Jesus
Christ.us gelneint.. Abel' del' lJbel'arbeiter hat ihn gewiB darunter
yerst.anden; 1nan steht hier auf (lOIn tJboI'gang zur Christianisil'l111g
des danielischen Namons und seiner Ull1stemplung zu einer Art,
Eigennamen fiiI' J osns, zuniichst fill' den Jesus del' Parllsie. - Das
;;r¥OV~l1t winl von l\It mit Hoeht pro passiyo genomlnon und mil,
(.pCl.',I·~US1"Cl.t wiodergogohon.
Naeh In, 7.14.21 bofremclet freilieh die
tlritJe Person PI; (lio zwoiio HUlL abol' in dom ganzen AbschnitJ
1;~, 2-1- 27 weg.
IB,27. Die Diaspora 1\01111111; zn dem gereUeten Reste in Sion
hinzu, wio sehon hoi den naehoxilisehcn ···Propheten; nnr flaG sie
dorl; 111cht, yon <lon Engoln znsammcllgcbraehi. wird. Unt-.er 0(1) liiLH
sich nUl' (las heiligo L:l1Hl, 11i(',l1t ·die Erdo vorst,chn; <las eino ii.t.(J'lv
if.;(: <las honLrnm (Paliist-ina), <las and~r~ clio Poriphorio «leI' himmlischo lIol'izont ringsum). - DioseI' g:ll1Z0 Ahsat.z (1 H, 2~J-27) is/'
j iic1 isch .
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§ 68 Anhullg. :DIe. 13, 28-37.
~

68 Allhang. l\lc. 13, 28-37 (l\lt. 24, 32-3G. Le. 21, 29-3G).

'/onl lj'eigenbaulll lerut das Gleichnis. 'Venn sein Zweig
saftig ,yil'd unO. die Blatter herauskomnlen, so erkenut nlall,
c1aH del' S.ollllner naht.·- ~9 so auch ihr, wenn 1hr dies geschohen seht~ so nlerkt, claB Er nahe VOl' cler Till' 1St.
:;0 Alnen, ich sage euch, dies Geschleeht wird nicht vergehn,
bis dies alles geschieht. 31 Himmel unO. Erde werden yergelm,
abel' llleine \Vorte werden nicht vergehn. 3~ TIber den Tag unO. .
(1 ie SCnuele jec10ch 'weiE niemand Bescheid, auch die Engel im
Hinllllel nicht nIHl del' Sohn, sondern nul' del' Yater. 33 Habt
acht, bleibt, wach; denn jIll' wii3t nicht, wann die Zeit jst.
:J·l Es 1St, wie wenn' ein ':\Iensch, cler auf Heisen geht, sein lIaus
a bgibt nnd seine Kllechte walten HiBt, jedenl sein Gesehaft
iibel'tri1gend, und clem Tii.rhiHer auftr~igt zu wachen. 35 Also
\\"aeht, donll ihr wiSt nicht, wann del' Herr des Hauses kOlnlnt,
vb <llll Abend odor zu l\Iitternaeht oder lUll den Hahnensehrei
odeI' um Tagesanbrueh - 36 c1amit er nicht plotzlich komme
und euch schlafelld finde. 3; ,Vas iell abel' euch sage, das sage
iell allen: wacltt!
13, 28. 'Varulll nicht "YOIl den Biiulllen" llberhaupt? Del'
Feigenbaum yon 11, 13 scheint noch nachzuwirken. f\vwcrxs-rs ist
All ',IJJCiXS"CW, ,vegen XlJ.t up.E!.'~ 13, 29.
13: 2~). To.u"CCI. (,-.rJ.na.) kann sich nul' auf das Vorhergehende
beziehen. 'Vas in 13,14-27 steht, soIl freilieh das Ende selbst
sein. Abel' clie Erfahrung hatte inzwisehen gelehrt, daB die ZersWl'ung J ornsalems ~ \\'elche dort gerneint ist, in 'Virklichkeit doeh
110ch
nicht das Enc1e w·ar. Also wurde sie , auf voro·erii.ekterem
Stanc1.
0
pnnkte, zu eiumll blo13en Vorzeichell des Endes gemaeht (wie bei
te iiuerhaupt). Dergleichen Prolongationen des \Vechsels sind
chai'aktel'istisch fill' die Apokalyptik.
13: 30. 31. DaD bei del' Zerstorung Jel'usalems die Parusie nieht
:eint.l'at. W£1l' eine EnttKuschuncr.
Del' Trost lautet 13, 30: sic wirc1
0
· abel' ge\\'iC eintreten, uoc.h ehe die J esu gleichzeitige Generation
· allsgestorben ist. Anders dagegen lautet er 13, 31: entbehrt 111£111
gleich die Person J esu, so hat man doch seine \ Vorte, clie in Ewig· leeit llieht schwinc1en werden. Auf seinen ,Yorten und nicht auf
seinen Taten beruht seine unvergiingliche "\Virknng. Sonst (abel'
nicht, hei 1\1c) HiBt er seinen Geist zurlick.
J

\\. c llha us C 11, Evang. Mal'ci.
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13, 32. Diesel' Grundsatz maeht streng genommen aIle eschatologisehe ,Veissagung liberfii:issig. Del' Sohn und del' Vater
findet sieh bei M:c nul' an diesel' Stelle.
13, 34. Haufig vertritt fu~ im Smnitisehen den Hauptsatz und
bedeutet: es ist wiewenn.
13, 35. :.Merkwiirdig, daB aIle vier Stunden der Naeht hier aufgezahlt werden, mit ihren volkstiimliehen Namen, nieht mit Zahlen.
13, 37. Die R.ede riehtet sieh naeh 13, 3 eigentlieh nul' an die
vier Intimen, soIl abel' nieht allein fiir 'sie bestimmt sein, SOndeI'll
fiir alle Christen, aueh die del' spateren Generation, fiir welehe del'
Verfasser in ,~T ahrheit sehreibt.
Del' Allhang 13, 28-37 ist rein ehristlieh und wie es seheillt
spateI' als die Uberarbeitung von 13, 5-27'; er stammt aus del'
Zeit naeh del' Zerstorung Jernsalems. Die bestilIllnte und
dringende Erwartung del' Parusie wird abgewiegelt, naehdmll ihrc
Koinzidenz mit del' Zerstorung J erusalems hinfallig geworden 'war.
Die Erwartung selbeI' abel' wird festgehalten und gleiehsalll moraIisirt" iudeIn sie bellutzt wird aIs l\iotiv unelltwegt und gleielllnaI3ig
ausharrencler Treue iIn Die n s t, in del' ErfiUlung del' yersehiedenen
PHiehten, die eilleIn jeden auferlegt sind. Die 1\1 oral , des Ganzon
ist: wartet nieht ungeduldig, abel' wachet und seid jedeil Augenblick bereit, eben cleshalb, weil ihr die Zeit n i ell t w iB t und weil
S18 aueh Jesus selbeI' nieht gewuBt hat.

§ 69. 1\1c. 14, 1. 2 (Mt.26, 1-5. Lc.22, 1. 2).
,,,, Es ,\yar abel' das Fest des Paseha und des unges~iuertcn
Brotes iibel' zwei Tage. Uncl die Hohen priester uncl Schriftgelohrten sannen, w~e sie ihn mit List fassen konllten unrl
toten, 2 denll sie sagtell: nicht a111 Feste, daB l\Oin Aufl:tuf
des Volkes entstehe.
l\Tan hat rieht.ig erkannt, daD die' hier vorliegencle Zoitrechnung del' gewohnlichen synoptisehon widerspreehe, und rieht.ig
geurteilt, daD sic die alte sei unel 110eh jIll viert,en Evangoliulll
bofolgt werde. Dol' BesehluD des Synoelrilulls" J eSlUl1 jcdenfalIs
VOl' dOln Festo aus del' ,VeIt. zu sehaffen, ehe clie l\Ionge del' Pilgor
zusammengestromt, sei, wirc1 nicht bl08 gefa8t" sondel'n auch al1Sgofiihrt sain, cIa das Gegellt.eil nieht berichtet wirel; wahrseheinlieh ist sogar del' Beschl uB erst aus del' Ausfiihrnng gefolgert..

i
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. § 69. Me. 14, 1. 2.

.1so 1St Jesus YO r de In Pascha gekreuzigt, und da. dies an1 niie-hstell
age, aIll -Freit.ag, ge:3chieht., dus Paseha abel' libel' zwei 'rage ein'cten soIl, so flint. classelbe auf den Sonnabend. Sachliehe Griillcle
weehen (hs letzte 'Yort; sie schlieBen . es yol1ig aus, daB die
itzung des Synedl'iums und die Verurteilung in del' Paschanacht
:.at,tfalld und dio Hinriehtung am ersten Festtage erfolgte. Bis
ahe ZUlll Ostel'fest abel' warteten die Hohenpriester zweckmaBig,
III cbs "Crteil sofort clurch Pilatus yollstrecken lassen zu konnen.
- Paseha und "l\fazzoth werden bei ~lc korrekt zusanlmengestellt,
'ascha ist del' Anfang des ?lIazzothfestes. Gegen den ganz ge~',lllnacldosen und unsinnigen Namen P assah bat Lagardc leicler
hne Erfolg pl'otest.il't. Le yeriindert den Text yon -nrc. 14, 1. 2 aus
llrehsiehtigen GrUnden, ehoJ1so D den Text Yon ?lIe. 14, 2.

§ 70.

~;fc.

14, 3-8 (1\1t. 2G, G-13).

lilld da or in Bet.hania war, inl Hause Simons des Aussiitzigen, und zu Tisch saB, kanl ein ,Veib mit einel11 GIas
kostbarcn Balsams; und sie zerb1'aeh das Glas und goB es liber
sein Haupt.. -1 Etliche abel' auBerten untereinallder ihren Unwillen dariiber: wozu diese Vergeudung des Balsams! 5 diesel'
. Bals<ul1 hiitte fiir mehr als dr~ihundert 8ilberlinge verkauft
und (del' ErWs) clcn Armen gegeben werclen konnen! Und sie
fl1hren sie an. Co J esns abel' spraeh: LaBt sie, was Yerstort ihr
sie! sic hat ein gutes ,Yerk an mil' get an. 1 Denn allzeit. habt
ihr die Annen bei euch, und wann ihr wollt., konnt ihr Ihnen
woHun, mich abel' habt ihl' nicht allzeit. 8 'Vas in ihreln Ve1'mogen ,\yar, hat sie getan, sie hat zum voraus meinen Leib
balsamirt ZUln Begriibnis. DAmen ich sage euch: iiberall wo
aas Evangelium ycrkiinc1ct wird in del' ganzen ,y cIt, wircl auch
was' sic getnn hat gesagt werden zu Hueill Gec1achtnis.
14,3. Jesus hiilt sich nicht Ineh1' tags ii.be1' in Je1'nsalelll auf,
oneleI'n blcibt am Olberge, in Bethania. 8in10n cler Aussiitzige
linl nns so wenig vorgestellt, wie Joseph von Arimathia. Mit c~er
;eit komnlen noch 111ehr Bekannte In Bethania zum Vorschell1,
.amcnt1ich lIn vlerten Evangelium.
14, 4. Das Subjekt sind in D die Jii.~lger, dem Sinne. ~ach
~denfalls (wegen 14, 7) riehtig uncl vielleicbt nicht hloB clem Slnne
8'1::
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nach, da auch sonst del' ,Vortlaut des Verses bei D den Eindruck
groBeren Alters macht.
14,8. ]fEc;zsy tragt den ,Sinn von eschk'chat und klingt,
lautIich' elm'an an; 'ITpOEA'1~cV p.up{c;e<t sieht vollends nach einem
Arall1aismus aus. 1\1aria :Magelalena wird hier bei :Mc nicht genaul1t;
in ] 6, 1 vollzieht sie vielmehr die wirldiche Ein balsamirung an dem
Toten.
14, 9. Das Evangelium ist hier wie ilumer (auBer 1, 14) die
Verkii.ndigung dei' Apostel ii.ber Jesus, besonelel's libel' sein Leiden,
Sterben und Auferstehn; es wird verkii.ndigt w el' den, abel' 11lii.ucUich
(A(I,k'l{}1Jc;c~I1t), nicht schriftlich. Unsere Geschichte ist wahrlich wert,
il11 Evangelium zu stehn. Abel' elie Jesus selbeI' in den 1\Inncl gclegte, hochst feierliche Versicherung, daB auch sie c1azu gehore, 01'weckt doch den Argwohn, daB das nieht inl1l1er del' Fall gewesen
ist - Z1lll1 Ged~i,chtnis del' Frau hKtte doch VOl' aIlell1 illl' Name
gehort, del' verschwiegen wird. Auf spKteres Alter del' Perikope
weist auch del' Ulllst,and hin, daB Jesus hier nicht etwa seinen Tod
ankiindet, sondern sein BegrKbllis voraussetzt uncl daB niemancl sieh
dari.i.ber verwundert. Also ist § 70 eine Einlage. 1\Ian bemcrIle,
daB Bethania auch 11., 11 in einenl sekuncHiren SUi.ck erscheint:
wahrend jn del' Para.llele 11, 19 del' Ort auBeI'halb Jerusalems llieht
gen<llll1t wird, wo Jesus sein N achtquartier hatte.

§ 71. Mc. 14, 10-11 .(l\1t. 26, 14-16. 1-1c. 22, 3-6).
Uncl Judas Ischarioth, einer von den Zwolfen, begab sieh
ZR den IIohepi:iestern, un1 ihn :11) sie verraten.
11 Sie .1 bel'
freuten sich uncl versprachen ihm Geld zu geben. Unc1 or
suchte oine Gelegenheit, wie er ihn verraten konute.
]),1[3 § 71 sachlich an § on ansehlieDt., ist IdaI'. Dbor (Ins
~Iotiv (los Verriit.ers erf'ahrcll wir nicht. clas GerinO'ste.
])as is[,
o
bezeichnentl fill' die evangelische Erziih1ung; 111[1n sieht, wie wOllig
man daraus einen hist.Ol'ischen Zusmnmenhang herstellen kann, wonll
man llicht, dichtcn will. Naeh .Toa. 18,2 verriet Judas den Ort" \YO
del' l\IeisLer l1~lchts sich aufhielt.: del' IniH3te also geweehscH hahon,
cla er sons{~ 1caum un belwn n{-. blei ben konnte. Unter (10111 Vnllw
in .TerusalCll1 wagten clie Hohenpriestor ihn (loch nieht zu v0rlwflcIl
(ILl, 48. 4n), obwo1 sio os inzwischen bearbeiteten.

§ 72.

§ 72.

l\le.14~

~Ic.

14, 12-16.
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12--1G (I\It.lG, 17-19. Le. 2.2,7--13).

lind am ersten del' Tage des nngesauerten Brotes, wo

man cbs Pascha zn schlaehten pflegte, sagten ihn1 seine .Hinger:
wo soBen ,Ylr hingehn nnd das Pasehanlahl anrichten? 13 Und
or ~andte Z\YOl selner Jiingor und sagte ihnell: Geht in dio
Stadt.; uncl es wird eneh ein "Mann begegnen, del' cincn Krug
tr~lgt, dem folgt, H und wo er eint.ritt, da spreeht zu dem
Hans\yirt.: del' ::t[eister liU3t c1ir sagcn: \\'0 ist die Unterkunft
flir 1nicb, (1a. idl das Pascha esse lllit 11leinen .lUngern? 15 Und
er wird cuch oin groDos Oberzimn1er ,,"oison, mit Teppiehen
belegt., das bercit steht.; da. richtet U118 cbs -;\1ah1 an. ,16Und
die Jilllgor gillgcn weg Hur1 kmnen in dio Stadt nnd fauden
os so, wie or ihllen gosagt hatte, nnd richt-ete das Pascha zu.
In ] -1~ 1 standen wi1' noell z,rei Tage YOI' Ostern und in 1-1, 12
:tellJl ,,-jr sehon ;11n erston Osterbg. Die Pause yon zwei T<lgen
ilgt sith ZW.lr hI die sechs Tage del' Passion: drei Tage (So11ntag
·is Diensbg) kom111on auf K<1p. 11-13, z\Yei (Mittwoch llnd
)ol1nnrshlg) <1uf 14,1-11, llnd nun ist es 14,12 del' sechsto Tag,
or Fr01 btg, c1essen 13eginn h1er sehon auf Don11orstag Abend gesetzt
drd. Da n jecIoth die alto Uborlioferung ]lier einen lem'en HallIn
oIlt.e oingeschobell haben, 11m ein ,Vochenschema hel'auszubringen,
[lOt sich nicht annelnnon. Denn dio z,\yei 'rage wilren !vil'k1ich
;allZ Ull<HlsgcfiUlt; Jesus selbeI' tut gar nichts in 14, 1-11, wenn
nan von § SO absieht, lnit dom os, ,vie wir gesehen habon, oille
lcsondore ]3mY;\llCltntS hat. In ,Yahrheit ist kein Zeitunterschiecl
,\\'isehen § G8 unc1 eleln Reste des K<1pitels; schon dort 1st del'
'orletzte 1'ilg angegangen, del' Donnerstag VOl' del' Krouzigung.
~ber (liCE30r Donnorst.ag ist nicht dol' Yorabenc1 des Pm;cha, Pasella
st orst llbermorgen. Die Angabe 14:,] 2 widcrspritht, del' lilteren
n 1-4-,~. llnd nieht allein die Zeitnngaue ill § 72 ist unhistoriseh,
onclorn anch del' Inhalt des ganzen Stlkks. Del' Saal wirc1 hior
;entlu in del' selbell ,Volse beschafft, wie del' Esel flix Palmarum.
rOS11S seh icld zwei seiner Jiingel' ab und sagt, die Bahn sei j}1l10ll
~eobllet.. El' hat ancIt hier nieht alles heinllich bestellt und ve1'ihrec1ct, sondern er weiD voraus, was sieh ereignen und wie die
IIcnschen sieh bene11luen werden, weil es von Gott fiil' die wichtige
~eicr .'30 geordnot ist. Del' ,Yassertrager steht nicht anf Posten
lllCl sicht llll ell del' DIll', sonc1ern or geht ahnuugslos seines ,Yeges
-

c-
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und belnerkt die Boten kaum, welche seinen Spu1'en folgen. Also
ist die ganze Erzahlung ein 'Yunder.
14·, 14 liest D dVa.')'Cl.lOV oTx'Jv, die Semiten (und auch Homer)
brauchen das gleiche 'Yort fiir Haus und Zimmer.

§ 73. Me. 14,17-21 (Mt. 26, 20-25. Le. 22, 21, 22).
Und mn Abend kam e1' mit den Zwolfen. IS Und da sic
zu Tisch saBen und aBen, sagte JeSllS: Amen ich sage euch,
einer von euch wil'd lnich verraten, del' mit mil' iBt. I!l Sic
wurden betriibt und sagten einer nach dem andern: doch nicht
ich? 20 Er spracb: Einer del' Zwolf, del' mit lnir in die Schiissel
taucht. 21 Del' nfenschensohn geht zwar dahin, wie von ihm
geschrieben stebt; doch wehe deIn nlanne, durch welchen del'
l\fenschensolm verraten wird! es ware jenenl :Manlle besser,
wenn er nicht geboren ·ware.
.
14, 17. 'Viihrend Jesus sonst den Tag iiber in J erusalenl ist,
kOIDlnt er dieslnal erst mn Abend hin. Auffalligerweise ist abel' hie!'
zl; (Ispouo)\o}L'l. weggelassen, im Unterscbiede von 11, 11. 15. 27.
Ob in del' altesten Tradition del' Ort des Abendmahls Jerusalem
gewesen ist, HiI3t sich bezweifeln; nul' fill' das Pascha w'ar es notwencHg.
14, 20. Das Brot ,,,irc1 nicht etwa in den 'Vein getaucht,
clessen Behii.lter ein Kelch ist, keine Schilssel; sondern in den Saft
des Bratens. Also ist hier das Paschmnahl yol'ausgesetzt. SChOll
c1adurch entsteht Verclacht gegen cbs SUlck. Das Paschamahl
greiJt fen.ler de1n folgenden Abenchnahl VOl', das cl.vo:xsq.LSyWY cdrro)Y
,
C\ '
1'±,
i
18 c1"
. I1 1111't C1em YOW" cuVlOY1'WY C(U'HUY
XCl.l, cuutOY1'wY
rang t SlC
14, 22. Passender steht die 'Veissagung ii.ber den Verrat hoi ];c
erst hin tel' c1em Abendmahl.. Auch c1arin verc1ient Lc sachlich
elon Yorzug, daB Jesus bei ihnl nul' im allgemeinell von Yerrat
reclet, den Verrater abel' nicht bezeichnet, so cla.B die Szene schlioHt~
lnit clem Gofrage del' Zwolf unt.ereinancler, weI' es wol soin
mochte - worauf keine Autwort. erfolgt. Rei nic wird diosc Fragc
an Jesus selbeI' gerichtet, unel clie 'Vort.e "del' lnit nlir in <lin
Schiissel t.aucht" sollen cine Antwort. c1arauf sein, obgleich dol'
Yerriiter cladurch lljcht von den andern unterschieden 'wird, cIa. sio
aIle eintauchen. ldatth~ius tut. den letzten Schritt., um cille rogclrechte und bestimmte 'Veissagnng heranszubrillgen, inclolll or znm
(1

J

,

,

...,

§ 74. Me. 14,22-25.
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)chln8 hillzufiigt: ~~da antworteto Judas, ner ihn Yerriet., unc1 sprach:
)ill ieh es etwa, Habbi? or spraeh zn ihm: clu sagst os."
Die
\Y clssagung ist. abel' ganz wirkungslos.
enn Jesus clel~ Verrater
~ekannt, uncl YOI' don ii.brigen Jii.ngel'n bozeichnet hiitte, so ware es
.1nbegreiflich, daB lnan ihn rllhig ge,yuhren lieB, ihn nicht festna111n
]ncl ihnl arich nicht, aus dem ,Yege ging. Es hutte ihm auch
301bor einon niederselnnetternden Einelruck Inaehen TIlii.ssen, daB
llun scin abseheuliches Yorhaben :rnf den Kopf gesagt wurelo; statt
JOEsen cntfernt or sich nicht einn1al llnd trinkt 14-, 23 rnhig 11lit
rrns dem Kelch, (lenn os heiDt ansclrilcldieh: sie trankon aIle claraus.
Zu aIle dem beweist auch noch cler Ausdruek nlensehensohn
iin JIunne ,TOSH, del' zwohnal in oin0111 Satze "wiederholt ,yirc1, daB
,yir os mit einem Stiiekc iiingeren ,Vuchses zu tun haben.
"
-

,V

§ 74. l\Ic. 14, 22-25 (Mt.2G,2G-29. Le. 22, 14-20).
"Cnd cla sic aBen, nallIn er Brot, sprach den Segen und
braeh es uncl gab es ihnen und sagte: nehmt, c1as ist Ineill
Leib. !?:J Uncl er nahnl einen Kelch, sprach den Dank und
reichto ihn ihnen, und sie tranken aIle claraus. :14 Unel er
sprach: Das ist mein Blut des Bundes, das HiT viele vergossen
wirc1. !?5 Amen iell sage euch, ieh werde nicht mehr yon dem
Gew~khs des 'Veinst.ocks triuken, bis zu clem Tage, wo ieh
es nen tl'inkc iln Reiche Gottes.
"'J
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14, 22. KCl.1 SuOtOVTWV Cl.UtcjJy bozeichnet den Anfang del' HmHllung und bedeutet nieht: als sie das Pascha gegessen l1atten, uncI
auch nicht: als sie noch beinl~Essen des Paseha waren. Paulus gild
die Nacht, in welcher del' Herr verraten ward, als D.atulll till,
nicht die Pasehanacht - was doch mn nii.ehsten gelegen h~Hto,
wenn es 2utrefl'end gewesen witre. ToG'to zoigt auf das Brot; Jeslls
selbor hat das vorhol'gehende nlasculinulll a.p1'o; 11ieht gebraueht.,
sondern nul' <leI' El'ziihler. Dns Bl'eehen des Brotes ist solhsl~
yeI'sUinc11 iehe 1/ orboreit.nng 2nm Austoilcn, nieht Symbol fill' dio hO\'st{irnng des Leihes; (leI' ",Voin wird ja. aueh nieht versehilttci., nm
die VergicJ3ung (los Blutes zu symbolisiren. Paulus sag!; 1.1\01'.10,17:
ein Brot., ein LoiL> sind ·wir aHe, deJln aIle haben wir t.eil nIl dom
oinen unc1 selbigen Brote. ])iese antiko -und aueh hei den Judoll
damals 110eh lebendigo I doe del' sakrmnenta.len Vereinigung durc.h
(las Essen del' sel ben Speise liegt 2ugrundo; dol' Leil> del' Toilnolnnel' <un gmneinsamen 1\1ah1 erneuert sieh aus elCln selboll Qu(',l1
nnd ",i1'(l dersolbo. nlit "('0 t),ITSP Up.CD.", welches andors 2U vers{:ohn
oi2sii,eker sieh unniitz anstrongt" bringt Paulus
als Le (22, 19)
ot.was Fremdes in (lie 00111munio hin01n. Die Anfforc1erung, zn
cs::;cn nnd 211 trinkon, orset2t er dnreh das ebenso gClneillt.e 'wv"Co
~.1

"T

~

7-1.

~Ic.

1·1,22-25.
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;:mSt~~

und filgt hillZU: :::?; -:~v SllY,V (J.v(J.llvYjutv. ?\Ian konnta danb)!),
diC'se \\'orb.:- ~eien ccht, \yeil die. Jii.ngor nieht notig hat.ten, das
AIHlollken Josu sozusagen killlSt.1 ich festzuha Hen; s01n Geist lcbto
ia in ihnen fort. uncl or 'war bei ihnell aHe Tage. Indessen das
winl ltU:3gosc'hlossen durch dell weiteren Zusatz beinl 'YOill
"
-" T.tv·'1'rS. Denn das setzt c1or.11 \Yo1 SC11011
] . ],-\.01'..11;-Y~
~:'D: OGCCl.t;
3'J.V
l'illO Ge\yolmheit dor Abenclmahlsfeier bei der Gemeinde yoraus, clllS
kOl1nte JesHs nieht sagon
und clie Jii.nger nicht YOrstehll. l\Ic hat
'also clell :Uteron Text; c1arin steht nicht~ daB del' Akt zur ,Vioc1orholnnL!: bestimmt soi.
1J, 2H. Zwischon sU)J)~(=:~Y uncI SOZo.plG7SlY bosteht 1i:ein Ullterschieel; del' ,Yochsel finclot sich obonso in Me. G, .:.1-1 uncI S, G; clas
gleiche aramiiischa
ort (b ~H ok) liogt zu Grunc1e. Das Bognon
yon :::peiso uncl 'Iran k 'war niehts besollderes, s011(loI'n jii.c1isehe
'-'

'-.'

,y

~.
,_,ltiC.

14,2-1. Das ,Ycintrinken gesehah zwar nieht bloG beim Feste,
beim l'ilsc1w, (loch aneh nieht a11e Tage. Es ,vinl hier besonc1ers
hel'Yol'f!cliohcn. ])a~ Jla hI (c1as 13rot) genilgt zur Ycl'gemeinschaftnng.
Es 1St aber nul' ein SchaUen del' ~l1ten Verbrlielornng (lnruh clas
Opfer. Unit rliese gesehah nicht bloB clnreh clas Opfermahl, SOndeI'll
fciorlichel' dnrch c1as Opfel'blut, clas die Beteiligten sich in dol'
8811)011 \V"cise appliGil'ten, wie clel' Gottheit (~1. h. delll Ielol oeler c10l11
Altnr), (lurc.h Benetzen oder Bostreichen. Das ,,,ar eine aus Imitatioll des Upferritus entstandene ~lilclerung nrspriingHchen Blutlrinkcns, yon denl (sagar YOnl Trinken cles eigenen Blutes) sich
noell Spurcn fi nelen. Eine andere l'IIilc1erung ist es, daB an Stello
de::; Dlnttrinkons clas '1'rin1.:on des (roten) ,Yeines trat. Del' ,Yein
ist ein hesserer Kitt als clas Brot, er symbolisirt c1as Blut, welches
mohr gilt als das }'leisch unel dmn Leben selbst, ller eigentlichen
Essenz cles Heiligcn und Gottlichen, gleichgesetzt wire1. Darum
faBt Jesns nicht Brat und ,Vein in eins zusalnmen, Sandel'll heht
dell Ton beiln ,Veiue: c1as Opfer k01l11nt zum :)\1 a, 11 1 hinzu. Del'
Genitiv ~:;j; otr;d)·~r.·'1~ (im Aramaischen wol nul' Apposition) ist
epexogeLiseh; clas Blnt ist del' (bedeutet den) Buncl. Paulus \'e1'stehL richtig: -r, Gl'J.U·~XYJ EGi:(Y. Ob er freilich aueh ll1it clem AttrihllL
x'1lvi l'eeht hat Hi.8t sieh fraO'en.
Das Paschablut hat Jesus nicht
u
'yorgesehweht, es 1St aueh koin Bundesblnt. Eher w:ire es 11loglid1,
claD er an clie BundschlieDung Exocl. 2-1 geclacht hat, clie clurch
.Blutsprengcn geschieht. Ind essen diesel' alte Bund 'wircl mi t Gatt
I

,
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gesch10ssen, nicht unter den Israeliten einander, und Jesus hat
jedenfalls vorzugsweise die Verbruderung der Tischgenossen un tel' '
sich jm Auge. Er beabsichtigt also schwerlich, einen Bund zu
stiften, del' clem alten von 1\1:oses vennittelten parallel und entgegengesetzt V{are. Del' 'Vein als Opferblut steigert nul' die Idee
del' Konlllunion, die schon im l\1:abl, im Brot, liegt. Das Opfer
an sich ist clurchaus nicht Suhnopfer. l\lerkwiirdig, daB hier Me
die Bundesidee verfarbt durch den Zusatz "to EXXUVVOp.svov urrsp
TCoiJ. . wv. Rei Paulus fehlt er. 'Venn man 'rO UTCEp uf-Lwv hinter 'to
O"wll'cI. P.OU bei Paulus verwirft, so muB l))an auch 'rO EXXuvvop.svr.lV
U7t~p TCOI-J\w'l hinter. 'rO alp.a P.OU bei :Mc verwerfen, denn UITEp 7toIJ. . wv
liegt noch weiter ab als U7tE-p uP.W',I. Danlit ist auch ti.ber den weiterell
Zusatz sk aq:.so"lv a.}lC<p"tlWV bei flit das Urteil geslJrochen. TroLzdem
hat Inan jedenfalls in 'rO alp.a P.0U, wenn 'nicht schon in 'rO O"wp.d.
P.OU, . eine Bezugnahme auf den Ul1111itte1bar bevorstehenden Tod JesH
zu .erblicken. Ratselhaft und dunkel bleiben die beiden kUl~Z an8gesprochenen Formeln inlmer. :Mit einiger Sicherheit kann man
nul' den antikell, dalllals abel' in einer Zeit allgemeiner religiOser
G~irnng an verschiedenen Stellen neu belebten Ideenkreis aufzeigen, aus welchem sie zu verstehn sind.
14, 25. DaB er zUln letzteIllllal Brot gegessen hat., 'hebt Jesus
nicht hervor, wo1 abel', claD er zunl 1et.ztemnal ,Vein gctrunken hat.
- das ist etwas ;besondel'es. Von seiner Parusie als l\iessias sngt.
er kein 'YOl't. Er betrachtet sich nul' als einen del' Giiste an clem
Tisch, an denl die Auserw~ihlten sitzen werden, nachdenl das
Reich Gottes, obno sein Zutun, gekOmlllen ist; jeder andere
h~itj,e clie Hoffnnng, daD er oinst teilnehmen werde an don Frou<loll .
des Heichs, Init. den gleichen 'Vorten ausdriicken konnen. Diosel ben werdon von den J udon imInor als Tafolfrouden yorgost.eHt..
.Jesus foIgt. clem, obgleich er (len Sadduc1iern gegenii.ber gcsngt hat"
daB die l\Ionschen nach del' Auferstehung sein werden wie dio Engol
Gottes. l\Ian dad nicht annclllllen, daB 'er hier clas R.eich GoUos
v 0 r die allgemeine Auferstehung setze. An seine singnHire Aufcrstehnng denIet er orst recht nicht. (vgl. I-.u::-c' up.mv bei l\It.). ]),1 D
er abel' auch seinen Tod hier nicht in Aussicht nellIne, sonc1cl'JI
im Gegentcil del' siegesfrohen TIolrnung auf don demn~iehstigel1 Siog
seiner Sache in J erusalOlll Ausc1ruck gebe, ist. ein schlechter
SpaB. Es ist u1lverkennbar, daB er sich in diesem Angcllblidl:c
gar llieht als nlessins gibt, wedel' als gcgenwiirtigen, noeh als zn-

1....')C)v
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Lukas ist bisher nieht berii.cksiehtigt ,Yorden. El' HH3t, wie wi1'
ge80hen habel1~ clie ,Yeissagullg des Yerl'ats in § 73 aus nnd gibt
sic all sp~1terer Stelle. Das Paseha. in § 73 laBt er abel' nieht aus,
er betont es iln Gegentoil uncl besoitigt clessen Ko11ision Init cleIn
Ahendmahl in § ',4. Sein Bericht zerfallt in z\vei getrennt-e Toile.
Iln ersten Tt~ll (22, 14-18) voreinigt er clas, was bei l\Ic in § 73
unc1 § 74- auseinander nUH. Das Pascha. ,yird gegessen 22, 15 und
(hran ein Spruell ge1~Irli.pft, 22, 16, darauf sofort del' ,Yein getrunken
uud cbran oin yollig paralleler Spruell geknii.pft 22, 1S, WOlllit del'
Sellln B cles i\Iarkusberiehts (Me 14, ~6) erreieht wird}. Dureh
diose Yel':3l'hmclzullg l1cf.: Pnschas l11it clem Abo11<.i malll wirc1 die
Allslassnng des Brotcs bedingt., an Stelle c1esselbell tritt eben das.
Pascha, was deshalb nieht so ganz wi11kii.rlieh ist, weil ill del'
biblischen Sprache Brot essen allgemein fliT Spoisen (auch anderer
Gerichte) gcsagt. wird. Del' Akt. im erst en Teil ist bei te rein
historiseh und nicht. ZlU' ,Yicclerholnng bestimlllt: clie Christen sollen
doeh clas Paseha nicht mehr essen! Die Einsetzung cler liturgisehen.
Endwristic 'winl dayon yollig gesehieden, sic wird im zweiten Teil
(22, HL 20) beriehtet., und zwar mit den ,V orten des Paulus.
In (lor Syra S. (und C.) sind clie beiden Teile ineinander gearbeitet. "Und als die Stunc1e kam, setzten sie sieh zu Tisc11, er
und seine J tinger mit ihm. I Da spraeh er zu ihnen: mieh hat
Yorlangt, cbs Pascha mit ouch zu essen, bevor ieh leicle, 16 clOlll1
iell sage euch, ieh werc10 es nicht 111ehr essen, bis das Reich Gottes
sieh erI'iillL 19 Und er nahm clas Brot und sprach den Segen clariiber und brach uncl gab es Ihnen und sagte: dies ist mein teib,
den iell n:i.l' euch hingebe, so sollt ihr tun zu meinem GecHiehtnis.
Ii. 20 Unc1 nachdem sie das Mahl gehalten,
nalun er den Kelch
und sprnch den Segen darii.ber und sagte: nehmt. clioson, teilt i11n
unter oneh, dies ist Inein Blut, clas Neue Testmnent. ]8 Denn
j

1) DaD .J csus nicht bloD sein Verlangen nach dcm Pascha ansspricIJt,
sonucrn os andl wirklich mit den Jiingern iDt, wird zn cfzuhlcn llutcrlasscn,
\\'cil es sich von sclust vcrsteht, aber in 22, 16 geradc so vorausgesetzt, 'wie in
2:2, 10 das \\' eintrinken. Aus 22, 17 hcrauszulcscn, duB er nicht selber mitgctrnuhCll babe, ist eine unglaubliche \Yortkluubcrei, die mlLll ebensogut IJd
nlc. (abgesehcll Yon 1-1,25) iiben kOllnte. Dann ficl~ die ganze COllllllunio
dahin.
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ich sage euch: von nun an werde ieh nicht lnehr von diesel' Frucht.
trinken, bis das Reich Gottes lwmlllt." Also dus Brot 22, 19 ist
gleich hinter das Paseha gestellt und del' ,~T ein 22, 20 ]nit clem
'Vein 22, 17 verbunc1en, elamit nicht zweimal hintereinallc1er gegessen unel getrunken werde. Das ~Iotiv ist dUl'chsichtig, ein :Mot.iv
dagegen, diesen Text in zwei Teile auseinander zu reiBell, nieht
abzusehen. Es ware auch keinenl gelungen, die Scheidullg so
durehzllfiibren, daB znerst clas Alllalgmn aus ~ic, elann cler Bericht
des Paulus reinlich herauskame, zuerst die I-listorie und dann die
I--liturgie. Tndenl nun abel' in del' Syra S. das Ganze liturgiscb
wird, entstoht dio Frage, ob die Christen auch noch das jii.discbe
Pascha halten sonten.
Gauz andel's liegt die Sache in D. Dort lautet del' erste Toil
wie in del' Vulgata, del' zweite abel' fehU, bis auf einen Rest Yon
1 B'"
,
,,, )
, v"
, - )'
illV ap'tOY EuxaptU1''ljO'a~ EX \aO'sY X'lt EOWXSY aU1'Ot.; \E'(WY'
22 , 1CIu: X'lt' 1I.'l\
Tl)t)rO sarlY 1'0 O'Wl.LrI. f-Lou. Gelehrte del' versehiedensten t.heologisehen
Richtung acceptiren cliesen Textbestand und st.reichen 22, 20. Abel'
22, 10 in del' Fonll YOll D 1St ein sehr unbefriedigender SehInG,
ohor oin l1i-stiger Uberhang. Es ist in VF ahrheit nul' del' Anfnllg
des zweiten Absatzes, dol' doshalb unontbehrlich schion, woil SOllSt.
cbs Brot ganz fehlon wiirclo; denn in 22, 14-18 ist nieht c1ayoll
dio Hodo. Dol' Anfang st.auunt. nun gerade so gut aus 1. Ko1'. 11,
,yie d io li'ol'tsot·zung. 'Vill ]11(1n also konsequont sein, so ])~uB mnn
don ganzcn zweiten .Absatz (22, 1D. 20) als aus Paulus nltchget.ragon
:lllschon ull(l boi Lc stroieholl. Dazu hat BlaB dio Einsicht tlIHl den
Mllt. gohabt.. lind clas ist, in dol' Tat das Hichtige. Das unvol'bunc1cllc
NolJolloin:llldol' zwoior cloeh ganz paralIolor Stileko ist gOl'ade clem
Le nicht. ZUZUl.raUCll. El' hat; 11ur das Pasdlllabondmahl iiborliel'eri.,
ids oill oinmaliges, orst.os und lc{-.zt.os <iosehehon: dol' rein prtitel'it.alo
('hill'akt.cl' t.ritt. hoi jllm (ladnreh, da13 clas Paselm an clio Stolle <Ins
Brot.es zu stehn kommt., stiil'kol' horvor als bci .l\Ic. ]):lS sehien
Ullol'tl'~igljch. Spiitel' wunlo mit; don 'VorLon dos Paulus clie bleibondn
nediiehf.nisfeior hinzugofilgt.
Es sei 111ir gostattot., noch oinigo allgemeino Bemorknngen zn
lnaehon, clio nicht (len Ansprllch o1'11obon, nOll zn soin. Das AbOJl(lmahl 1St-. nicht oin Allhang an das Pasehn, os wurclo nie-hi; er~t.
Floiseh unel dann Brot gogosson. Dagogen ist. allerdillgs inllerlllllb
dos Abonc1mahls dol' 'Voin Oill bosondoror Anhallg an das BroL. Er
wnrdo hoi dol' gomeillsamon :Ma.hlzeH., clio J OS11S rogolmiU3ig mit.

~
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seinen .hingern hieH, nul' ausnalllnsweise get.runl\en. Gewohnlich
war sie nul' ein Brotessen odeI' Brotbrechen., ,,"obei natii.rlich Zukost
(z. 13. l!isch) unc1 ~rasser nicht nusgeschlossen ist. Unel clabei
blieb es aueh 11ach denl 'Tode Jesu. Die Jiinger brachen
Eiglich llliteinallc1er clas Brot., wie f1'iihe1', ohne claB jec10ch das
,Veintrinken llotwenc1ig dazu gehorte; del' 1\Ieister galt als an,yes8nc1 und war in Emmaus sogar leiblich·· dabei, nach seiner Auferstehnng. Fortgesetzt ,yurde somit yon d81ll Abendlllahl nrc. 14
nul' clas, "yas schon friiher bestand. Die alte 'Tischgelneinschaft
Dlit Clem .Meister wurde festgehaltell. Das machte sich von selbst,
or hattc es nicht ausdriicklieh beim letztemnal befohlen. In c18111
8ynol)tisehen
Beric.hte ii.ber cbs Herremnahl fehlen die Einsetzun(fs•
0
,Yorte, sie ~tehell IHU' bei Paulus. Paulus scheint Jlso nicht bloB
lIa~ Brotbrechen - wobei es wol auc.h einmal 'Vein geben konnte in del' Gemeinde yorgefunc1en zu haben, sonderll auch schon die
Imitation des historisc.hen, den ,Vein notwendig einsehlieBenden
Abel1l1111ahls, ohue c1aH freilieh das Yerhultnis YOI' ein zu ander
ldar hcrvorh'ute. Das ist Ulll so lllerkwiircligel', c1a er trotzclGlll
seine Kenntnis Yon der Sac.he nicht. auf eine schon bestehenc1e
Liturgie griindet., sonclerll auf eine Uberlieferung vom Henn, die
11Ull zu teil geworc1en, abel' nieht jedennann bekannt ist.
Das Abendmahl, welches ich yorhill als das historische bezeichnct. habe, zeichnet sieh wenigstens clem Grade nach VOl' cl81ll
ge,yohnlichen claclureh aus, daB es cbs letzte ist und ein c1ureh den
nallen Tod J esu 1l10t.i virter, besondel'er Akt del' Gemeinschaftsstiftung, del' Yel'briic1erung zwischen den zwolf Jilngern, damit sie,
auch \yeml sio ihr Haupt verloren haben, doeh zusamlllenhalten
unc1 gewissennaBen als Corpus an dessen Stelle treten unc1 es lllit
yr,rtroten ~;ollen. Eine Bundsehlie13ung gesehieht ein fill' all Glnal,
beclarf koiner ,Yiellerholung und ertragt keino 'Viec1erholung. ~Jan
hat bezweifeln wollen, ob Jesus sieh seines Toc1es bewuBt gewesen
\Yitl'O unr1 ob die JUnger c1iesen Hintergrlll1c1 hatten verstehn konnen.
Abel' or kannte in cliesGlll Augenblick die Gefahr, dio ihm drohte.
Er blieh die Naeht. nicht in SeinOlll Quartier, sOllclern verbrachtc
sic iln ITreien. Die Szene in Gethsemane 1St wesentlieh historisch,
seine Angst VOl' dem Tode und sein ,Vunseh, ihm zu entgehn,
passen nicht zu del' Vorstellung del' Spateren, daG er nach J erusale~
11ilt del' Absicht hinaufgegangen sei, unl dort zu sterben.
Da8 clle
Jiinger <len Ernst del' Situation nicht begrifl'en und c1arlllU aueh
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beim letzten Ab81idmahl die Bezugllahme auf seinen Tod inl ~i011lent
nicht verstehn konnten, ll1U,(3 allerdings zugegeben werden. Die
,~T ode J esu, die er das letztemal sagte, 'als sie nlit ihm zusammen
waren, konnten ihnen abel' auch unverstanden im Sinne bleiben,
bis zu del' sehr kurzen Frist~ wo illnen nach seinem Toc1e ihre Bedeutung aufging. 'Venn irgend ein ,A usspruch J esu, so lnacht
1\Ic. 14, 25 den Eindruck c1es hochsten Alters und del' Al),thentie.
Er gibt sich darjll nicht als den zukiinftigen l\iessias, und er denkt
nicht daran, daB er fiil' sejne Person die allgemeine Auferstehung
und den Eingallg in das Reich Gottes yorwegnehmen werde. 'Vie
andel'S Idingen die 'Veissagungell in § 75!

§ 75. l\1c.14, 26-31 (l\1t. 26, 30-35. Le. 22, 31-34).
Dnd nach dmn Lobgesange gingen sie hinaus ZUlU Olberge.
''-1 UncI Jesus spraeh zu ihnen: Ihr werdet aIle zu Fall k0111l11en;
denn es steht geschriehen: ich \Verde den Hirten schlagen und
die Schafe werden sieh verstreuen. 2SNach lueiner Auferstehung
abel' werde ich euch vorausgehn naoh GaliHia. 29 Petrus sagte:
wenn aueh aHe zu Fall kOll11llen, so doch nicht ieh. 30 Und
Jesus sagte zu HUll: Amen ieh sage dir, heute in diesel: N(1eht.~
ehe del' Hahn zweimal luaht., wirst du 1nieh dreinl<ll verleugnen. 31 Er abel' redete nnl so eifriger: wenn ich lllit elir
sterben IniiJ3te, so werde ieh cIich doeh nicht verleugllen. Ebenso
sagten alle anderen.
14, 26 gehort zur spiit.eren Schicht., denn das I-Iallel (UllVSlV)
set.zj-.. (las Pasclw, vora us. Vielleicht brauchte Jesus nach cler nlt.estcn
Tradit.ion garnicht hillallszugolm 7;um OIbel'ge, weil er am Donnorstag
Uborhaupt nic.ht. il~ Jerusalem gewosen war und auch das Ietzte
l\InhI llieht dort, gehaHen hat,to.
14·, 27. nas Zit.at shllnmt ans einor anderen lTl>ersot.zull~,. ills
del' 8opt.uaginta. unci nus einem Clnclel'en Texte als donl llltlSOretisclwll.
Yiolleich t it us Theod otion.
14,28. Auf dieso ,Veissarrnnomit Hecht
v
v wird neuerdinrrs
v
gro/;~cs Gewicht gelegt-.. 8ie bost1ltigt., was Panl ns sagt. llIHl wns
a liS del' Yerldiirnngsgesehiehte zn eni Ilelnnen ist., daG del' Sehaupla{.7;, \Yo del' Auforsi.andene clon Jilngel'n znerst, erschion, Galiliia
geweson ist.
14,,2U-31. Vgl. zu 14" 72.

§ 76. Mc. 14, 32-42.
':1\
-;

.

,
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Ivlc. 14~ 32-42 (1It. 26, 36-46. Le. 22~ 39-46).

Unc1 sie kamen zu oillem Orte mit. Namen Gethsemalle. Dnd
or sagte zn seillen Jilngern: setzt. euch hier, derweil ich bete,
3~1 uilCl retrus und Jakobus und Johannes nahm er lllit. Und
or flng an zu zit.tern und zu zagen 34 und sagte zu ihnen:
meine Seele ist, betrii.bt ZUlU Sterben, bleibt hier und wacht.
35 l'nc1 er glng cine kleine Strecke ';01' und warf sich niecler
zur Erdc und betete, daB ,,'onloglich die Stllnde an ihm voriiborgehe. 36 Unci er sprach: Abba, Vater, Alles ist elir lllogHeh, laB diesen Kelch an lllir yorii.bergehn; c10ch nicht wie
ieh will, 8011dern wie c1u willst. 37 Und er kmu und fa.nd sie
sehlafell nnd sprach zu Petrus: Simon, sehHHst dll, kannst c1u
nicht eillen Augenblick wachen? 38 wacht und betet, daB ihr
Tlicht in Yersuehnng konnut; del' Geist ist 'willig, clas Fleisch
abel' selrwach. 3!l Und wieder ging er ,yeg uncl betete. 40 Und
wieder kam er und fand sie schlafen, denn ihre Augen 'waren
sclnyer; unc1 sio wuBten nicht, ,vas sie ihm sagen solIten.
·11 UncI ZUll1 dritten nlal kam er und sprach zu ihnen: Schlaft
1h1' noeh ,Yeitol' und ruht? Es ist genug. Die Stunde ist gek0l11111en . del' jlel1schensohn wird in die Hande del' Sunder
iibergeben. 42 Steht auf, wir wonen gehn; siehe, del' mich
verrut, 1st nahe.
14·, 32. Ungern sieht III an sich genotigt, 11ber die ergreifenc1c: und in anschaulicher DarsteUung del' so verschieclenen
Stimmung J eSll und del' Jiinger obne a1le Schminke und Salbung
SU ,Yahl'ha[t.igen Erzuhlung noch ,Yorte zu machen.
J eSllS flieht
aus dem Hause in die Nacht., wol llicht bloB unl zu beten: dellll
duzu brauchten seine Jiingcr nicht mit zu kOmnlell. Del' Vol1monel scheint, es ist einen Tag VOl' Ostern. 'fEw; becleutet (ad
(wu11rend), wie OHCl'S.
14, 34. Ew; Uo.whot) (1 Reg. 19, 4. Jon. 4, 9) = so claD ich
tot soin mciehte. Del' Tod selbeI' ist nicht clas Schreckliche, sondern
,vas voransgeht und dazu fii.hrt.
1-:L 35. 36. "r as Jesus gebetet hat, hat niCll1and gehort; es
wird m:schlossel1 aus del' Verzweiflung, die er VOl' clen Jii.ngern
nicht verhehlte. In 14, 35 geschieht das bescheiden in oratio
obliqua.; in 14, 36 werden seine eigenen 'Vorte angefii.hrt., ohne daB
bei cler \Viederholung del' oratio obliqua in oratio recta irgenc1
J

[f
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etwas inhaltlich Neues hinzuldilue. - Die Stuncle als Schicksals
stunde ist aus del' Astro logic in den allgemeinen Sprachgebrauel
iibergegal1gell. Ebenso 14, 41. Dagegen 14, 37 bedeutet Stuude
was wir Augenblick nennen.
14, 38. Die allgClueine l\lahnung, bei del' del' NUlnerus -de:
Anrede "\vechselt lUld ,Vachen metaphori~ch gemeint ist, fallt hie:
aus dem Ton. Jesus luag sie bei einer anderen Gelegenheit ge·
sprochen haben; fiir bloB paulillisch wird luan den Gegellsatz VOl
Geist und Fleisch nicht haIten diirfen, Paulus faBt ihn auch andel'S
14, 39 1st in del' Ubersetzllng nach del' kiirzeren FOl'lll VOl
D wiedergegeben, worin sich die Riickweisung . auf 14,3G uiehl
findet.
14, 40. Del' c1ritte Satz setzt den erstcn fort, nicht den zweitcll.
del' parenthetisch ist..
14,41. KcdhuOEtS ist auch hier Frage, to Aomov fehIt in 'dm
Syra. S. 'A TI'Sx.cl gehort, eng zusauunen Init S"(s{pscrOs mn Anfnl1g
VOll 1-1-, 42: es ist genug des Schlafens, steht auf! 'Vas in llcl
1\Iitte steht, verrii.t siGh sehon c1urch den nlenschensohn als sekundar.
Auch sind die &f!a.ptw),o{ sonst die Heiden, die hier nicht paSSOll.
,

§ 77. I\ie.14, 43-52 (.l\1t. 2G, 47-5G. Le. 22,47-53).
UnO. a.lsbaId, wie er nocll redet.e, erschien Judas, einer
del' Zwolfe, und Init jlun ein Haufe Init Schwedern und Stocken,
YOll
den llohenpriestern und Sehrift.gelehrten und Altestcll.
44 Del' Verditer
ha tie j}ulOn abel' cin Zeichen gegcbell und
~ ges<lgt: wen jeh kiisso, del' ist es; den grein und fiihrt ihn
sichel' abo .Jr. Und wie or 1wm, trat er alsbald a.uf ihn zu uncI
sagle.: H" obi llnd ki18te ihn. ·1 G Da legten sie lbnd an lIlll
und grilren ihn. .J7 Einer del' Anwesenden abel' zog SOill Schwer!
1111d sc.hlug einem Kneehte des llohenpriesters clas Ohr all.
-18 Und .Tesl1~ hilI> an l1lHI sprach zu' ihnen:
seid ihr gegcll
oj nell Hiiubel' :lllsgezogon, <la B ihr mit Sehwertel'll und Stl5ckell
konllnf-" Inieh zu f:lllgen? -19 t1ig1ich bin ich bei ench ge\\'osnn
1m Tempel und hahe geleltrt" und il1r habt lnich nic.ht gegrifren - abel' die Schl'ift. ]nllf,~ erfilllt werdell.
Da yorliefkn ihn alle 1lll<1 flo11('n. &1 EiJl .Tilnglillg abel' gillg mil., dol'
{rug ein llemd auJ' dem hloDen Leibe; nnll sie grifron ihn,
er abel' lieD dilS HOllHl [ahrcll und 110lt llacl\Ond.
r,()

[r:!
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14, ..13. Judas wi1'd an diesel' IIauptstelle llicht Ischal'ioth
genannt~ und als ob or bi8her Hoch gar nicht eingefiihrt gewesen
\yare: wird er als einer der Zwolfe yorgestellt.
1-4·, 44. Ob\yol das Subjekt gar nieht \yechselt, wirc1 es doch
explicite genannt und zwai' in einer yon 14, 48 abweiehenclen, ll111schriobenen Fonn: 6 "apaotoou; aihoy. ,Yanull? Es schien notig,
clem in 1.f, -16. 4() Erzahlten eillo E1'kHirung yorauszuschicken, de1'en
es abel' nicht. becbrf: man yersteht auch ohnehin.
1J, ~16. Hii1' s/J)dJY .... "poCisH)wy werden im A1'amKischen
"'\Y8i . yerschiecleno Yerba (otwa ~n~ unci J. ip) gestanden haben;
Yg1. zu ~lc. 1, 35.
1J, 4-,. Lnter den TC('J.pSCi"'CIjy.6LS~ (fehlt in D) sind sichel' nicht
blo[.\ clie drei {Tii.llger~ eliI'; in 14, 42 allein angerecLt scheinen, zu
Yen:tehn, sondern aHe Jii.nger und nach 14-,51 \\'01 aueh noch
A. ndere. Ans del' Umgebung Jesu he1'aus wircl also del' Gewalt
,Yiderstand geloistet. Bei nIc taclelt e1' os nicht; nach Lc. 22, 38
bil1igt cr sogar, daD dio Seiuoll sich mit Sclnyerteru aus1'i:isteten weun nicht ein l\Iisyerstanclnis vorliegt.
14,48. l\Ieine Ubersetzung folgt dem Text von D, \VOrIn
(O~ fehlt.
l.J, -19. Es ist, berei ts S. 94 b8111erkt 'worden, claB 'l.o.&' -r,p.spo.y
eine Hingere Zeit fiir clas Lehren in1 Tempel Yoraussetzt, als clie
z\yei 1'(1 ge jlc. 11. 12.
14·, f)1. Diesel' Jiingling gehort unzweifelhaft nieht zu clen
Z\yolfen, seh8int abel' erst auf den Tumult aus clem Bett gesprungen
Zll sein, cla er nul' mit clem Nachtgewancl angetan ist.
lIIc nennt
ibn nicht, so wenig wie c1en Knecht cles Hohenpriesters und den
::\lann, del' ihm das Ohr abhieb. Die spatere Uberlieferung kennt
die :N amen del' beiclen letztel'en. Christliche Rabbinen haben auch
erraten, weI' clel' Jiingling in denl Henlc1e war, nanllich clel' Evange1ist j\Iarcus selbeI'. .Als ob sie Grund hatten, ihren Scharfsinn
zn yergeuclen.

~Jc. 14, 53. 54 (l\lt. 2G, 57. 58. Le. 22, 54. 55).
rnd sie fiihrten Jesus ab zu elein Hohenpriestel'. Uncl
die Hohenpl'iestel' und Schriftgelehl'ten versammelten sieh.
5-1 Petrus abel' war ilnn von weitenl gefolgt bis hinein in den
Hor des Hohenpriesters, unel er saD bei den Dienel'n unc1 wiinnte
sich mll Feuer.
\'.'(' I 1 h U 11 sen, E,ullg. ::'Iarci.

9
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Das Synedriulll versammeltsich hier in1 Palast (HoI) des
regierenden Hohenpriesters.Ob dOl'selbe eine AIntswobnung ·war
und 11lit deny Rathause in Verbinc1ung stand, \Vorin das Synedl'iUll1
gewohnlich seine Sitzungen abhielt, ist nicht IdaI'. Das Rathaus
grenzte nach Jos. Belluln 5, 144 an den Xystos. Xystos ist auf
keinen Fall so viel wie n~D (Qlladel'stein); der rabbillische Name
fliT die Vel'saInmlungsstatte des hohen R.ates, n~j;i1 nJtv~, bezeichnet
eillen Qua c1 e r b au und nichts anderes. Xystos heiBt gewohnlich ein
Peristyl (s. Niese iln Index zu Josephus), eigentlich aber nul' ein mit.
Steinplatten belegter Raull1. Das Lithostroton J oa. 19, 13 entspricht.
jec1enfalls clel' Bedeutung nach und vielleicht auch del' Sache nach,
obwol im vim'ten EvangeliuD1 an etwas andel'es gedacht wird.
Dann ·ware del' einheimische N:1.l11e flil' Xystos Gab batha gewesen;
das scheint nach denl paHistinischen Evangeliar zu l\it. 26, 23 Ul'spriinglich eine flache Schiissel zu bedeuten und dann auf eine yon
IColonnaden geranc1el'te FHiche iibertragen zu sein, ahnlich wie das
arabische OS\~ . . Den Rabbinen ist in ihren Aussagen libel' clas
Synedrium nicht zu trauen, es ware hochst auffal1ig, wenn del'
Versammlungsraunl c1esselbell zur Zeit J esu einen he brai s chen
N mnen gehagen hiHte. <1>w; 14, 5-:1: ist clas Feuer; <pWi:C1. wechselt
1. l\Iacc. 12, 28. 2~ 111it Ti:Opo.l.

§ 79. 80. l\1c.14, 55-G,S (l\1t. 2G, 59-GG. Le. 22, G3-71).
Die Hohenpriester abel' und del' ganze Rat suchten Zeugnis
gegen ..T OSUS, Ul11 ihn zu tote]), und fanden l\eines. !lG ])onn
yiele bl'achten falsche Anldagen VOl', abel' die Aussagen stimmtcll
nicht ilberein. 57])n, st.anden oUiche auf und brachten (lio
falsche Anklnge wider ihn YOI'; 58 wir haben ihn sagen h01'en:
icll werdo cliesen 11lit IHinden gemachten T01upel zerstoroll
llnd binnen dl'ei Tagen einon ancle1'en bauen, del' nieht mit
lHinclen gemacht ist.. 59 AboI' anch ill; clieseln Fall stimmten
ih1'e Anssagen nieht ilbel'oin. GO UIHI clel' Hohepriester trat. VOl'
nncI fragte Jesus: antwort-est c1n niehts auf das, was dioso
wielor c1ich vorbringon? til Er a bor schwieg nnd antwol't.de
nieht.s. ,Viec1ernm frilgt.e ihn dol' Hohepriester: bist tIn dol'
Christ-us, dol' 80hn des Hoehgelobten? (j~ Jesus spraeh: 1ell bin
os, unc1 jhr ,yerdot den rdenschensohn sitzen sehen zur Heehion
del' Kraft unel kommen mit den ,Yol1\en des Himmels. ti;! niL

§ 79. SO.

jrc. l·J: 55-GEL
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zcrri8 del' Hohepriester seine Kleicler uncl sagte: was brauchen
\yi1' Boch Zeugen! Got ihr habt clio Liistel'ung gehol't., was ist
cure ~leinung? Sie sprachen ihn aIle des Todes schul dig.
~;~, l- n(l cinige spien ihn an [unc1 ve1'hii.Ilten ihnl das GesichtJ
und gaben ihm Backenst1'eiche und sagt.en zu ihm: weissage!
l~ncl clie Diener traktirten ihn lllit Schlngen.
1-4-, 00. Zeugnis "\Yl1'd fiil' Anldage odeI' Beschuldigung gebrancht.. "\yje ~lll Alten Testament. Darall, daB die Zeucren
Initteri
w
in del' Kae1:t zur Stelle sind, braucht 111<1n keinen AllstoB zu nehmen.
1),18 Ye1'hor war Yorbereitet, und die Sache hatte Eile (14, 2).
l-A-,56. Das Gericht verHihrt hier ol'c1nungslll~U3ig unci kann
sich "\yidcrsprechende Aussagell nicht gebranchen.
1-:1·, [17 --;)9. Bei '?\Ic sjnrt auch diese Zeugen falsche Zeugen
llDc1 \'el'wickeln sich in ,YiLlcrspriiche.
Dann erhellt abel' nicht,
-,\"armn sic yon (len friiheren untel'schieclen unel von clem Gericht
:lllcler::: behandelt werden. Das Urteil ist hier ofl'enbar das des nIe
1lnd stimllt. in diesem FaIle nicht, wie 14, 58, nlit clem urteil des
8)'r1811 r1nm8 ilberein. ~1t zeigt, claB del' Text cles nIe iiberarbeitet
i:3t; bei ibm fehIt del' ganze Vel's 14, 59 und das .s~SUGfj!-,.r/.p'rupOU\l in
] 4. 57. ~ ach l\lt. waren clie beiden letzten Zengen keine 'fSOOIJ,
U
~ .("Ir
.I.p

-"r: -

~
~·JiJ~~.

1-!~

in civr/.G\.~G(J), 11111 eine Beziehung
auf die O.'l'l.G7.'J.Gt:; zu el'halten, nach J 0<1. 2, 21. In D ist ferner diese
A ussage hini er 13, 2 in den illund J esu verlegt. Daran ist so viel
richtig, daD die Anklage sich in del' Tat auf die von Jesus 13,2

:)8. D korrigirt

()l/.00fj!.1~'jW

getane Au8ernng tiber clie balclige Zerstorung des Tempels bezieht.
Sic mng lusprilnglich schroffer gelautet haben, delHl un sere jetzige
eyangelische Uberliefernng suc11t in diesem Punkte zumildern.
I.e!; (ll). ilIan sieht hier deutlich, daB &vr/.G7.Yj VfJ.l sk \:0 !-,-SGO'i
11111' YOl'f,retell odeI' auftreten uedeutet.
nEt 7.t wird keine
clir;:kte Frage eingeleitet, so wenig wie 4, 24. 14, 36; an del'
lctzterelL Stene bietet D clas eiufaehe Relatiyuln statt des fragenden.
Anders 1;j, 4.
l~t, I) 1. Del' Hohepriester verfolgt clie An klage 14, 68, die c10ch
c1 urch J 0F;1l Schweigenals zngestanc1en betraehtet ,,,erc1en konnte,
sonc1erl)arenYeise gar nicht, sondern sehlagt ein andere:::, yom ZeugenYo1'h()1' ganz unabh~i,ngiges Verfahren ein.
j ,J-. 62 solI bedeuten; "J <1, ieh bin clor :i\Iessins und ieh ,yerde euch
das halcl (o:IT' o.p-Ct filgt nit sinngeInaB hinzu) c1ureh mein El;seheinen
I

9"·:
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aIs :Menschensohll beweisen, so daB ihr es noch seht und erlebt."
Jesus bekennt sich also nieht einfaeh als den 1\lessias, sonclerll e1'
nennt sieh den l\1ensehensohn und weissagt seine Parusie. Es ist
wenig glaublieh, daB er das iiberhaupt getan hat, und am wenigsteu
daB e1' es VOl' dem Synedrium getan hat. Dieses hatte aueh jn
.denl Aussprueh nul' einen locus eomlnunis erkennen und.lceine Boziehung auf Jesus he1'aus ho1'en konnell. 1\1an beruft sieh freilich
fiir die Authentie auf die feierliehe Szene. Abel' wenn sogar Luthers
"hier steh ieh", wobei halb Europa zuhorte, keineswegs zuverHissig
iiberliefert ist, wie sollt~ del' ~Vortlaut dieses weit weniger offentEeh abgelegtell Bekenntnisses J esu, bei dem seine Jiinger nieht zugegen waren, dureh die Szene verbiirgt sein? Zweierlei 1\IaB ist dem
Herrn ein Greuel. Aueh deI~ rabbinisehe Ausdl'uek 6 Eo),ryy-r,-r:o; fill'
GottfKllt Lei 1\1e auf, selbst inl l\1unde des Hohenpl'iestel's. Entseheidelld freilieh sind andere Gl'unde, welehe beweisen, daB die
} ljeiden Verse 14, 61. 62 nieht zur altesten Uberliefel'ung gehorell,
L- sonde1'll eingeIegt sind. Sie werden alsbald zur Spl'aehe kommen.
14, 63. G4. Den J uden galt eill .Messias nieht als Vel'bl'eehor,
wie den R0111erll. ~Venn also aueh kein Zweifel besteht" claD Jesus
sieh zuletzt als l\Iessias zu erkenllell gegeben hat und darauf bin
von Pilatus gekreuzigt ist, so IllU13 cloeh seine Verurteil'ung dureh
die jiidisehe Behorde fonnell einen anderell Grund gehabt habon.
Naeh jiidisehell Begl'iffen lag darin ullllloglieh eine GotteslKsterung,
daB jemallc1 sa gte, er sei del' Christu8, del' Sohn Gottes. ~Vir sind
c1anlUf YOl'bel'eitet, was in der Tat die GottesHistel'ung war, cleren
wegen del' Hohepl'iestel' seine Kleidel' zerriD.· Es war die iuBorung
JeslJ ilber die ZerstOrung c1es TempeIs. So etwas sahen die spiUel'en
J udon ebenso wie clie tilt.el'n als die sehl'eekliehste Blasphemie (111)
wie bereits zu 13, 2 gesagt und belegt jst.. Diese Blasphemio war
die 1ega I 0 Toclessehuld, sie wnl'de dUl'eh einwandsfreie Zeugen
be"'iosoll und von J eSll scI bst clul'eh sein Sehweigen zHgestandon.
Auch 15, 29 wil'd diose Toclessehuld angegeben, Hud Stephanus st.elJj,
sich aus c1iesmll GrlInde in Parallele lllit Jesus (Act. 6, 13. l·J).
~ \T em} (lOIn so jst, so folgt., daB 14·, G1. 62 den urspriinglichcn
~n8ammenhang lIl1terbricht uncl daD 14., 63 in \Vahrheit dircl\t. an
das Selrweigen .Jesn 14, G1 anschlieDt, welches von c1mll II 011011priest.er (lIs EingesUilldnis anfgcfaDt wird. ])ie eV:lngolisehe 111101'licfel'ung, wic sic nns gcgenwtll'lig YOl'Hegt., tl'iigt siehtlich Sehon,
cjnc L~isterung .JesH gogen den Tempel als den Grund fiir SOi1l0

§ 81. lire. 1-1, GG-72.

0)''''
1ut)

Y cl'urtellung dnreh clas Synec1rium zuzugeben. Sie slicht, Init Ausn(1111no yon nIt, in Abrede zu stellen, daB eine solche Lasternng
\Yirldich gcfallen, und namentlich, da13 sie einwanc1sfrei bezeugt
gowesen sCl: Jlc erkHirt die Zeugen fiir Lligner, Lc Hif3t cbs ganze
Zengenyerhor rac11kal aus und gar noch ~Ic. 15~ 29 s. dazu. Und
sie behauptct iibereinst.immenc1, daB yielmehr das ~Iessiasbekenntnis
den Ausschlag fii1' die Verurteilung gegeben habe. Abel' wenn
anch das \y:-,hre DIotiy del' Feinclschaft del' Hohenpriester gegen
.J esus sicherlich wo anders lag, so yerurteilten sie ihn c10ch wegen
Blasphemie; und daB sie selbigc nul' als Vorwancl benutzten, anclert
nichts an del' for111e11e11 Legalitat ilues Verfahrens. Auch die evangelische Uberliefernng stellt unter clem Einc1ruek, daB eine Tempelliistenmg nneh jiidischen Dcgriffen den Hohenpriestern eine korrekte
Halldhabe wiirde gcboten haben; eben deshalb sucht sie sie aus
den Akten zu schail'en. Es ist bOlllerkenswert, claB hinter
·;j'l.(jU~IJ.Lc, L~; ~),IJ.GCP"fjfJ.t7.; bei l\Ic uncl ~It nicht. steht wie bei Lc:
dT:O .f)U GL0!-l7..VS; CI.OLOiJ. Lc abel' Hi.Bt 'rT,; ~),('(GCP"fjp.(IJ.~ aus, er wagt
cbs )Iessiasbekenntnis nicht so zu bezeichnen, von dem bei ihm
aHcin die Hede 1St. El' kennt noeh den wahren Inhalt del' Blaspbemic und brancht danun auch das ,Vort nicht, ,vie er clie Sache
yersclnyeigt.
] 4, Go. Das nackte TCpf)~r~'rcUGUY bei ~Ic "wird bei Mt und Lc
erldart dUl'eh den Zusatz: 'r~; ~G'rtV 6 T.r;.(GrJ.; GS. Abel' in D und
Syra S. feh 1t clie in cliesenl :Fall unerlKBliche Vorbeclingung, die
Verdeekung des Gesichts. Also: sie wollen ihn prophezeien lehren,
c!. h. ihm r1urch Schlage clas Prophezeien (z. B. cler Zerstornng des
Tempe1s) abgewohnen.

§ 81. l\le.14: GG-72

(~1t.

26, G9-75. Le.22, [)G-G2).

Vncl Petrus \Yar unten illl Hofe. Da kmll eine von den
ilHigden des Hohenpriesters, 67 und als sie Petrus sah, wie er
sieh wanllte, scbaute sie ihn an und sagte: elu warst aueh
hei clem N azarener. bei Jesus. 68 Er abel' leuO'nete
und sprach:
0
jch \yeW nicht. und v~rsteh nicht, was clu sagst. Und er ging
hinaus in clen V orhof und del' Hahn luahte. 69 Unel die :Magc1
sah ihn und begann wiederum zu den Umstehenc1en zu sagen:
clas jst einer yon ihnen. 70 Er abel' leugnete abermals. Unc1
naeh ciller ldeinen ,Yeile sagten die Umstehenelen wiedenull
J
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zn Petrus: du bist in del' Tat einer von ihnen, elGI1l1 du bist
ja ein GaliHier. 71 Da begai1n er zu fluchen und zu sehworen:
ieh kenne diesen Mensehen nieht, von dem ihl' redet. 72 lind
alsbald krahte del' Hahn zum zweiten l)Jal. Da erinnel'te sieh
Petrus des 'Vortes, das Jesus zu ihn1 gesagt hatte: ehe del'
Hahn zweimal kraht, ·wirst c1u Inieh dreilnal verleugnen. Und
er ward aufmerksmll und weinte.
14, 66. Diese Episode ist vol'bel'eitet c1urch 14, 54. . Sie fallt
Uin den Hahnensehrei zwischen :Mitternaeht (§ 79) und friihen
::\Iorgen (§ 8:2); vgl. ~:Ie. 13, 3D. Die Erzahlung l'echnet nicht mehr
naeh Tagen, sondern naeh Dreistunden, aueh in1 Folgenden: auf
eIrei Uhr falIt die I(reuzigung, auf seehs DIll' (d. h. 111ittags), die
Finsternis~ auf neun- Uhr del' Tod.
14, 67. Del' Feuersehein beleuchtet Petrus, es ist abel' auch
Vollmond.
14, 68. 1\(1.1 cli\sx"t"wp scpW'I1JGcV fehlt in den Ineisten Uneialeu
und in del' Syra S., auch bei ~It und Le. Vgl. zn 14, 72.
14,71. 'Avcdhp.C<"t"l(SlV (aehreln) ist clas selbe wie oP.VUVCI.!, wofii!'
]) einfaeh ),S/,clY hat. Das Sclnroren ist eben (bedingte) Selbst.verfluehull Da .
14, 72. 'Verden 8atz X'1t ci),sx"t"wp Et:pWY"fjO"cY in 14, 68 fiil' lllleeht halt, nill1nlt an, del' Hahnenschrei, ais Bezeiehnung fiir das
~Iorgengrauell, werde genauer del' zweite Hahnensehrei genall11t;
das sei also ein absolut gebrauchter teehllischel' Ansdruek nnd
branche nieht c1nrch einen vorher erwKhnten ersten 8chrei '"01'bereitet zu werden. Abel' durch diese Annalllne, deren BerechtigUllg hochst zweifolhaft ist-, wilrde del' zweite Hahllensehrei Zll eiller
b1080n, ilberfWssig gonauen Zoit.angabe herabsinken und seine g:mzc
Bedeutung im Zusmnmenhange dol' ErzKhiung verlieren. Von kiiIlstIoriseh81n Standpunkt aus, und nicht blo13 yon dieS81l1, ist auch dil~
c1 0 P pelt e Anschiagen des Al'll1esilndorgloekehell viel wirksmnor :lIs
das einfache bei :lUt und Le. Ferner sagt Jesus nieht: VOl' clem
z,,·eiton Hahnenschrei (d. h. YOI' dem I-Ialmenschrei iiborhanpt),
sonc1ern: ehe del' Hahn z wei n1 ai kraht. Aus diesen GrUnden wirel
mall an del' Echt.heit des betreII"enden Sat-zos in 14,68 festhnltol1
milssen. Es ist ein Irrtum, daB das EUOU; 14,7:2 jn J) closhalb
\\'e~[!elassen sei, weil es wo~en des bereits yarhercreo'anrrenen
1\1'11.hol15
D tl
tl
nun nicht mehr bl'auehbar erscheille. Denn in dol' Svra
S. rehle
,
os auch, trotzcleln dart in lil, 68 kein 1\1'11hon voraufgoht; lUe strout.
u,-,

u
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suUr5; a uch sonst an Stellen oin, wo es delll Koc1ex D liberlliissig
vOll.ommt. - 'Em~cDJ,st\J, wie adverterc fiir anllnnch-el'tere, beIleutet: 1l1lilnerksmll werden. ~Yenn abel' Petrus sich schon yol'her cler
,Yorte .T esu erinnert hat, so kann er nicht erst hinterher aufmerksmn
,Yerden; dns A nfrncrksannverc1en Cdurch den Hahn) ist del' Anfang
und das Geden ken (an clie 'Yeissagung) clie Folge. Aus diesell1
Grunde ist ST.lPa.),Wy in D und Syra S. kOlTigil't und bei ~It und
Lc ausgelnssE:l. Es 1St abel' die Frage, ob nicht vieln1e1n' umgekehrt
Gel' yorangehencle Satz nls nicht urspriinglich angesehen werden
lllUG. Das Krahen \viirde genli.gen, den Petrus zu \vecken, besonde1's
\venn es zweimal Ulllnittelbar auf die Yerleugnung folgte. rnel
clem r rmarcus 8:ihe es ahnlich, daB er sich bier auf zwei 'Yorte
heschriiukte; sic v81'f8h10n die ,Virkullg nicht.

*82.

1\Ic. 15, 1-j Cl\It.

27~

1. 2. 11-14. Lc. 23, 1-5).

Unci mll friihen jforgen, sobalc1 sie BeschluG gefa13t hatten,
JjeDen die Hohenpriester [mit den Altesten unc1 Sch1'iftgelehrtenJ
nuLl del' ganze I-lobe Hat Jesus gebunden abfilhren und iibergaben jhn Pilatus. !! Und Pilatus fl'agto ihn: bist du del'
Koni!! del' Juc1en? Er antwortete: du sagst es. ;; rnc1 die I-Iohenpriester yerldagten ihn heftig. -1 Pilatus abel' fl'agte ihn \viederum:
antwortest clu niehts? sieh, \yas sie alIes gegen c1ich yorbringen 1
5 Jesus a bel' ant-\Yortete weiter nichts mehr,
so daB Pilatus
sieh ,yunderte.
15, 1. I\ach der Episode § 81 \\"ircl § 79. 80 fortgesetzt. EuDu:;
gehort aueh hier logisch zunl Hauptverb, nicht ZUlU Particip. llpw{
ist Jl10rgens um sechs Dhr nach unserer Rechnung. YIJI.L~()6),to'i
~1:oqJ.d.(jIJ.'i·"~; kann nach § 79 nul' bec1euten: nachc1mu sie den Beschlu13 fertiggestellt hatten. Jec10ch del' griechische Ausdruck CD
korrigiert hr)lP.o.V in "OlEt'!) befremclet sehr. ~Ian konnte ,\yegen
des Gleic11klanges an ir-rii c1enken, das sehr gut passen wii.rc1e.
Abel' es HiBt sieh in diesem Gebrauch im Aramaischen bis jetzt
Dicht nachweisen. Inl Phonizischen ist allerclings en del' technischo
Al1sdrudc fiir den gefa13ten BeschluB, wie KG()~EY im Griechischen.
·,'
,r-I,
,
,...
(1 ,I r r-') . t
'~D
Ul IJ.PZlSPSt; ZCl.t O},QY 'Co (jUYEOPtOY -±, 88 18 genug, p.E1:0. 'CO)'.! "'PSGlJ·
Z. "{po zu viel.
Die Hohenpriester stehn hie l' i.i.berall als pars pro
toto una zwar als pars potior, als die eigentHchen Betreiber del'
Sachc. ~Ic nennt Pilatus niemals 6 ~"(2P,W'J. Er setzt als bek811nt
~

~
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voraus, daB del' Landpfleger zum Ostel'fest von Casarea naeh J erusalell1
zu komlnen pflegte.
15,2. Pilatus kann nicht :Messias (Christus), er muB Konig
sagen. DaB nirgends ein Dolmetsch erwahnt wird, beweist nicht,
daB Jesus Gl'iechiseh konnte, denn die Erzahlung besehdinkt sich
auf einige IIauptsaehen. An sich ist es, freilieh grade bei einem
Galilaer aus dem Volk nieht unmoglieh.
15, 3. [10).)\0. (saggi) ist fast ilnmer bei ~fe 'Adverb, nicht
Objekt, und besagt nicht, daB vielerlei gegen Jesus vorgebracht
wurde. Schade, daB del' Inhalt del' Anldage nieht angegeben wird.
leh bezweifle nieht, claB Jesus als Messias hingeriehtet wurde
und daB die Hohenpriester ihn VOl' Pilatus als Pratendenten hill~
stell ten, denn die Anldage, die ibnen selbeI' den legalen Grund zur
Verurteilung abgab, !tonnte dem R.omer nicht geniigen. An dem Inhalt von 15, 2 nehme ieh also keinen AnstoB. 'Vol abel' an dem
I-Iysteronproteroll. Es ist nieht in der Ordnnng, daB die Frage des
Pilatus 15, 2 VOl' del' Anklage del' I-Iohenpriester 15, 3 steht. Dud
"'eUll Jesus von yorn herein bekannt hat. so braneht PiIatus nicht.
Inehr so in ihn zu c1ringen, daB er sein Stillsehweigen breehe.
I

§ 83. 1\1c. 15, G- 15 (1\1t~. 2 7, 15 - 2 G. L c. 23, 13 - 2 5).
~unl

;;

Feste abel' pflegte er ihnen einen Gefangenen freizulassen, den sie sieh ausbaten. 7Es lag nun ein gewisser Barabbas
gefesselt l11it anderen Friedensbreehern, die bei einCln Auflauf
ei.nen l\lord begangen hatten. 8 Uncl das Volk kam an und
begann 7..U verlangen, ,vas er gewohnt 'war ihnen zu gewiihron.
!l lJud Pilatus hub an: soll iell euch den Konig del' Juc1en frei
lassen? 10 Denn er erkannte wol, dn,fj die Hohenpriester ihn
aus HaB iiberantwortet. hatten. 11 Abel' die Hohenpriestel' hetzten
clas Volk, claB er ihnen lieber Baraobas freilnssell sollte.
l~ Uncl PiIatus hub wieder an una sprach zu ihnen: was soIl
jeh denn mit den1 IGjnige del' Jl1clen lnaehen, den ihr so nennt?
J:J Darauf sehricll sie: kreuzige ihn! 14 Pilatus spraeh zu ihnen:
was hat er denn Boses getan? Sie schrien 110eh stlirker: krenzigc
ill I) ! 15 Da gil b Pilatus, lun das Volk zufrieden zu st.ellen, ihnen
Bal'abbas f1'ei, Jesus abel' lieB er gei8eln und ilbergab jIm zur
T\ renzigung.

§ SJ:-SG. lire. 15, 1G-32.

1 D, G. ,Yenn l)ilatus zum
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l~est

(Syra S.: zu jec1em Fest, niimteh zu jedem, wo er anwesend \'Iar) in Jerusalenl erschien, so hieH
:1' dort aneh li.ber clie schweren li'iille. hei denen das Urteil del'
)inheill1i8chen Dehorde seiner Bestiitigung bedurfte, Gericht; und bei
ielegenheit konnte er aueh Gnade iiben. Das wird zugrunde Eegen.
1fJ, 8. Del' Gerichtstermin ,\"urde natiirlieh ang:esaot und be\:annt (Teo·cbon.
Dannn konnte das Yolk sieh in so friiher Stnndc
b
:1azu einfinc1er. 'Av?f;lJeVStV wird allgeInein gebraucht, wenn c1as
,Yol1in cbs Heilighllll odeI' aneh clas Gerieht ist; abel' das Pratoriunl
,ag aueh wirklieh hoell. Nicht Pilat-us, sondern das Volk tut den
:3rsten Scbritt. hinsichtlich del' Loslassung; er greift nul' ZU.
1[\ 10. Die Perfielie war schon c1arin zu erkennen, daB die
Juden einen del' Ihrigen den ROmeI'll an das Messer lieferten, ,\"eil
8r ein nationaIeI' Priitendent sei.
L), 11. Das Yolk ",irc1 auch schon frli.her bearbeitet sein,
und mit. Erfolg. Es zeigt sidl, cla es wie iInmer geteilt ist, \'Ietterwenclisch (=1: 17). Donn zuerst hatte J esns grade dadureh die Besorgnis cler Bchorde elTegt~ weil er einen groBen und begeisterten
Anhang hatte. Indessen - auch die Junger hatten jhn iln Stich
gelassen und .T nebs ihn verraten.
1o, 12. "0'1 j,S"(Z,Z wirc1 in D ausgclassen, ,Yeil es del' ,Vahrheit nieht zu ent:3prechen scheint (J oa. 19, 21). 1m Griechisehen
1St, del' Aeensntiv nacb r:f)t~uU) inkorrekt, jm Aramaischen wircl er
jn dies8m Fall nieht vom Dativ untersehiec1en.
15, 13. Das aramaische Aquivalent f1ir ICeD,tv bedeutet nicht
bloB abermals, sondern aueh weiter, darauf. Es konnte hier
yiellcicht jm Grieehisehen b.ingegen, hinwieder heiBen.
lo~ 1~. Pilatus finclet darin keine geniigencle Schuld, daB Jesus
sich flil' clen Konig del' .hlClen halt, ohne doeh den Frieden gebroehen uncl irgend etwas getan zn haben, urn das Reich an sich
zu reWen.
)

,
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§ S4-8G. Nlc.. 15,16-32 (IvIt.27, 27-44. Le. 23,26-43).
Die Kl'iegsknechte abel' fii.hrten ihn ab, hinein in den Hof,
namlich des Pratoriums. Und sie riefen die ganze Rotte zuSa111D1Cn, 17 und sie zogen ihm einen Purpur an und setzten
illlll cine Dornenkrone auf, die sie geflochten 11atten, und beganucn ihn zu begrii.8en: 19 Reil elir, Konig del' Juden! Und
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Sle schlugen ihn n1it eineni Rohr a.uf das Ha.upt und spien ihn
an und beugten die Knie und warfen sich VOl' ihm nieder.
20 Dnel nachdeIll
sie ihl'en Spott lilit i11n1 getrieben hatten,
zogen sie. ihn1 den Purpur aus und· seine . eigenen Kleider
wieder an und fiihrten ihn ab, lun ihn zu kl'euzigen.
21 Und sie
preBten einen ·Voi'ubel'gehenden, Simon von
Cyrene, del' von eineInDorfe lcam, den Vater ,Ton Alexander
und Rufus, claBer sein Kreuz triige. :12 Und sie bl'achten ihn
na-ch deIn Orte Golgotha, das heiBt iibersetzt: ein Ort, del' ein.
Schadel ist. 23 Un c1 sie reichten iIlIn "rein nlitl\lyrrhen, er
nall111 es abel' nicht. 24 Und sie kreuzigten ihn und· verteiltell
seine Kleider, indenl sie da-ruber losten, weI' dies und weI' das
bekolilmen sollte. 25 Es war abel' die dritte Stunc1e, da sic
ihn kreuzigten. 26 Und die Angabe seiner Schuld stand geschrieuen in einer A ufschrift: del' Konig del' J uden. 2i Und mit
jIun kreuzigten sie zwei Rauber, einen zu seiner Rechten uncI
einen zu seiner Linken.
29 Und die Voriibergehenden lasterten ihn, scIrii.tteHen den
Kopf und sagten: 30 0 du, del' den Ten1 pel zerstort und in drei
Tagell wieder aufbaut, rette dich selbeI' uneI komlTI her~b yom
Kreuz. 31 Desgleichen fiihrten auch die Hohenpl'iestel', nebsi.
den Schriftgelehrten, spoUische Heden unter einaneIer: andere
hat er geretlet, sich selbeI' kann er nicht retten. 32 - . del'
Christus, del' KOllig vun Israel! er kOlllme jetzt herab v.om
Kreuz, daB wir es sehen und glKubig werc1ei1. Und . auch dio
mit iInn Gekrenzigt.en schmiihten ihn .
.d i5, 17. Schon cbs Gcricht ist bei clem PrKtorium gehaltcll
(D ] 5, 1), abel' clrauBcn, VOl' clem Tor. .Tetzt verlegt sich clie Szolle
in cinen Binnenhof, in elmn clie ganzo Kohol'te Platz hat. ]):lS
Pl'iitorimll 1st clie gewnlt.ige Burg des alten Herodes, iI11 NoreIw(lste.n
del' Stadt.
] 5, 18. Da8 sich Mishancllungen in ~elie Adoration misehen,
HiBt sich hegl'cifon. A.bel' das Hohr soIl cloch del' Szeptor sein
uncI muD clem Scheinkonigo zuniichst in clie Hanel gegebell ,rerden.
])arin hat nIt recht. ilInn darf schworlich einwenclell, clan Jeslls
os nkht festzuhaIten branchte.
If), 21. ,Venn Simon anf dem Felele geal'beitet hiitto, so wiirde
iluch dal'illlS fol!!en, claD eler crsLo Festtarr noch nicht n]](rOO';llJbO'en
bO
\Y Hr.
] n c1essen ';'{PO; boel outet \y01 elas Dod'.
'-'
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If),22. C-+olgotha (anffallend statt Gogoltha, auS Golgoltba)
st del' Hilgel benallllt nach cler Gestalt; im Syrischen wird das
ynonynle \] a rq a p h ta sogar appellativ in c1iesOlll Sinne gebraucht.
)e1' Geniti \- z p a. v (o 0 -co;:o; ist also epexegetiscb. Richtig Lc .. 2:), 33:
leI' Ort,. welcher Schadel genanllt wirc1.
l~~ 25. Die ch'itte Stunc1e ist drei UhI', nach unserer Rechnllng
lellll rIll'. Die inl Griechischen sehr anffallende Parataxis des
;\yeiten Satzet ist hebraisch, wird abel' aueh ill1 paHlstinischen
.\.ramiiisdl yorgekommen se1n.
le), 2G. ,Venngleich clie Aufschl'ift uns nul' dUl'ch Relation,
lieht als Doklllnent, zugekommen ist, so ware cs cloch Yerbohl't, nach
§ 8~3 unrl n~nllentlich nach § 84: noeh bezweif'eln Zll wollen, daB
Jesns wirldich :~ls Konig del' Juden hingerichtet ist.
16~ 2D. Das KopfschiUteln ist GebercIe (les spottischen Beilanerns, namentlich iiber clie gefallene GroBe.
In, 31. B2 scheint mil' eine ,Vueherung (aus 16, 29. 30) zu sein,
:lie bei JIt noeh weiter gegangon ist, und namentJich bei Lc, del'
~ich zudem cI ic Freiheit ni1l1111t, zwischen den beiden Schachorn
2inen r nterschiccl zu machen. Die Hohenpriester, vornehme l\ninnel',
kommcn nicht des 'Yeges (wie 10, 29), sondern miif3ten ausclrii.cklich hingegangen sein, um sich an cleln unheiligen Anblick zu
weiclen~ uncl noch dazu an einem Tage, an clessen Abend das Pascha
anbrach. .Aueh clas absolut gebrauchte ;:W,2U2lY 15, 32 £aUt auf.
Dagegen "\yaltet nati.1rlich kein Beclenken, claB sie ihn als nIessias
ycrhiihnen, obgleieh sic ihn nicht als sol(;hen verurteilen
kOl1nten.

s 8'-I. 1\lc.15: 33-39

~

C~1t.

27,45-54. Lc 23,44-48).

end 111n clio sechste Stuncle kmn eine Finsternis iiberc1as
ganze Land, bis zu del' neunten Stunde. 3-1 Uncl in del' neunten
~tuncle schrie Jesus laut: Eli Eli Imna sabachthani, clas hei13t
ii.hcl':::etzt: lllein Gott, mein Gott, Wal'Ull1 hast elu Inich ve1'lassen! 35 Uncl etliehe, clie clabei standen, sagten, c1a sic es
horten: or ruft Elias. 36 Da lief einer unc1 finIte einen Schwamm
mit Essig, steekte ihn auf ein Rohr uncl gab ihm zu trinkon.
l" nd er sagte: laBt sehell, ob Elias kommt, ihm herabzl1he1fen.
2i Jesus abel' tat einen lauten Schrei unc1 yerschiec1.
38 rncl
del' Vorhang des Tempels ri8 cntzwei, yon oben bis unten.
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Da abel' del' IIauptluaun, del' dabei war und ihn VOl' Augen
hatte, sah, daB er so verschied, sagte' er: diesel' :Mensch ist
wahrlich ein Sohn Gottes gewesen.
15, 33. Die Sonne mag nicht zusehen und verhiillt .ihr Allgesicht gerade arll hellen :Mittag (Amos 8, 9), denn sechs Uhr ist
nach nnserer R.echnung zwolf Uhr. :Man braucht das ~Vuncler
nicht dadurch vollends unmoglich zu nlachen, daB man ,;tiber die
ganze Erde" iiberset.zt.
15, 34-36. Die nleisten Uncialen lesen in :Mc ganz armnaisch:
s;,(G l e/\wt /,ap.C!. cro:~o:x.U1.vt; und in :Mt halb hebraisch: ~Al ~),l I'~llo.
crQ.~Q.Z{}1.Vt 1). D dagegen Iiest gleicllllluBig in ]lC und :Mt ganz
hebraisch: ~)J ~U ACl.f-LC!. ('1<pUdVl. Die Umstehenden ~lleinen, del'
R.uf geIte dem Elias. Nul' Juden wuBten von Elias, sie abcl'
konnten, da Ararllaisch ihre l\'Iuttersprache war, cAWl nicht 1111Sverstehn, sondern nul' das nichtaramiiische "1/,[, das auch einzig und
aUein an H/,t'1; anklingt. DaB Jesus den PsaIlllvers auch im
hebraischen ,Yortlaut gehort hat und kennt, IaBt sich unschwcl'
annel11l1en; ob konsequenterweise nach D clann aueh (wpOaYt golesen werden muB, ist eller zu verneinen als zu bejahen. Jedenfalls jst Yj"t das Richtige. So hat nicht bloB l\It, sonder!? auch das
Petrusevangeliunl gelesen, worin indessen ~~.,~ als ej it I i (meill0
Kraft) gedeutet wird. Das geschieht, unl zu vermeiden, daD Josus
sich von Got t yerlassen erklare. Aus dem gleichen Grund 1st im
Lc del' ganze Ruf \yeggelassen und in D clas E')'XCI.'rSAl7tS; del' Ubersetzung in WYS{(3ltJo:; (du hast 111ich deln Schimpf und del' Schande
iiberlassen) gemilc1ert..
.f. Derjenige, del' den Schwamm reicht, kann nul' ein romischol'
Soldat gewesen sein. Ein solcher kann abel' nicht gesagt ]1<1be)):
];d~t sehen, ob Eli(ls kOlnme. In del' Syra S. heiDt es darum 14-, 3G
nicht: und er sagtc, soudeI'n: und sie sagtell, namlich dir
T.o:pccrtYjxr)-r€; 1o, 36; ebenso tl'itt. auch bei l\It an dies8111 Pllnkte
cin ~Yechsel des Numerus und des Subjektes ein. Dann untel'bricht
dcl' erste Sat.z YOll ] 0, 36 ullleidlich den engen ZusaIllll1enhang YOll
1o, 35 unel 15, 36 h. Abel' nicht, diesel' Satz 1st eingeschob(m.
SOndel'll umgekehrt. 1o, 36 uncl ] 5, 36 b. Donn das MisYorsUindll1s
39

1) Der Accent Jiegt im Aramliischen nicmaJs anf clem i del' e]'sicn Pe),,~oIl,
\\'01 abel' im n ebr;lischcll. Darunch hat man sich nntiirlich auch i1l1 Griechiseh('11
Zll richten.
'E),ltH ist nueh nrnmiiisch (= V,it), hebrliisch witro D,wat.
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er l:mstehcnelon stort in verletzellder eiso den Eindl'uck des e1'chiittel'llden Verzweiflungsrllfes. Es lag aran1alsch redenc1en und
.es Hebr~iisch('n llnkundig:en Christen nalle. Es lacl'b
nahe zu denken
'
aG del' JIessias in hoehster Not nach seinelll Helfer gerufen habe,
('1' ihm doch glatte Bahn Inachen sollte: Elias, Elias, wo bleibst
ul Uill so nailer, da 1113n auch c1aclurch das anstoI3ige von Gott
'erlassen sein los ,yurGe.
] 0, 38. "12 in 10, 33 die Sonne, so trauert hier der Tempel,
nelenl 81' sein Rieid zerrei13t. Del' nachstliegende Grund ware:
\"egen des Todes Jesu. Abel' nach den klelllentiniscl1en Hekognitionen
1., 41) trauert er ti.ber seinen oitrenen.
nun be.sietrelten
UnterO'anO'
.
'-"
'-'
tl
Ider ii.bel' den Untergang del' ganzen Stadt: lamen:ans excieliulll
oco inll11inens. Cnd diesesV erstandnis liegt auch del' yon Hieronymus
nitgeteilten Lesung des Hebl'aerevange1iUl11S zugl'unde, wonach
licht del' \r orhang des Tempel zerreiBt, sonclern die Obersclnvel1e
:erbirst: superlimin<1l'e templi fractllln esse atque divisum. Daraus
!ioht lIentlich clio gewaltige ,Yeissagung des Hirten yon Thekoa
101'\'01': "schlage den SKulenknauf cles Tempe]s, daB clie Schwellen
)cben ~~ ~ ob,Yol 8illO Venrechslung yon tlJiE: (Vorhang) mit jn~J
:Knauf) nicht. angenoIDInen werden clad, cla von Knauf im Hebraerkeine Rede ist und das hebrii.ische tlJiE) lIn aramaischen
wangelium
....
}nmdt.ext unseres :Marcus nicht gestanclen bat.. Das Bersten del'
3ch,velle ist, natii.rlich del' erste Schritt zur Zerstorung des ganzen
Bans, jlTI IIeb]'~i.ereyangelium so gut wie bei Amos, in jenem auBerJem das Angelcl del' Erfli.llung del' 1Veissagung Jesu.
15, 3~. "Oi:t 0 G~ 0) ~ E~S~VSUGSV er1dart D: claB er so lllit
~inem Sduei verschiecl. Ebenso ,VeiD: die auBerordent1iche Kraft,
welche del' Gekreuzigte 110ch beiln Verscheiden in cleln lanten l1uf
zu erkenl10n gab, ,yahrenel sonst clie Gekreuzigten an Entkraftung
starhen, mar,hte auf den Heiden den Einc1ruck claB er oin Gottes30hn war. Einen so skurrilen Unsinn wircl man cloch dem l\lc
nicht zutl'<1ucn cli.i.rfen. Rei i\It und Lc wird cler Hauptmann
durch die Finsternis unel clas Erdbeben zu seinem Ausruf Ye1'anbGL Man kann nun aus eleIll en OUTO); s~z~VWcr2.'1 des 1\1<;
allel'llings llieht leicht herauslesen: "daB er unter solchen Ulllst~i.nclen\erschieel". Abel' sonst ware die ganze Aussage Me.lD; 3D
unrrlOtiyirt., unc1 sie ist als AbschIuB unentbehrlich. Del' Haupt111.1l111 gebraucht den Ausclruck Sohn Gottes nicht wie del' II ohepriester (1 J.-, 61) als Epitheton des jiic1ischen ~Iessias, sonc1ern irn
~1

'-'
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heiclnisehen Sinne; er sagt auch nieht del' Sohn, SOnclel'll e111
Soh n Gottes.

§ 88. Me. 15, 40. 41 (Mt. 27, 55. 5G. Let 23,49).
Es sehauten abel' auch einige 'Veiber von ferne zu, darunter lIIaria von :Magdala, und lIlaria die Toehter des Ideinen
Jakobus uncI die :Mutter des Joses, lllid Salome, 4I die ibn
schon in GaliHia beg1eitet und bedient hatten, und viele andere,
die lllit ihm nach J erusa1em hinauf gegangen waren.
Hier werden die Zeugen unter clem Kreuz angegeben, fill' das
15, 28-39 ErzKhlte, odeI' yiehnehr die Zenginnen. Denn es sind
Frauen, ebenso wie bei del' Auferstehungsgeschichte. Dei diesel'
Gelegenheit kOLnlllt ganz hintercll'ein del' nieht gleiehgiltige, freilich
auch nicht sentiulental und rOll1antjseh aufzubauschende Unlstund
zutage, daD Jesus schon in Galilaa aneh lirauen jIll Gefolge gehabt hat. Genannt werden drei, _wie in 16, 1. Die anderen vielon
seheinen ihn nieht schon in GaliHia, sondern erst naeh Jernsalem
hinauf begleitet zu !laben.

§ 89. IVle.15,42-47 (l\it. 27, 57-G1. Le. 23, 50-5G).
Und naebclem es schon Abend geworden, weil es Freitag
W(\I', del' Tag yor denl Sabbat., ·13 lemn Joseph von Arinlathia,
ein ehl'enwel'tel' Ratsherr, del' aueh cla.s Reich Gottes enYartete,
und wagte hei pnatus einzutreten und lUll den Leichnmn J eSH
d zu bitten.
.J.! Pilatus abel' wnnderte sieh, daB er schon gestol'ben
soin sollte, uncI lieD den JIauphnanu l'ufen uno fl'agte jim, ob
('1' boreits tot soi.
45 Unel als er os Yon clem Hauptmann Cl"f"hl'oll hatio, go\Yiihrte er .Toseph den Leichn:un. 4fl Und 81'
]wufte fcine Lcinewanc1, n(1hm ihn ab, hHllte ihn in clie LeillC'\rand und sehte i1l1l bei in eino1' Grilbkanllner, clie in den
Fols gohnuell "'ar, und wiilzte einen Stein YOI' die Tiir dol' Grabkammer. ·1 i :l\Iaria. von l\Iagdala abel' und :Maria clie rroelltor
des .T oses schn uien, wo er beigeset.zt-. ,rar.
If),42. Ganz beiHiuiig unrl ll:tchtriiglieh. erfahren wir hi0!',
da f?, clie Kl'ollzigung an oillem Freitag geschah. 'Vas das 1m Neuoll
Test,amont immor kansalc ET-Et hier begl'iinden sol], versteh jell nie-hi.
]\Iit EinLrit.t des 8nbhats, sagt. man, sci die Kreuzabnalnne unci c1:1E

§ 80.

~rc.
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16, 1-8.

~cgr~ibnis

nnstatthaft. gcwesen und claher Gefahr im Verzuge. Abel'
tie Sa b batsrn ho tritt schon lnit Sonnenuntergang in Kraft unrl
'FC/.; ist niomals 1'riiher als Sonnenuntergang, meistens spateI'. Yg1.
u 1C), -fG.
10,43. -Josel'h yon Arimathia, del' Ratsherr yon Jerusalem,
iberr:13cht clnreh seine plotzliche Erscheinung. Dad luan sich zur
~rkbrung c1aranf bernfen, das clie eyangelische Dberlieferung unser
ntereSSG niT d,l::5 s. g. :Milien nicht teilt., claB sie vieles, worauf wir
~roBen \Yert. logon wli.rden, 'weiIs, abel' nicht geilissentlich, sonc1ern
lUI' zufalli!:! Initteilt? Das ,Yarten auf clas Reich Gottes ist bei
foseph spezi Osch chris 1.1ich gelneint und hedentet ~ daD er hoine,
J es 11S wiirde es herbeifilhren
16, .J:4-. 40. Jesus 1St. schon 11111 c1rei rhr na clllll itt ags ge3torbell, abel' noeh am Ahellcl~ ein paar Stnnc1en spater, weiD
PilHtns nicht8 c1aTon nnel wunderl sich c1ariiber. Der H'Hlptmann
muH person1 ich erscheinen.
] ::). 46. Dber dem Besuch bei Pilatns, eleln Herbeiholen des
~I{Hlptmanns, und den Yorbereitnngen zur Bestattung luuD del'
jrchliche Sabhat Hingst eingetreten sein. Es ist also nichts mit
1Cln Yerbot des Begrabnisses nIn Sabbat, yon dCln die Ex.egeten
m 10. 42 reden. Ein solches Verbot \yare auch in denl heiDen
Pnlastilla ziemlich unausfiihrbar gewesen. DaD ein Nichtyerwandter,
Lloeh dazn cia IJjngerichteter, in ein Familiengrab aufgenomnlen
wircl, ist sehr llllgewohnlich und hochherzig.
Ie):; 47. T\Iaria heiDt nicht die :Mntter, sondern die Tochter
~les Joses (anclers clad 111an nicht libersetzen), illl 'Yic1erspruch zu
16, 1. ] [l, .J.-ll Freilich lesen D und Syra S. auch hier lvIlJ.pt'l. 'IO.XOJp;rjU,
wie an den beiden anc1eren Stellen. Vg1. zu 16, 1.
'-,

'-...1
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§ 90.

1\1 c. 1G, 1- 8

(~1 t.

28, 1-1 O. L C5. 24, 1- 11).

Unc1 nIs del' Sabbat voruber war, kauften Maria Yon
:l\Iagdala nncl filaria die Tochter des Jakobus und 8alo111e BalEam, n1l1 hinzugelul und ihn zu salben. 2 Unc1 sehr iriih alll
ersten T;Jge del' ,Yoche kamen sie an clas Grab, als die Sonne
aufging. :i Uncl sie sprachen bei sich: weI' wjrc1 uns c1en SteiD
abw~ilzell von cler Tiir des Grabes? ,1 Unel wie sie aufb1ickten,
\yurclen sie gewahr, daB del' Stein abgewalzt war - er war
abel' sehr groB. 5 Unc1 als sie in das Grab eintraten, sahen
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Sle rechts einen Jiingling sitzen in weiB81n Gewand, und sie
erschraken. G Er abel' sprach zu ihnen: Erschreckt nicht,
Jesum sucht ihr, den gekreuzigten NazareneI' - er ist auferstanden, er ist nicht hier, seht da die StKtte, wo er gelegen
hat. 7 Abel' geht hin, sagt zu seinen Jungern und zu Petrus:
er geht euch voraus nach GaliHia, dort werdet ihr ihn sehen,
wie er euch gesagt hat. S Und sie gingen hinaus und eilten
fort von dem Grabe, denn Zittern und Entsetzen hatte sie erfaBt. Und sie sagten keineln etwas, denn sie furchteten sich.
16, 1 stilumt in del'· Lesung del' YuIgata nicht Init 15,47.
Es hilft nichts, mit D und Syra S. Idort ?vlt;{ptt;{ I'1xw~oo zu 1esen,
wenn man nicht zugleich mit nit die Differenz del' Zall1 beseitigt.
Nun abel' stehn die Perikopen § 89 und 90 in allerengst8111 Zusalllillenhang. Und insbesondere gilt dies von den beiden dicht
aufeinander fo1genden Yersen 15, 47 und 16, 1. Sie cliirfen nicht
kollidiren. In D 16, 1 fehlen mit Recht die hier nach 15, 47 vollig
iiberfHissigen Subjekte, und zugleich die Zeitallgabe mu Allfang,
die den bosen Schein beseitigen soll, als hKtten die Frauen wol
gar mn Sabbat eingekauft. 'Venn nun dmuit die notwendigo
I-Ial'lllonie zwischen 16, 1 und 15, 47 hergestellt ist und 'das wahl'e
Subjekt beiderorts die beiden :Marien sind, nlaria von M:agdala ullll
1\'1aria J osetis, so tritt jedoch die Verschiedenheit del' Angabe 15,40
(aus del' clie Vulgata 16, 1 interpolirt ist) Ulll so stiil'kel' hervol'.
Del' Redaktor scheint dort zwei Varianten des Patronyms del' ancloron
J\Iaria (wie sie bei nIt. hoi8t) zusamnlengestellt zu haben. Naeh
(1er einen war J akobus, nach del' anderen J oses ihr Yater. Er
gHHt.eto die Unebonheit dadurch, claB er nlaria J osetis, gegon den
iiblichon Sprachgebranch, als :Maria clie nluttol' des Joses flUrfil8te. - Darauf, da8 11ach § 70 die Sal bung llicht in YVirklichkoit, sondern nul' symbolisch yollzogen wird, ist bereits anf11101'ks:11n gem:lcht.. Die Salbung ehlOr bereits eingewickelton UtHl
bejgesetzten Loiche ist in del' Tat ein ]dihner Gedanke dol' Frauon.
1G, B. Da8 del' Stei1L sehr groD war, steht in del' VUlg:ltn.
hiuter lG, 4, in D nul' schoinhar pilssencler hinter lG, 3. ?\I:11l \YeiG
sich nicht rocht. vorstellig zu mae-hen , wie eine seit;wii.rts in den
Fe]s gohauene Grabkammor, elm'on Eingang noch dazu ilblieherweise ziemlich hoc11 libel' clmn Erdbodon lag, mit eillOln Stein
geschlosSOll word on konnte.Dol' Stoin ist violmohr clol' VorsehlllB
oinos BrllllnenS, (1. h. oinos Sclwchtes. So in Gell. ~~), unel dieso
1

'-'

§ 90.

Me. 16, I-S.

1-:15

~rzahll1ng

wird woI in die unsrige eingespielt uUll einen Zug hinein!ebracht haben, del' fliI' eine Grabkammer cigentlich nicht. paDt..
1G~ 4. DcI' Stein 1st abgc,,"alzt - er "war abcr sehr groB. Da11lt 1st aUes gcsagt.. Denn der Auferstandenc hat ihn abgewKlzt,
,udelll er du'rch die ycrschlossene Tii.r c1urchbrach. :JIc Hi13t die
Auferstehl1ng nul' durch diese ,Yirkung erkennen, die lnan sah; er
J.1acht nicht den geringsten Yersnch, den Yorgang seIber anschautieh zn beschrmben., den niemand sah. Das 1St nicht nul' bescheiden.,
3011dern anch fein, unc1 eindrucl~sYoll fiir den, cler auf Leises zu
ncIlten 'wei£. Gleiehwol ist es del' crste schii.chterlle Versuch, ilber
die Erseheinungen des A,uferstandenen in GaliHia hillauszugehn.
16, o. 6. Die Frauen sehen nur den Stein lInd den Jiingling,
del' ihnen erkIart, was fill' eine Bewandtllis es clarnit bat. Die
Anferstehung gehort schon del' Yel'gangenheit an, die Zeitangabe,
Sonntags beim :Mol'gengrauen, gilt nicht fiir sie. Doeh liegt es
nahe anzunelullen, daB aueh sie mll dritten Tage geschehen sein
solI. Diesel' Tennin stimmt zu l)It und Lc, weicht abel' ab von
dem bei ~Ic sonst angegebenen: nach c1rei Tagen; vgl. zu 8, 31. Der Ort, \,0 er gelegen hatte, war eine Seitennische. nlan pflegte
die Leichen hl Nischen an den ,Yiinden del' Grabkmulner beizusetzen.
16,7. Die Franen erhalten z\var die erste authentische Kunde
yon dem Auferstanc1enen, clas erste Sehen .seiner sichtbarlichen El'scheinung wircl abel' Petrus und den Jilngerll yorb ehalt ell, und
zwar geschieht es in Galiltia. Das stimmt mit cler ,Veissagung
14, 28, auf die del' Engel verweist. Abel' in dem Zusammenhang
yon 14, 28 iliehen die Jii.nger voll Furcht aus Jerusalem nach
GaliHia. Hier c1agegen kann man nul' verstehn, daB sie erst nach
.del' Auferstehung auf ausclrii.ckliche, den Frauen von clem Engel
aufgegebene BestcHung nach Galilaa gehn, eben zu dCln Zweck,
urn den Auferstanclenen dort zu sehen. Die schimpfliche Flucht
crb
del' Jilnger
aus Jerusalem wirc1 also beseitiot
unc1 cler Ubercran
'-'
0
0
: gemacht zu del' Vorstellung, die spater, namentlich in cler Apostel. gesehiehte, herrschend geworden ist uncI schlieBlich clazu gefiihrt.
hat, c1i3 Apostel ii.berhaupt in Jerusalem bleiben zu lassen.
16,8. Den Jii.ngern mii.ssen die ,Veiber c10eh nach 16, 7
i\Ielcl ung gemacht haben; VOl' jhnen, sollte luan c1enken, brauchten
\ sie auch keine Furcht zu haben. Abel' es heiBt yollig uneingeschrankt:
iSle sagten niemancl nichts! Del' ,Vic1erspruch 1iegt auf cler Hancl 7
I ist aher w01,
cla 16, 8 als Schlu13 unentbehrlich 1st, unbe"{ll13t
!
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§ 55-90.

dem Verfassel' selbeI' begal1gen. El' will erkHirel1, daB diesel'
Auferstehungsbericht del' Fraueil erst nachtraglich bekal1nt wurd~.
Paulus ,veiB in del' Tat noch nichts davon.
j\1it 16, 8 el1det das Eval1geHuln j\iarci. Die meisten Ausleger
sind damit nicht zufrieden und nehmen an, daB del' Verfasser an
del' Vollendung seiner Scluift verhindert odeI' daB urspruuglich noeh
111ehr gefolgt sei, was spateI' aus irgend welchen Griinden del' Zensur
zum Opfer fieI. Sie haben 16, 4 nicht verstanden. Es fehlt niehts;
es ware schade, wenn noch etwas hinterher kame. Zwar kann man
vielleicht vennuten, daB hier urspriinglich yon del' Erscheinung
des Auferstandenen in ahnlicher ,Veise berichtet gewesen sel, wie
in § 45. Abel' eine solche Erscheinungsgeschichte konnte nul' an
Stelle cler jetzigen Auferstehungsgeschichte gestanclen haben und
nicht auf sie gefolgt sein.Del1n die letztere ninunt ihre Bedeutung
Yorweg. Die Erscheinung J esu verliert ihre Pointe, \Venn seine
Auferstehul1g den Jiingern schon yorher bekanl1t war und daclurch
nul' nachtraglich bestiitigt werden sollte.
VOll

Berichtigung .

.

Die ,Yorte so schwer wie ein Kamcl durch cin Nadelohl' geld
S. 87 Z.3 sind ycrschentlich hinzngcfiigt ulld zu strcichcn. Das unwilIkurliell e Yersehen zeigt abcr, daD 10,24 allein nieht ausreicht, um die notwendige
Stcigcrung deutlieh hcrauszubringen. Die Umstcllung yon 10, 24 und 10,25
geniigt also nieht. ,y cnn man nun die hergebrachte HeihenfoIge beibehrdt,
so bleibt nichts ubrig, als die zweite IHilfte yon 10, 25, ebenso wie 10,30,
ei'fIer redigirendcll ITand zllzl1schrciben, ",elche die in ,Vahrheit unbesehranlde
Aussage (10, 24 s.) naeh 10, 23 eingeschriinkt hat, aus nahe Iiegenden Griindcn.
Y gl. D 10,24. - DaD 10,28-31 ein Anhang ist, hiitte ich nicbt unterlnssen
dtirfcn zn sagen.
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§ 1. nIt. 3, 1-12.

Q. *

In jencn Tagen erschicn Johannes cler Tiiufer pncl predigte
in tlCl' 'Yilsre yon JUcliia: : tut BuBe, dns Reich cles Himmels
sicht na11c beYol'. :; Diesel' ist niimlich del', YOll eleln del' Prophet ES;lias sagL: "cine Stimme ruft. in eler'Vilste: hahnt dOlll
Herrn (lio StraBc, macht ilnn die ,Yege gel'aele!" .lJohannes
11:1 tic 1I bel' ein Gewancl yon Kamelhaar unel cinen Leclergul't
nm seino Londen, seine Nahrung waren Heuschreeken und
wilde\' Honig. 5 Dal'auf gingen zu il11n hi nans J el'USalenl und
gaIlz .Jnd~ia unel die ganzc Umgegencl des Jorc1ans Gund lieBen
steh hn Jordan f1 uD yon iI11n taufen und bckannten ihre Sii.nden.
lAls 01' nnn viele l)harisiier und Sac1ducaer zu del' Taufe kommen
8;1 h, Bpl',ldt or zu ihnen: Ihr Otterngeziich t, weI' hat euch gcS;lgt-, daD ihr elem cll'ohenclen Zorn entrinnen wii.rc1et! sBringt
also Fl'ueht-, die del' DuGe ziemt., gund wahnt nul' nicht clenken
Zll konnell: ,Yil' haben Abrahanl ZUlll Vater; eleI1l1 ich sage euch,
GoLt kann aus eliesen Steinen Kinder Abrahalns hervorbringen.
IOSc1lOn 1St die Axt den Baumen an clie ,Vurzel gelegt, jeglicher Daum, cler l\Cine Frucht bringt, wird abgehanon uncl ins
Fener ge\\'ol'fen. I1 Ich taufe ench Init ,Vassel' zur Bu8e; del'
nber nac.h mil' lwmmt, ist sHirker als ieh, dem ieh nicht wert
bin, die 8ehuho zu t.ragen - del' wird euch mit heiligenl
Geist.o u11IL llcner taufen. 12 Del' hat die 'Yorfschal1fel in
del' Hnnd, und 01' wil'd seine Tenne reinigen und seine11 'Yeizen
einbl'ingen in die Behener, die Spl'eu abel' vorl>rennon mit unloschbarClll Fouer.
Mit. den numerirten Pal'agraphen verweise ieh auf Marcus,
naeh moillor Einteilnng. Die hoi ~'rc fehlendon Stiicke, die l\It mit
Lc gernein hat, bezeichne ich wio iiblich mit Q. Sie stimmen Inehr
odeI' -·,velllger bei ~It und Lc iiberein, toils nul' im Inhalt, meist
p.'
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aueh in del' Form, abel' dann nlanehmal nieht h1lgrieehisehon
1VortIaut, Inanehmal aueh in dies61n, jec10eh wiederum Init Untel'sehieden des Grades: auf das verwiekeIte Problem, das dadureh gestellt wil'd, ist luan bisher zu wenig eingegangen. DaB a1Ie dem
:Mt und Le g611leinsmne Stucke aus einer einzigen Quelle entIelmt
seien, braucht nieht angenOl1l1nen zu werden und lKBt sieh nicht,
beweisen. Abel' bei lnanehen, namentlieh bei den ersten, HiBt sich
eine feste Reihenfolge, in der sie sowol ,bei ~H als bei Le erseheinen, erkennen· und darum in del' Tat ein literariseher Zusanlmenhang vermuten. Diese unterseheide ieh dureh einen Asteriskus und bezeiehne sie Init Q*. ~V61111 eine Perikope bei :Mt nnc]
Le auf ~fe und Q zugleieh znriielnveist, so maehe ieh das in del'
,Yeise kenntlieh, ·wie es in del' Ubel'sehrift. dieses Paragraphell gosehehen ist.
3, 1. 2. Die ZeitbestiInll1ung sclrwebt bei l\it., andel's wie bei
?rIe. 1, 9, ganz in del' Luft; dell1l auf die zulet.zt erw~ihnten Daten,
den Tod des groBen lIel'odes und den Ant.ritt des Arehelaus, kann
sie sieh nicht beziehen. Die Araba ist zur ,Yiiste von J ucla, gcworden; trotzc1enl tanft Johannes nI1l Jordan, an den j0ne 'YUste
nieht heran1'eieht.. Das Objekt zu X"1jpUCiCiWV (Me. 1, 4. Le. 3, 3)
",ird ausgelassen; statt clesseli werden deln TKnfe1' die selben ~v orto
in den l\fund gelegt., mit denen bei ~fe Jesus auftritt. Es ist ge"'y5B l'iehtig, daB beide zur Umkehr auffol'derten, und beide dieso
Auffordel'ung in gleieher ~Veise da1'auf griindeten, daB das Reieh
Gottes, d. h. das Gerieht odeI' del' kllnft.ige Zorn, nahe bevorstehe.
gie stimmen clarin nicht bloB lnit einanc1er ii.berein, sonc1erll auch
mit den alten Propheten (s. zu Me. 1, 15); es ist nieht del' Il1haH
des Evange1i1l111s. Das Reich Gottes heiDi; bei nIt das Reich dos
111mme1s oder vielmehl' hebraisil'end das Reich del' Himmel. DcI'
Gott Isl'ae1s wird in jiingeren Schriften cles A. T. ofters del' GoH
des lIimmels genannt., ein- o(ler zweimal 'aueh schon geradezu do\'
Himmel (Dan. 4, 23, vgl. 2. Ghron. 32,20). Die Rabbinen sngcll:
das Reich des Himmels; sie pflegen dell Namen Gott. ganz zn YC\'lneiden und iIm <lurch Umschl'eibnngen Zll erseLzen. Das Volk,
namentlieh in Galilii.a, winl aher zur Zeit, Jesn noeh nieht so wcit
gewesen soin; und er sel bel' rec1ete wie clas Volk und nieht, wic c1ie
Schriftgelehrtcn. Bei nrc Ilennt or Gott, rege1m~i8ig Got,t, und nield,
den Vater im IIinllnel, und sein Reich ebenfalls clas Reich Gott.es
und nieht das Heich des Himmels - das isi; eben c1arum clas

;

I

t

;
.

;
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\yoil es nicht. golehrt und gebildet, isL [inscrc hcutigen
Habulncn, z. B. Dalmann, konnen sieh f1'ei1ich nicht vorstellcn, dalJ
zwi:3chon del' Hec1eweise ~1 asu und des Talmud ein Unterschiec1 bestehe.
3, 3. Im letzten Sntz wird bei ~It, Le und l\Ie roo 0;;:1)0 ~p.wv
(I:::a. 4U, 3) glcidl1niiDig in IY.u:ou verandert, dall1it Jesns als derjelli~c (,1':3cl1ei 11(\ dem del' Tallfer die 'Vege bereiten soll, niiJu1ich
nieht. als dol' Vorkilnc1er, sondenl als dol' Bringer des Beiches Gottes.
:), -:1. f). "Obcr O.U-C0; VOl' folgcnclem Substant.iv s. zu l\Ie. G, 17.
T0-:2, eZCI.t) nrJO und O~'/ sind Lieblingsworto des ~rt. Die bei l\It
zn J el'U:3a 10m unci J uda hinzugofilgte Umgegend des Jordans ent:3prit:ht-, Eal'hlich nicht drm Kikl\<u' des A. T.; clem! diosel' befaBt
nUl" dio Laild~chaft \"on Jericho (uncI das Tote l\1eer), nicht abel'
die Araba null das Jordnntal.
3, 7-10 feldt-. hei .Mc; stimmt clagegen fast wortlich mit Lc. 3,
7-~). l\llr bGt, ~It die Relle nicht an clas Yolk gerichtet sein,
sowleI'n all die Pharislicr unc1 Sac1duc1ier, die or anel's (16, 1. 6. 12)
Z11 lwnf wirCt.
Er lueint, J ohanlles wendo sich hier gegon clie,
weIc.he helH~h lerisc h zur Tanfe ko mlnen, und wehro ihnen. In 3, 7. 8
scheint er in d cr Ta t gegen oin falsehes V ortrauon auf das 'Yasserbad aIs Palliativ gcgen tIas Gericht zn protestiren; cs 1\:omlne lediglich
auf die Jforal an. Abel' in 3, 9. 10 pl'otestirt or gegen ein ganz
auderes falsehes Vertrauen, nalulieh derer, die da glauben, schon
dUl'ch ill!" Blut gesicllOrt. zn sein und einer 'faufe, wie die heidnisehen Proselyten, gar nicht zu bediirfen. Er mahnt die Kinder
Abrahams, d. h. a11e Juden, diesel' falschen Sicherheit zu entsagen.
;, 'Vie konn t ihr glauben, daB illr als Juden dCln Gerichte entrinnen wlhc1et! 1hr traut dal'auf, daB i11r Kinder A bra hams seid;
clie Geburt abel' hilft hier nichts, es IWllunt nicht auf den Stamm
an, sondern auf c1as Fruehttragen. Aueh clie J uden becliirfen eilles
,nellcn Anfangs, einer clurchgreifenden, \yirksaIllen Umkehr, deren
Initiation die Tanfo ist." Diese Ab"'eisung del' angeborenell Pral'ogative del' J uden uncl ihre Anfforc1erung zur Tau[e cler BuBe ist
die Hanptsache uncl cler eigentliche Zweck del' Hede. Der Vel'S 3, 7
yertr~tgt sich anch clalni t. Er kehrt in 23, 33 wieder unc1 bec1eutet
,tlarnach einfach: \vie konnt ill1" entrinnen! l\Ian dad also nicht
ycr;:;tehn: \\'er hat euch die Taufe angeraten . . . , sondern a11, gemeincl': wer hat ench Mittel und 'Yege angegeben . . . , oder
vielkicht, (let UTIr)3stt.yoSt't Aqui valent von hebr. hi g gi cl oder aram.
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Mt. 3, 9-12.

ella v vi (Esther 2, 10. 20. Tobit 4, 2. 18) ist: weI' hat eueh gesagt,
daB .. '. (Judith 8,33). Nul' del' Vel's 3,8 liegt. nieht recht hn
'Yurfe des Zusalnmenhangs .. nfan erwartet zunachst erst einmnl
die einfache Aufforderung: also tut BuBe; und dann hernach die
nahere Bestimmung: und zwar fruchtbare, werktatige BuDe.
3,9.10. Durch 'dxvC( "CtP 'A. (Kinder Abrahanls) wird del'
Status cstI'. und die Determination vennieden. In del' Syra S. fehIt.
X'J.AOV hinter x'lprrov, und zwal' Init Recht. Denn' del' Unterschiod ist
hier nicht zwischen guten und schlechten Friichten, sondern wie in
Lc. 13, G-9 zwischen fruchtbaren und unfruehtbaren BKulnen; del'
Nachclruck, del' auf das Substantiv fallen soIl, wird durch das
At.tribut abgeschwacht.
3, 11. 12 (Lc. 3, 16. 17) gehort auch noch zu Q. In 3, 11
zeigt sich abel' ein EinfluD aus l\ic, in mehreren Spuren, namontlich in dem Zeugma: nlit heiligmll Geist und Feuer. Vorab sei
bemerkt., daB Feuer und Geist hier nicht mit dGIn 'Vasser Yereinigt odeI' gar gmnischt, sonclern dem 'Vasser entgegengeset.zt
werden. So wenig wie das Taufen Init Geist (l\ic. 1, 8) hat dns
Taufen mit Feuer etwas zu t.un mit del' wirklichen Taufe. 'Vas
es bedeutet., erhellt aus 3, 12 verglichen mit 1\falachi 3, 2 s. ll11d
Anlos 7, 4, namlich die Laut<:lrung durch das Feuer des messiallischen Gerichtes. Abei' obwol die Yerleihung des Geistes. nnd die
Vernichtullg del' Unreinigkeit durch Feuer den Gegensa.t.z gegen die
eigentliche Taufe lllit einander gemein haben, erscheint clie Verbinclung denlloch hybric1e. :Mi t hei ligem Geist tauft Jesus Chrisius
(JIc. 1, 8), l11it Feuer abel' del' eschatologische 1\1essias, yon dem ill
JUt. 3, 12 die Hede ist.. Johannes wird nun in \Vahrheit don
esclw tologischon 1\Iessias als Yollstrecker des Zornes iln Augo gohabt haben, lInd nicht den historischen Jeslls. l\IHn konnte darmn
geneigt. sein, in 3, 11 bloB eJas Feuer fiir echt zu haHen und den
Geist, auszumerzel1, als aus lIIe. 1, 8 eingedrllngen. Allein so eillfnch clad' man nicht vel'fahl'en. Deun auch in Q steht del' Tiiufor
:1111 Anfang dos Evangeliul11s, und an den Anfang des Evangeliums
gehe)l't er nul', \"011n er wie bei nrc (und auch bei Q nIt. 11,3)
auf Jesus als 8einen gro130ren Naehfolger hinweist. Es scheini', :1180,
c1a8 in Q eMt.. :-3,11. Le. 3, IG) eine niehtchrist.liehe Tradition iib01'
.T 011anne8, die \,on clossen .J ii~lgorll stammen luag, mit del' c.11ri8tlichen bei Mc yorschmolzen 1st" auf grulld einer spiitCl'OIl Idontifizinmg Jesu Christ.i n}-it denl Feuerrlehter des T~iufers.
1

Mt. 3, 11-1:').

n, ] 1.
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maeht zum Subjekt-, ,,,as hei Me und Le Prtidikat
i8t,. und umgekehrt. Statt" den Schuhriehmen losen", sagt er "die
Schuhc nachtragen". Dureh die Auslassung yon ihdcrlU }1f)O in D
hclommt. 0- 2PZ0:EVfJ; den absoluten Sinn yon 11, 3. Del' Syropa Hi~t ina fel11 t (las 2.J"dv nieht, welches 13laB ungeblieh naeh ih1'0111
Zcugnis streicht. Au-r6; ist h u.
3~ 12. Die Tenne 1St natiirlich die yolle Tenne, wie 4 EsdI'.
4-~ 30 ss.; del" Messins fegt, nicht die Tenne, sondern reinigt die darauf
liegcnde Ernte CPs. 1, 4). Ou ... au~rJG ist. semitiseh; 111[111 wundert
sic-h, daB nicht, aueh in 3, 11 das Prollomen auf das Relatiyum folgt.
jIt,

§ 2. l\I t. 3, 1 3 - 1 7.
Daranf kam Jesus aus GaliHia an den Jordan zu J ohannos,
Uill sich von 1hm taufen zu lassen.
l~Der wehl'te ilnn abel'
unci sprach: ieh bec1arf von dir getauft zu werden, und du
]\.ommst Zll lnir? 15 Jesus abel' nnt'wortete uncl sprach zu ihm:
]af.~ mr erst; denn so ziernt es sieh nns aIle Gerechtigkeit zu
crfillien. ])a 1ieB er ihn. 1GAJs abel' Jesus getauft war, siehe
da tat. 8i .. h illln cler Himlnel auf nnd er sah den Geist Gottes
wie cine Taube herabfahren und auf sieh kommen. 1iUncl
eine Stimme YOnl lIimmel spraeh: diesel' ist mein geliebter
Solm, den ieh erwuhlt. habe.
S,13. 80woh1 ~lt wie Le lassen Nazareth (Me. 1, 9) hier weg,
"'oil sic os schon yorher als Heimat Jesu erwKhnt haben. Es wird
abo in clem IIauptteil auf clie Yorgeschiehte Hileksieht genommen.
~, 1-1-. 15. r,Ie kiimmert sieh nur unl die unbeabsichtigt.e ,\VirkUllg cler Taufe ulld fragt nieht clarnaeh, in welchem Silln J esns
se] ber zu ihr gegangen ist. l\It abel' nimlnt AllstoB daran, daB
Jesus als Tiiufling sieh dClll Taufel' ullterorclnet.. Diesen AnstoB
sllehL cr hier zu heGen: laB fill' jetzt; spateI' wird sieh schon herausste]}en, claB ieh del' G1'oBere biu; es geziClnt sieh YOI' del' Hand
fill' U:1S (Hir 11lic.h unel dieh) aHe Gereehtigkeit zu erfli.llen. 1n1
'Cntersehiccl yon nit sieht das Hebriierevangelium einen ,Viclersprneh
darin, claD Johannes zur Vel'gebung del' Sunden tauft uuc1 Jesus
doch kcine Siinde getan hat. Vielleicht llat freilich auch l\It c1iesen
,\Yidersprlleh empfunclen; abel' dac1ul'ch beseitigt, daD er 3, 1 die
all~;mneinc Z'weekbestimnlung del' Taufe Slc; (I.'fSUlV ap.G<pnwy (Me.

.!\ft. 3, 16. 17.

8

1, 4) ausHiBt, Uin die Konsequenz fiir den besonderen Fall Josu

vorsorglieh abzusehn eid en.
3, 16.· Ein locus vexatus in den 1Iss. und Versionen. Die
gewohnliehe Lesart, "als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem
,~T asser" ergibt einen reeht sehleehten Sinn; das a tempo solIto
sieh auf die Theophanie beziehen, wie bei :Me, nieht auf das Aufsteigen. ' AYE~"'1 c1.7ta "Cou uory."Co; 1st neben ~c('rrnu{}s{~ vollig llberfiiissig, und \Venn es davon ausdriieklich untersebieden wird (was
bei :Me nicht geschieht), so faIlt in offenbar verhehrtel' ,Veise Gcwicht darauf, daB Jesus erst auf dmn Troeknen sein muBte, bovor
del' Geist erschiell und die Stimme erseholl. In 'Vahrheit ist bcidos
identiseh. Ieh 1110ehte als urspriingliehen Text vermuten: y.~l
p
(\"
'I "iuOO;
_. ,,,'
, '{}
,-,'
It' I
~CX7tnutJEt~ 0
lOOO (J.YEtpZ Yjuo.y (J.O"c<.P Ot OUpCXYOl, so {e zel'lSC 1
aueh ein solches Griechisch fill' nit scheinen mag. Del' Satz cuD;;;
rlYE~"'1 rlrca "Coo u(')t:.I."CO; ist aus l\re nachgetragen, um den Nominati,'
~c<rctlU{}cl; nicht in del' Luft schwebenzu lassen. Es ist, abel' oin
NOlninativus absolutus; vg1. D. 5, 40. 17, 2. 9. 14. Er wird dureh
cdrctp hinter rlv2CpZ{}"'1ua.y ,viecler aufgenommen, welches au13crlieh
dureh B und D und clie SyropaHistina, innerlieh aufs sicherstc
clurch xa.t stOEY bczeugt ist. - D liesL x(J."t"'1~ry.{YOY"t"o. jin l\Iascnlin.
3, 17. Den Geist sieht bei l\ft nul' Jesus, abel' clie StimlllO
richtet sieh nicht an ihn, sondern an die anderen. Umgekehrt 1St
es $bei Le. Durch ihre Inkonsoquenz bosUitigen beide den Me;
Mt legt durch dosv Zeugnis flir ihn ab und Lc durch uO El.
I

§ 3.

~1t.

4, 1-11.

Q*.

Darauf wurde Jesus von deln Geist hinaufgefilhrt in dio
'YUste, l1111 VOll den1 Teufel versucht zu ·werden. !! Und. als er
yiOl'zig Tage und .ViOl'zig Ntichte gefastet hatte, hungerte ihn
naehdClTI. 3 Und derVersucher trat hera11 und sprach zu ihm:
bist du Gottes Sohn, so sag, daB diese Steine Brote werden.
-I Er abel' C1lltwortete und spracb: nieht
yon Brot allein lobi;
del' :Mensch, sondern VOIl jedeD1 ,Yorte Gottes. 5Da nahIll ihn
del' Teufel lnit n<tch del' heiligen Stadt und steUte ihn auf
eincn Vorsprung des Heiligtums Gund spraeh zu ilun: bist dn
Gottes Sohn, so wirf dieh hiul.u, denn es st.eht gesclll'ioben: or
wird seinenEngeln deilletwegen Befehl geben und sio ,,'erden
dich auf Handen tragen, daB du deinen Fu13 nicht an einen

~lt .•1,

1- 4.

Stein stoBcst. j Jesus saulo zu il11n: wio(lcrnm steht. goseh1'icbcn:
du sol1st den lIerrn deiIlen Gott nicht yorsuehen. S ,y oiter
, nahm 11m del' Teufel lllit auf cinen sohr hohon Berg und zoigto
iInn allo Heicho dol' ,YeH und ih1'o IIerrlichkcit 1111(1 sprach:
rIns will iell elir alles goben, wonn cln niec1erni.lIst und mil'
huldigst. ItlDal'auf 8p1'ach Josns zu ihm: beb diLh fort, Satan,
denn es steh t gesehriebcn: c1C111 Herrn doi non Oott sollst du
hnlc1iucn
uud i11111 a110in {lienon. IIDnrauf lieB ilLl del" Tenfel
'-'
und siehe die Engel kamen heran und brachlen 1hm Zll ~ss~n.
,Yann dio Yorsuchung:::gcschichto boi :l\It. und I.e nus Q stmnmt,
30 rnnlJ (~ :nwh clio darin yorausgesetzte Taufgeschichto onthalten
Iwboll. ])al1n haben die ersten eIrei Perikopen des ~[c in del' solben
Heihcnfolge aueh ill Q gestnnc1en; an gegenseitige Unabhangigkeit
lsl also nieht zn clenkeD. ~lt und Lc weidlCn hier zwar mehr yon
3inander ab aIs in § 1, stimmen abel' doch inl ganzon iiberein. 11n
l 'ntersehied yon Me \yird die Yersuchung als cigentlidlCr Zwock
:les \YiistenanfellthaHs stiirker hcrvorgehoben und in clrei Absatzen
hrelll Jnhi1 It nach eingehenc1er beschrieben. 1h1' Inhalt ",i1'd c1araus
lbgeleitet, daB Jesus (lurch clie Taufe cler Sohn GottE~s geworclen
st. Daher ergeben sich clie Yon Jesus als teuflische V crfiihrnngen
lbgcwicsenen Ansprtlcho auf Erweisung wunc1erbarer Kriifte unc1
'Hlmentlich aui' irclische Herrschaft. Diese gebilhrt nach jilclischen
13egri ffen dOlu Messins, del' So11n Gottes bec1eutot c1emnach clen
\Iessias.
4, 1. )A'r~Zn·fJ Y0111 Jorc1an in die hoher gelegeno \Vilsto. In
Jem ullsemitischell Passivsatz erscheint cler Geist 'weniger hanclsrciflich als in clem Aktivsatz bei l\Ie und im Hebraorevangelium.
4, 2. Bei Me halt sieh Jesus zwar vierzig Tage in del' \Vilsto
:mf, faslct abel' nicht wahrencl diesel' ganzen Zeit. DaB Me abge3ch\Y~icht habe, HiBt sich weniger leicht anneh111 en , als daB Q gestei(lert
habe. \Yenn abel' in clem yierzicrtacriO'en
Fasten eine l~ort'-'
"
"t>
entwicldnng del' Tradition gesehen werden InltB, so auch in del'
c1aYon abhangigen Versuchnng, clie clnl'l:h den Hunger veranla13t ist.
IY g1. zn 4, 11.
-1, 3. 4. Als Subjekt steht immer (; UtO; ~GiJ {}ZrjiJ, 0 b. -cr)U
i'/npr;) "IJU. Als Priidikat abel' Mt.14, 3~3 Oer)iJ UtO;, l\Ic.15, 3D. J oa. 19,7
UtrJ; {}., .T oa. 1 G, 36 und an unserer Stelle UtO~ -coG U., ebenso wie
Joa. 0, 27 Ut(); c/.vOpu),j":r;u. Del' Unte1'schiecl ist also nul' graIllmatisch.
;'Vgl. D 10,13. - In 4,4 folge ich del' Syropalastina und D.
"
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u

lUt. 4, :>-11.

10

4, 5. G. Das Ausinnen, sich herabzustiirzen, jst nieht eben
vel'loekend. Del' Teufel· motivirt es c1ureh eine Bibelstelle, clio
vielleicht auf den :Messias bezogen wurde. l\Ian wird daran 01'innert, daB Simon 1\'Iagus, del' falsche l\lessias, seine gottliche Kraft
Init Fliegen durch die Luft beweisen wollte. - N ur bei nit und
in cler A pokalypse wird Jerusalem die heilige Stadt genannt. Zu
'ITi:EpOj'lO'l vgl. Dan. 9, 27.
4, 8-10. Die Hauptversuehung steht bei l\It am SehluD. Dcl'
Versucher deduzirt sie luerkwiirdigerweise nieht aus del' 1\Iessiasvorstell ung, sonclern er seIber stellt sie als rein teuflisch dar, als woHto
er abschreclcend und nicht verfiihrerisch auf Jesus wirken. Boi
1\1c (8, 32. 33) tritt diese spezifisch messianische Versuchung nicht.
gleich mu Anfang, souclern erst in viel spaterer Zeit an Jesus heran,
und zwar clureh Petrus. Das clort an Petrus gerichtete ort orw:is
ufJ.i:IJ.Va. wird 1\1 t. 4, lOan den Teufel gerichtet; ob O'ITl1OJ p.'J!J
(richtiger o. GOu) dabei steht oder nieht, ist einedei. pie Fraga
det Prioritat drangt sich auf. Man kann kaunl zweifeln, daD del'
ursprilngl~_cJle ~~er~ueher in dei· evangelischen Uberlieferung Petrns
ullcl nicht del' Teufel war, und claB die Sache erst nachtraglich in
den Anfang yorgerHdd ·wul'de. -" Jesus sagt crCf.'tfJ.Va;, nit llaeh dol'
. Septuaginta ot1i [::l 0),0;. Paulus und 1\1c gebrauchen abel' Old~rJ),Ij;
nieht.
iT 4·, 11.
Die Engel erseheinon orst, llachclmu del' Versuchor abgetreten ist. Dci Me gebon sie J osu w~ih rond dol' viOl'zig Tago zu
esson.

"r

§4.

l\Tt.4,12-17.

Auf clie Kunde abel', claD Johannes dahingegeben SOl, zog
cr sidl nach Ga1iHia zurii.ek. 13Cnd indoll1 er Nazareth verlicl],
kam or und nahm ,Yohnung in K<l]}ernaUlll am See, im Ocbiet YOU Zabulon UlHl Nephtnlinl - 14 clamit erfii.llt wilrclo, ,ras
del' Prophet Esaias gesagt hat: 1:\las. JJancl Zabuloll und das
TJ<lnd Nephthalim, gegell den Sec zu, clas andere Ufer des 301'dan8,
clas Ga lilKa del' Heidon, )Ii das Volk, das in Finsternis saG, haL
oi 11 groDos Licht gosehen, und ilbel' clonen, die jm Lando llllll
DehaUcll des Todes saGen, :st oin Licht aufgegangell. l i SoiL
c1amals begann J csus zu yorkilndell: tnt BuI3e, denn dtls llimmelreich steht nalle boyor.

Mt. -1, 12-2:2.
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4, 12 . . Dureh die Abwandlung yon ~le. 1, 14 cntsteht del'
Schein, aIs ob Jesus sich yor Antipas aus Periia gefliiehtet habe,
del' dodl Huch in Galilaa herrsehte.
-±,13-10. Vgl. Zll :Me § 5 am SehInD. I\lt HH3t Jesus in Kapernaum formlich\Yohnung nehmen und bezeichnet es aIs seine
Stadt (n, 1), erwabnt so gar s e in Haus dort, \yenn man cler Syra
S. zu 17, 25 trauen darf; vgl. ~,10. :nlit denl "Gebiet von Zabulon
uncl 1\ ephthalim" erweist er seine biblische Gelehrs~lmkeit uncl bereitet dus folgende Citat YOI', \Yorin. neben gehiiuften Synonymen
fill" Galilaa auch Periia YOrkOn11nt. Del' ,yunderliehe Akkusativ
bai)y th),d.(j(jlj~ fiihrt darauf, daB clas Citat aus Theodotion stamlnt.
Bei ~'( xwp~ r.~l Gr.lq. {}Cl.ycf.~OO darf xwpq. eigentlieh nicht Status
Gstr. zu O'1.vd.'rO~ sein. Die Syra S. und die Syropal. setzen deshaIb
statt Z(UP~ ein 'Y ort ein, clas keinen Genitiv zur Erganzung notig
hat. Abel' ein verscbiec1enes; jene Trauer, diese Finsternis.
4, 17. J\1s-rCl.yo~I-CS und '(~P fchIt in del' Syra S. und bei anderen
alten Zcugen. Es ware nieht uoglaublich, daB :nIt clie Aufforderung
ZUI' l3uDe hier ii.bergangen hatte; vg1. zu 5, 1. 2. 10, G. 7.

§ 5.

l\1:t.4., 18-22.

'Vic er abel' anl See yon Galilaa wandelte, sah er zwei
Brii.de1', Simon, del' Petrus genannt "'ird, und soi nen Bruder
Andreas, wie sie Neiz auswarfen inl See, denn os waren
Fischel'. ]~Uncl er sprach zu ihnen: kommt her mil' naeh, ieh
'will euch zu nlenschenfischern Inachen. 20 Da IieBen sie sogleich das Netz liegen und foIgten ibnl nacho 21 Dnel ein wenig
weiter gehend sah er zwei andere Bruder, J akobus den SOhli
des Zeuediius und seinen Brnder Johannes, wie sie in einem
Sehi ff mit ihrem Vater Zebedaus illr Netz zurecht machton.
Und er rief sie, 2:1 sie abel' verlieBen sogleich das Schiff und
ih1'en Yater und folgten ihm nacho
l\It HiBt clie Tagelohner (Me. 1, 20) -aus. Seine iibrigen Ab"\yoichungen Yon Me betrefl'en nul' den A.usdruck. K~l cdn:ou; :Mc. 1, 1~)
, scheiuj'J er einfach als Anfang cines semitisehen Zustanclsatzes auf: zufassen. Deachtenswert 1st, claB clie vier Junger sofort zu Aposteln
,·odor Missionaren berufen werden; c10l111 das bec1entet "i\Ienschen~ tischer".

nIt. 4,
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23-25.

ThIlt. 4, 23-25.
U nd er zog hcrum in ganz GaliHia, lehl'to in den Syna-.
gogen und pl'edigte das Evangeliuln VOln Reich und hoiIte
allerhand Seuehe und Kran kheit im Volke, 24 und clas Geriieht
von ihm ging aus in ganz Syrion. Und sie brachten a1le, die
an manehel'loi Krankheit litten, und Besosscne und l\Ionclsii.ehtige und GeHi.hmte, unel er heiIto sie.. 25 Und vicl Volk
ans GaliHia ulld del' Dekapolis unc1 Jerusalem und J ucHia. uIHl
clOln Lande jenseit des J ordans folgte ilun. .
Hier yerHiI3t 1\It den Faden des 1\le, um die Bergpredigt mitzuteilon, clie in rde keine Stolle hat. Da abel' Jesus nicht bloB
lohrt., sondern auch· heilt uncI grade da.I'um groBen Zulauf finde!,
so gibt :i\Jt zuyorderst iibel' seine Heiltatigkeit eino allgelneine Ubol'sicht und set.zt diesolbe, etwas plot.zIich, an stelle del' einzelnen Tatcn
cles erstell Sabbats, welche bei 1\Ie dio Vollmacht seiner ~ehl'o hc\yoison sollen. Da.s Evangeli lun des Reiehs l11ii.13te nach 4,17
beclouton: die An kii.ndigung cles bcyo1'stehenden Reichs. In ,Vahl'heit ist abor rIel' Inha.It cles Evango1iums nicht futnrisch, sonc1orn
pi'titerital uncI prrisentiseb.

Q 1\1t. 5, 1-12. Le. G., 20-23.
1f

Da or abor dio 1\'longo sah, ging or auf einon Berg hinauf,
uncI n<tchc10111 or sieh gosotzt hatto, traten die Jii.nger Zll nun
heran. !?Und or tat seinen Mund auf und lehrto sio (lIso:
:l Sel ig
(1 ie A l'll1Cn il11 Goist, denn ihrer ist das Reich des
lIimmeIs. ·1 [Selig clie Sanfbniltigen, denil sie werden clas Lawl
crbon.] 5S olig die Trnuornc1en, cleml sio werden getrosteL
\Yorden. r.Selig die, welehc Imngert uncl diirstet naeh del'
Gerochtigkeit., donn sio werdon sntt werdcn.
7 Sel ig
die
Barmhorzigcn, donn sio \\'onlon Erbarmell linden. SSelig (lie
1l0rzonsroinen, denll sic wonlon Gott schauen. !1Selig clio Friodfertigen, denn sio werdon S(ihne Gotl-os hei13en. IOSolig (lie nm
Gorocht.igkeit Verfolgtell, denn il11'e1' ist clas Heieh cles Hinlll1el~.
11 Selig seid illr, wenn sie ouch sch111ii.hen uncI yorfolgen nncl
allerloi Bosos wider euell sag'3ll U 111 111einetw ilIon; 1 ~ frout; enclt
und frohlocl(t, woil euer Lohn groB ist. im Himmel, donn ohenso
ll(lben sio dio Prophetol1 VOl' cuch verfolgt.

~It.
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fi, 1-3.

f), 1. 2. - 13ei ~J c pflegt Jesus sich auf einen Berg zurilckzu-

ziche!1, um elnsam zn sein und zu beten. Bei ~It. (14, 23) kommt
das ,1uch VOl'. Hier abel' und ehenso 16, 29 umgeben ihn clie
Jii.nrrer. die n~~her an ihn herant.reten. und das Volk (7, 28. 8, 1).
Del' Berg ist oiTene 13ii11ne. Nieht abel' ein Analogon cles Sinai;
auf clem Sinai befindet slch nul' Gott, ~Ioses und cbs Volk bleiben
unten. Unter den J-ilngerll konnen bei i\It nieht bloB clie Zwolfe
verstanclen werden; denn sie ,rerden erst 10, 1 eing0fiihrt, bis jetzt.
sind nul' die vier Apostel el'wii.hlt.. Jiinger 1St vielmeh1' ein unbestimlnterer uncl umfassenderer Begriff, Jiinger UIld Yolk sind
l\"ern und Schweif del' ehristliehen Gemeinde (Me. 8, 3-!-). Die
Hec1e ist llieht an ein neut1'ales Publikum geriehtet, zu denl Jesus
Dezidnmgen noeh nieht hat, sondern erst ankniipfen will. - ,Yie
Q mit Me. § 1-3 parallel geht, so hier auch 110eh lllit nIc. § 4.
Denn die Bergpredigt (bei Le Fcldprecligt) als Progrmnm del' Leh1'tiitigkeit J esu, namentlieh ih1' Anfang (6, 1-12), ist ein Gegenstitck zu ~Ie. J, 15 eMt. 4, 17). Del' Untersehied ist. freilieh groB.
Dort oille kurze anspruehslose Zusanullenfassung des al1gemeinen
'uncl stets wiec1erkehrenden Inlwlts del' Predigt J esu; hier ein kunstyollos ausQc::lrbei tetes :Manifest.. Und nicht bloB ein formeller Unterschlecl bcsteht, sondern aueh ein 1nhaltlieher. Bei nrc 1st das
'rhoma Jesu cbs selbe wie das des TKufers, numlieh die p.srci.VGl'1;
das De\'orstehen des Heiehes Gottes ist das i\Iotiv dazu, eine auf· l'iittelnde Drohung. Zu Q dagegen zeigt Jesus, andel'S wie Johannes,
· nicht den Hevers, sondern gleieh anfangs den Avers des Reiehes
Gottes; or lockt c1mllit, er verldindet es als Freuc1enbotsehaft. Er
beginnt nieht mit einer Ol'usten ,Varnung an (las ganze jiidische
Yolk, sondern lnit einer Seligpreisung del' Seinigen. - l\1t lieht
· bib 1ischc Phrascn, wie: er t.at seinen :i\Iunc1 auf und spraeh. Del'
Lehrer sitzt, clie nuehste CorDna hilden die Jiinge1'.
5, 3. Del' starke und sakral gefarbt.e Ausdruck p.'1l.ciptf)~, del'
boi i\le nirgcnd vorkommt, entsprieht in del' Septuaginta dem Hebr.
aseh re uncl hier dOln aram. tu b ai: das 1st cine nieht eben iibcrschwiingliche Graiulationsforlllel. Auf den AuSl'uf folgt iibcrall ein
Begritndullgssatz, wie Isa.3, 10. 11 (1. aschre fliT burn). Dabci
lIebt, lit stcts das Subjeld durch au-;:r){ h ervol', gleich als ob er 1>emcrklich Inaehen wo1lte, daB er die zweite Person (bei Le) in die
· -clritte l?erson iibertrage. - Dcr ersten Seligpreisnng liegt das ort
.~ Isa. G1, 1. i\It. 11, 5. Le. 4, 18. 7, 22 zu gruncle; die frohe Botsehaft"
1:)

,
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die dort den Armen verkiindigt wird, ist eben die, daB ihre1' cbs
Reich Gottes ist. Daraus erhellt nun, daB del' ursprungliche Ausclrucle "die Annen" ist wie bei Lc. 6, 20, und nicht "die Annen
. hn Geist". Del' Zusatz ist bei 7l't'wx.6; nicht so angemossell wie
ebva bei xCl.fiCl.p6~ oder't'aiictYO~ -r"{j XCl.po{~; denn 7l't'wx.6~ wird nicht
in eine111 so allgelneinen 8inne gebraucht wie etwa das deutsche
ann (z. B. waldann, blutarm) und vertragt eigentlich keine Ergiinzung. Abel' allerdings sind die Armen SChOll in Isa. 6], 1 und
in den Psalmen ein sublimhter und gleichsain religioser Begrin'
geworden; es sind nicht die Leute, die kein Geld haben, sondel'll
die Fronul1en, die sich in del' ,Velt enttauscht und unte1'driield
fii.hlel1. Das Reich Gottes scheint hier zukilnftig gedacht zu sein,
wenigstens sind aIle Verba futUl'isch.
5,4 (nach del' modernen Vulgata 5,5) ist ein Citat., Ps. 37,11.
Zwischen den 7li.WZOl und den 7lpazt<; (anijinl und anavim) besteht kaum ein Unterschied del' Bedeutung, so da8 sich, 5, 4: mit
5, 3 deckt. Unter deln Land e 111iiBte hier nicht wie iIn Ps. 37, 11.
PaHistina verstanden werden, ·sondern das HeicIl Gottes. Denn alIc
mit gn beginnenden Begriindungssiitzo haben den gloichen Sinn
und variiron nul' die ml1 Anfang stehende HauptformeI: dena ih1'or
ist clas Reich des Himmels. Das Land ist abor ein sondorbarer
Ausdruck flir das Reich Gottes. VergL zu 5, 10.
t 5, 5 (nach del' ·Vulgat.a 5, 4) Iehnt, sich ebenso wie 5,3 :m
Isn.. Gl an uncI zwar an 61, 2. 3: die Trauernc1en (Sions) solIell
gotrostet werden. 'Vas JUt unter deIn Trost versteht., ergibt. sich
aus clem Vergleich von Le. 2, 25 lllit ~Jc. 15, 43. Bei Lc heiSt. (IS
weniger biblisch unel frischer: selig illr 'Veinenclen, ihl' wenId
laehen.
G, G. Kr:xl Ol~(j)V't'Z; i:~Y OlXWOG'{JV°'JY fehlt. bei Lc. G, 21. Man
muD cs fijI' cinen Zllsatz dos 1\It halton, woil Jesus nul' boi ihm
"Gerechtigl\cit." als religiOsen Torminus gebraueht. Darnm ]](l{-, il1c1essen 1\H lnit. dol' llIloigentlichen Auffassllng cler HungerlHlen <loch
so wenig unrccht wie miL del' del' Armen; vgl. Baruch 2,18. Hnng81'Ieicler waren dic iilteston Christen nicht.
f>, 8 ist abgewandoH. ans Ps. 11, 7: die Schlicht.en wonlcn sein
Angosieht schauon. Dol' Glaubo dol' FrOlnmon, dnJ3 Gott t,rot~ allem
lnit ihnon sei, wird cloreinst Schauon und Erlcbon worden. 1m
A. T. vOl'birgt. Got.t se1n Angesicht VOl' den 80inen, \Vonn or sieh
n icht um sie ki.immert, und zoigt os ihnen, wenn or ihnen Hecht.

~lt.

;chall't. nnd sic Totter..
I
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5. 0.

5, 9-12.
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KaaCl.po~ "C-~ iW.pO{q. finclet sich Psahn 2-!,
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WIe paeificus = ZUlU Frieclen uncl znr Yer,uhnung bercit; \'g1. f), 23. 24. i\lc. 9, 49. Nach 5, 45 konnte In<111
'cneiot
Eoin, ulol ~h:fJU lnoralisch von dol' GottiihnIichkeit, zn Yer1
0
t.ehn. ~Iit IUicksicht auf die c1urchgehende Sinnesgleichheit aller
;,Yciten S~itze hl clen l\Iakarismen 111u8 es abel' naeh Le. 20, 3u.
\poe. 21, 7 verstanclen werden, als Belohnung inl Reiche Gottes.
:IciDen boc1entot sein (5,19); del' Name c1eekt sich mit. denl
Wesen und 1St clie Orfenbarung cles 'Yesens.
D, 10 ,Ytire die achte Seligpreisung. l\It yermehrt abel' clie eIrei
3eiigpreisungen boi Le nieht doshalb, um sie auf acht., sonclern um
:io auf sieben zn bringen; ehenso ,yie er es bei den Bitten (les
,T aternnsers macht.
El' hat auch sieben Gleielmisse in Kap. 13 und
ieben
cherufe in Kap. 23. Eingeschoben ist nun nicht del' allerlings inhaHlieh leieht wiegenc1e Vel's 10; dellll er solI den Uber~ang zu (len beiden folgenclen Versen machen. 80n(10rn vielmehr
{ors 4, (lonn er 1St mit Baut uncI Haar Cry/v '{~v) aus Ps. 37, 11
ibcrnommen, nnd er hat in den Hss. eine schwankondc Stcllung yas often; ein Zeichen del' Interpolation ist.
5, 11. 12 hebt sich. clureh die zweite Person ab, die hei Lc von
lornhorein durchgeht. Angereclet ist deutlich die zuldinft.ige Geneillc1e, rlio nm Christi willen Verfolgungen erleiclet und zwar von
len .Juden, oder vielmehr sie schon erlitten hat, wenn man auf
ins l)l'ilt.eritale OSOlW'WEVOl Gewieht legen darf. Das ~SUOOf1E'iOt ist
leben svst.sv ~IH.l!) Zl1 viel, fehlt bei Le und 111uD auch bei ~It go;trichen werden, 1nit D unel clen alten syrischen und lateinischen
\/e1'sionon. "Euer Lohn ist inl lEmmel" wiirc1e in einer jildischen
,chl'ift bedeuten: er ist inl Himmel aufbewahrt, unl von dort cler;:nnleinst auf die Erde herabzukommen, mit dem Reiche Gottes und
;eine11 Cliitern. Ob diesel' Sinn auch hier beabsichtiot
o ist , HiBt sieh
licht sichel' entseheiden.
11ei IJc kommcn clie Seliggepl'iesenen in das Reich Gottes nicht
}\'cgcn uessen, was sie sind und tun, sonuern wegen clessen, was
lie cnt.bchl'cn und leiden. Bei T\H treten an stelle der Entbehrungen
~llHl L3iden meist innere Eigenschaften odeI' Tendenzen, clurch (lie
lie sieh des Hciches wurdig Inachen odeI' darauf hinstreben. Bei
Lc tril:t die frcuc1volle Zukunft rein in Gegensatz zu dem Jammer
leI' Gegenwart; bei l\It bereitet sie sich schon in den Herzen del'
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Natitrllch sind auch bei Lc innere Bedingungcn
vorausgesetzt, sie werden jedoch nicht hervorgehoben. Die Y:lrianten bei I.c verdienen iiberaIl den Vorzug. ~It hat die 1\falwrisl11en l11oralisirt, ibre Zahl auf sieben gebracht. und ihre Adresse
"\yenigstens fOl'l11e11 fiber die Junger binaus erweitert auf aIle, welcho
die notige Qualifikation besitzen. Nul' in denl Spruch 5, 11. 12 hat
er das Ursprungliche beibehalten. Da richtet sich die Anrede an
die Junger, und sie werden nicht fur ihre Tugenden b~lohnt, SOIldern fur" die Verfolgungen, die itber sie hereingebrochen sind.

l\1t. 5, 13-37.
Ihr seid cla·s Salz del' Erde; wenn abel' das Salz fade
wird, wOlnit solI es (selbeI' wieder) sa.lzig gemacht werdon?
os taugt zu nichts, als wegge"worfen und von den Leuten zert,reten zu werden. 14 Ihr seid das Licht del' 'YeIt; ein~ St.adt,:
die auf eincnl Berge liegt., kann nicht verborgen bleiben.
151\1an ziindet auch nicht e1n Licht an und setzt es unter den
Schoffel, sondern (man steUt es) auf den Leuchter: dann leuehtet
es allen inl Hause. 16 Also leuchte euer Licht VOl' den Leuten,
daB sie eure guten 'Yerke sehen und eurell Vater im lIimmel
.
prelsen.
t
17]deint nieht, ich sei gekOl11ll1en, das Gesetz odeI' die Propheten aufzulosen; ich bin nicht gekol11lUen aufzulOsen, sondern zu erfitllen. 18 Amen ich sage euch, bis Himmel und
Erde vergehn, soll lcein J ota [odeI' kein Strich] vom Gesetz
vergehn, bis aIles geschieht.. 19 'Vel' a~so eins von diesen goringen Gebot.en lOst und so die Lente lehrt, wird gering heiDon
im Reich des Hinlll1els; weI' os abel' tl1t und lehrt-" del' wit'd
gr08 hei8en im Heich des Hinl1nels. 2°[Denll jch sage euch,
wenn cure GerechUgkeit nicht bessel' 1St als die derSchrift.ge]chrtcll unel del' Pharisiier, so werdet jill' gewiB nicht. in das
Reieh (les Himmels hineinkOlnmen.]
:!lIhr habt gehort., daD dell Alten gesagt ist.: eln sollst.
kei nen l'dorc1 begehn, wel' abel' einen 1\'101'c1 begeht., soIl dem
GOl'icht verfallen. 22Ieh abel' sage euch: weI' Init ~einom
Bruder zii.rnt., soll- clem Ger:cht verfa.llen, unc1 weI' zu seinolll
Bruder Ra1ca sagt, solI c10l1l IIochgericht verfal1en, llnd weI'
sagt: clu Nan, solI del' Geenna des Feuers vel'fa.llen. 23 Also
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5, 13ss.

,venn elu elein Opfer znm Altar bringst und dieh dort erinnerst,
da~

elein Bruder etwas wieleI' elieh habe, 24 so laB dein Opfer
yor dem Altar und geh yertrag (lieh erst mit. deinem Bruder,
und dann t nmm, bring dein Opfer dar. !?5Sei dem, del' lnit
{lir roc,hten will~ zu willen und siiume nieht., so]ange du Hoeh
mit, i11m auf dCln 'Yogc bist" damit or dieh nicht delH Hichter
iilJcrgcbo und del' Richter elem BiHte] und elu ins Gefilngnis
ge\yorfen werdest. :lG Amen ich sage elir, du wirst nieht herauskommen, bis elu den ]etzten Heller bezahlt hast..
2 1h1' habt
gehort., daB gesagt ist: c1n sollst nieht ehehrechcn. 2sTch abel' sage euch: weI' ein ,Veib ansieht sie zu
IJegchren, treibt SChOll Ehebruch mit ihr in seinem Iferzol1.
:!~ \ Venn dieh a bel' elein rechtes Auge ZUl11 Straucheln bringt,
so reiD es aus und ,drf es yon eliI'; elenn es ist dir besser,
daB eins deiner Gliecler yerloren gehe unel nicht dein ganzer
Leib in die Gecnna kOIllme.
31 Es ist gesagt:
weI' sein \ Veib entUi13t, gebe ihr ei nen
Scheidebriof. 32Ich abel' sage eneh: weI' sein 'Veib ent.liH3t,
. auOer wegen IIurerei, del' maellt, daB sie die Ehe bricht, unc1
wer eine Entlassene freit, del' bricht die Ehe.
33 'Yeiter habt ihr gehort, daB den Alten gesagt jst: du
sollst nieht falseh sehworen, sonc1ern dem Herrn deinen Eid
orfiillen. 3-1 Ich aber sage eueh, ihr soUt iiberhaupt nieht
schworen, weder bei dem Himmel, denn er ist del' Thron
Gottes, 35 noeh bei del' Erde, denn sie ist del' Schemel seiner
I:\UJe, noeh bei Jerusalem, denn sie jst die Stadt des groBen
Konigs. 3; Auch bei deinem Haupt sollst du nicht sehworen,
dcnn c1u kannst kein eil1ziges Haar wei13 odeI' schwarz machen.
:J7S on dern
eure Rede sei ja fiir ja und nein fiir neln; was
dariiber ist, ist VOIU Unreeht.
5,13-16. Die in 5,11. 12 eingeleitete Anrec1e luit Ihr setzt
sich nUll fort. ,Vtihrend abel' vorher eine andere 'Velt erhofft und ver:hei13en win1, soIl hier die gegenwartige 'Velt c1urch die innere
Maeht del' ehristliehen Gemeincle um oo'ewanc1elt werden. ])<11'an
: schlieBen sieh dann die llloralisehen Anforderuncren
an clie christo
: liche Gemeinde, die viel hoher sind als die an die J uelen gestellten.
5, 13. Zu gruncle liegt nIe. 9, 50, bestatigt c1urch Le. 14, 34;
: das umgekehrte VerhKltnis ist nieht denkbar. Naeh nie sollen die
.' Jlinger Salz bei sieh haben, naeh nH sind SIe selbeI' das Salz del'
j
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Erde odeI' del' ~Velt. :Mel'kwiirdig, daB nieht Jesus seIber, sondel'll
die Jiinger (d. h. die Gerneinde) das Salz und das Licht der ,rolt
genanllt werden. In deln selben Sinne heiBt das R.eich Gottes
del' Sauerteig.
5, 14-1G. Zu grunde liegt :Mc. 4, 21, bestatigt durch Le.8,
1G. 1], 33; ~1t deutet auch hier lUll. Das Licht ist nach i]1111 nicht
die Lehre Jesu, sondern der gute'Vandel seiner Junger: fein,
aber gesucht; denn die Le11re gehort auf den Leuchter, nicht cler
~Vandel. Die Gmneinde soIl ein sicheres Zutrauen haben zu del'
ihr innewohnenden gottIichen Kraft, die ohne ~Vorte clie elt wirbt
und von iunen iiberwindet. "Unser ( euer) Vater inl Himmel" ist,
ein von den Juden ~bernomnlen'er Ausdruck,' d~r seinen Hauptsitz
bei nit hat..
5, 17-20 sind eine llloglichem lvIisverst.andnis vorbeugondc
Einleitung zu del' foIgendell Polemik gegell das Gesetz. Jesus' will
es trotz allem nieht auflosen, sondeI'll erfiillen; seine Al;>sicht ist
nicht negativ, sOlldern positiv, sogar superlativ. Vg1. zu 5, 31. 32.
Die gesetzgeberische Autol'ittU: die er in Ansprueh nimmt, setzt
voraus, daB er sieh an seine Gemeinde riehtet.· Die Stellungnalllne
des neuen Geset.zgebers zum Gesetz del' Al ten war die brennondo
}'rage des jungen Christ.eutums. Bei ~1c. § 49 beriihrt Jesus sic nur
gelegentlich, abel' ganz unbefangen. Bei ~lt greift er sie gleich ill
seiI1er ersten Rede prinzipioll an, abel' viel befangener.
5, 17. Die Prophet.ie kOllunt aIs ErgKnzung des Gesetzos in
Lletl'<leht" nicht als 'Veissagung; das 0 d e I' (= und) erklart sieh aus
del' yorangehenclen Negation. "Tie das AuflOsen nieht dureh Han(leln, sondern dureh Lehl'en gesehieht., so aueh das El'fiil1en nicht.
du 1'eh das 'run del' Gebote, sondern dureh clie 'Bestimnlung ihres yo]]en
Sinl1s, soc1a13 den Intent.ionen iiber den 'Vol'tJaut hinans znm Zicl
yerholI'en wird. Jesus gibt sieh als Lehrer und vcrgleicht sieh miL
anderon jildisehen Gesetzeslehrern.
5, 18. Del' Sprueh finc1et sich aueh bei Le (l G, 17) und zwar
noeh schroil'er. Ew; a.v TIr1V'ta "(SVY(cC<t CMc. 13, 30) Inn f3 aus clem YOl'heI'gchenden Satz Init 2we; a.v eI'kHirt werden. Es wird also cin Aufboren des Himmels und del' Erde und dmnit aueh des Gesetzes in Aussieht genommen - andel'S wie Le.16, 17. In cler Syra S.fehlt·~
VOl' p,t(J. xEpa{o:, dann wiil'de dies als Interpolation aus Le erseheinen,
wo es nieht n9ben ((Ute( EV, sonderll statt desselben erseheint. Un
os sieh lun die Sehrift des Gesetzes balldeIt., so ist das J ota nicht
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del' gl'iechisr.hc Buchsbbe. In del' hebl'aischen Sehl'ift. ist. nun abel'
d:lS Joel nieht besonders klein, sondern nul' in del' :Hmniiisehen, in
die (las A. T. (lamals also schon transkribirt gewesen sein InuB,
,vie lllan Inlt l~echt gesehlossen hat. Yg1. Lic1zbarski 192.
5, 19. ~ran sonte aus historischen Grunden c1enken, es handle
sieh hier um die jilc1isehen Sehriftgelehrten. Aber (las zweimal
wieclel'hoHe ,,1m Reiche Gottes" nlhl't. Init. Not.wellcligkeit auf die
chl'istliche Ge1ueincle (11, 11. 13, 52) und auf christl i che Lehrer, die
bei ~It stcts mit. den jii.disehell Schriftgelehl'ten auf eine Stufe gesla1lt \venlcn. Jesus setzt also auch hier die Zukunft als GegenW;lrt. yoraus. Er exkolDmunizirt, zwar nicht diejenigen 1.1ehrer
Eei IlOl' Gemeincle, ,,,elche eine odeI' die andere Best,imll1lll1g des Gesetzes anfheben, weist ihnen abel' einen niederen Rang an als denen,
die das gauze Gesetz uufrecht erhaHeu. Zwischen r.dj'a:; und
nJ:.f.z.ta"Co; ist kein Unte'rschied cles Grades, das Aramaische hat filr
den Superlativ keille besondere FOl'ln ausgebildet, nOt~(j'll ist Ullbequem; es miHHe dem ),uG"~ gegensiitzlieh entspreehen. In D fehIt
die zweite Hulfte des Verses.
5,20. Die Geroehtigkeit 1st das pharisaische Ideal und bei
Mt a nch das christliche. Bei 1I1c kommt OtX'ltf)GU'I'lj und OtX'ltooV
liherhaupt llicht YOI' , und OlX/XtO; nul' einnlul iI'onisch 2, 17, wenn
luan die groDe PUl'enthese 6, 17-29 auBer betracht laBt. 1m Folgenden wird jedoch nicht gegen die Gereehtigkeit del' Pharisaer
polemisirt. Auch zum V orhergehenden steht unser Vers in schiefem
Verhaltnis; er schwebt einigermaBen zwischen zwei Stiihlen. In D
fchlt er.
e), 21-26 ist die erst,e von den wuchtigen Antithesen, die nun
'schbg auf schlag sich folgen. Jesus wirft sein Iell sage euch
; in flie ,Vagschalc gegen clas, was den Alten gesagt ist, nicht gegen
l Moses (vgl. 5, 31 gegen ~1c. 10, 3). ~Ioses soIl oO'enbar aus denl
Spiel bleiben. Es gelingt jedoch nul' f01'1ne11; denn clas, was zu
, den Alten gesagt ist., unterscheidet sieh in \Vahrheit nicht von clem
Gesetze Moses. Vennutlieh sol1 del' ,Vortlaut des Gesetzes del'
; jiiclisehen Religion gleichgesetzt werden, die abel' in luancher I-linsiehl, doch ebenso dariiber hinausging wie die christliche. Die Folie
winl vel'dunkelt, um das Licht heller strahlen zu lassen. Es
: schimmert eille Stimmung durch, welche durch clie Kreuzigung
·Jesu in dell Jiingern el'zeugt wurcle und durch die Verfolgungen,
die sie selbeI' auszustehn hatten. Mt steckt a1s schriftgelehrter
I
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Mt. 5,21-24.

Jeo1'usaleme1' viel tiefei' iIll Judentum als Jesus von GaliHia und ueurteilt trotzdelll seine chdstenfeindlichen Voll{sgenossen, namentlich
deren geistige Fiihrer, viel scharfer. El' schwankt zwisehen zwei Polen.
5, 21. Kp((j't~ ist nicht das Urteil, sonde1'n wie in Dan. 7, 10
(das Gericht setzte sich) das Gericht als Behorde und zwar das
Lokalgericht, das die hohere Instanz des Synedriums in Jerusalem
tiber sich hat. Nach deln Deuteronomlunl ist das LokaIgericht
in del' Tat auch fiir Kapitalverbreehen zustandig. Abel' eine so
111ilde ausgedriickte Strafbest.inlll1ung fur den 1\'lord ("er ist luimineU") finclet sich 1111 Gesetz nirgend. Sie ist hinzugefiigt, um zu
deIn Gegensatz in 5, 22 iiberzuleiten und ihnl Relief zu geben.
5, 22. Del' Bruder ist wie in 7, 3 nicht bloB del' christlichc
Bruder; illclessen liegt kein Anla13 VOl', die Heiden einzubegreifen,
da die Angeredetell tatsKchIich auf den Kreis del' jiidischeo Gesellschaft beschrKnkt sind. PO:X'l soU Dach ITbereinkunft derSachyersUindigen ~p'l' sein, entspricht auer diesenl
orte In~r lnangelhaft. Die Syrae ii.bernehmen es, wie billig, un1i.bersetzt, geuen
dagegen p.wps mit ~'1~tV wieClel': das entsprechenc1e S ch au te ist
noeh heutzutage ein iibliches jii.disches Sehimpfwort. Sprache UlIlI
Horizont sind hier bemerkenswert jii.disch; die jii.disehe ObrigkeiL
ist noch durchaus in Bestancl und Funktion, und Jesus erkennt ihr
Recht an. Die Dl'ohung: "tu das Dieht, sonst kOllll11St du VOl' das
GW'icht (Qahal)", findet sieh z. B. im Bueh Siraeh des ofteren. Da~
gut bezeugte dx~ ist doeh wol int.erpolil't; auch das Verbot des
Schworens laut.et ganz allgemein, oowol del' geset.zlicho Eid nicht.
verboten werden solI.
5, 23. 24. t1wPOY ist Opfer, wie 23, 18. 19. Joseph. Ant. 1, 1G7.
Bell. 4, 73. Del' Sprueh ist fiil' J ernsa.lemer berechnet, die (lOll
Tempel zur Hand hatten, und nicht fiir GaliHi,er, zu denen JOSllS
doch reden mii.Bte; fiil' diese wiire wenigstens eine Situation, wie
sic IdeI' [tngenommen wird, l'echt ungcwohnlich gewesen (trot);
1\T c. 1, 44). Daher winl man del' Formulirnng bei 1\1c (11, ~[))
den Yorzng gebcn milssen: wenn ib1' st.eht. und betet, so yer~
geut, was ihr etwa gegcn wen haht. 1\H juclaisirt hier wie ofter.
Er sot.zt voraus, daD dol' Opferdiollst Hoeh in "oHem Gange 1st lln<l
daB auch clie jerusalemischen Chdsten darall teilnelllnen. DaD 81'
X(J.~o:)J,d.T'ifh sagt fiir C;r.p~i:E ulld "wenu elein Bruder etwas gogcn
clieh ha.t" statt "wenn dn etwas gegen cleinen Bruder hast,", geschieht UIll del' Allknilpfullg del' folgellden Verse willen.
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26 isL bei Le (12, 68. 69) bessel' so ausgec1riickt: wenn
du mit. neinmll VorkHiger ZUlli Hichter gehst, so gib dir noeh auf
dem ~Yego 1I1i.1ho, yon ilnn 10szukollllllen. "lGOt iIll Imperatiy VOl'
Partizip oder Adjekti y k011nnt l:ifters yor (Me. 5, 34. Le. 19, 17) und
ist. nadl del' Septuaginta zu Proy. 3, 0 nieht als Aramaismus zu bet.rachten.
~)~ 27-30. Schon dio Alten sind bei clem \Yort.Iaut des sechst.en
Gebots n leht, stehn goblicbcn; Jesns geht trotz ~H iibr l' lob. 31 nicht
11in(l.u8. fU';o.l"l.o. [\ 28 ist natiirlieh das ,Yeib oines llnderen.
Der YCI'S 20 (morkwiirc1ig 6 i3~Ztrj~), del' nus 18, 9. ~Ic. 9, 46 stammt,
ist hier sohr gut angebracht.. Vers 30 abel' fehlt mit Hecht in D
uuel Syra S. Donn Hand und FuB passon nieht in den Zusammenhang, del' sieh yon 5, 27-2U auf 5, 31. 32 fort. erstreckt; sio sind
nicl1t wie das Auge kupplcrische Organe, welcho clie Begicrde ZUlU
\Veibe reizen.
3: 31. 32 stammt aus 1\[e. 10, 1-12. Die Anderungon sind'
I\:einc Verbcsserungen. Dol' ).r)i'o~ ,,"oPVst'l.; komm t bei dom Recht
1es i\Iannes, seine Frau zu entiasson, gar nicht in Frage; \venn sie
lie Ehe brieht., so hat sie sich ",,,,jderrechtlieh yon ihm getrennt
.mel ~oll naeh clom Geselz gesteinigt ·werden. Uncl \yas hei ~Ie nul'
lIs cino moglichc 1?oIge del' Seheidung (im :Fall der ,Yioc1ervorheiralllng) nachtriiglich erwKhnt wird, tritt hier ohne weHeres ein
wie CillO not,wenclige Konsequonz, so daB die Scheid uug an sieh
:tls Eheuruch orsehoint.
Dies jst. del' einzigo Ji'alI, wo Josus cine mosaische Vororrlilung
gcrac1ezll aufhobt, also das stiirkste Beispiel seines ,Yidersprnehs
gcgen das Gesetz. Von hier aus (und nieht von dol' Beschneielung
aus) wird die ganze Erorterung uber eliesen schwierigen und wiehtigen I>ul1kt bei den Jndenchristen sieh entsponnen haben. Das
erhellt. na!l1cmt1ieh aus Le. 1G, 17. 18: "leichter vergeht Hillllnol und
El'dc, als claD oin Buchstabenstrich yom Gesetze falle; weI' sein
:\Yeib cntHiDt und eine andere freit.. brieht dio Ehe , und weI' die
Entlassene freit, bricht die Ehe;'. In diesel' Zusamluenstellung
.platzen die Gegensatze direkt aufeinander. - Del' erste Satz wic1ersprieht lllatcriell clem z\veiten (d. h. ?\Ie. 10) total, ohne daB das
formcll bemerklieh gemaeht wird. Es ist abel' 1<1 al' , daD er dOln
;zweiten die antin0111istische Spitze abhrechen will unc1 eben darin
seine 'Yun;el hat, daD also ~Ie. 10 den Ausgangspunkt bilclet.
.Kun deckt sieh Le. 16, 17. 18 mit ~It. 5, 18. 32 .sachlich unc1 gro.8ten-
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teils auch im Ausdruck. Daraus folgt, daB ~fc. 10 auch del' Ausgangspunkt fiir die deIn Lc und ~it gemeinsame Quelle gewesen
ist, deren l1ackter'Vortlaut Lei Lc erhalten ist. nit verallgeIneinert
und stellt auch al1deres als das Veroot del' Scheidung unter clon
selben .Gesichtspunkt, sodaB del' urspriingliche Gegensatz, von clem
die ganze Betrachtung ihren Anfang genommen hat, zurilcktritt.
:Merkwiirdig, daB :Mt auch in del' Succession von 5, 29. 31 dem Me
(Kap. 9 mll Schl~B und Kap. 10 am Anfang) folgt.
5, 33 -37. 'Vie OP.VUSlV hier zu verstehn ist, erhellt aus clem
Folgenden. Es handelt sich urn die Reele del' ~lenschen unter einaneler (5, 37), die sie mit Eiden. und Fliich~n zu spicken pflegen;
nicht um den geforelerten Eid VOl' Gerjcht, del' eleln gegeniiber im
:Morgenlanele gar keine R.olle spielt, obwol wir immer gleich daran
denken. Daran iindert g,\w~ nichts. Es ·war unter allen Ulnstanc10n
notwenelig, lun den Gegensatz auszudrii.cken: man solI nicht bloB
nicht zur Liige schworen, sondern iiberhaupt nicht schworen.
Auch die Essener durften nicht
. schworen und schwuren doch hei
del' Aufnahme in den Orden schwere Eide, die ihnen von den
Oberen auferlegt wurden. In 5, 33 liegt kein eigeiltliches Citat
VOl" "Die Stadt des groBen I\onigs (el. h. Gottes)" ist fiir Mt und
seine Verehrung J erusalems ebenso bezeichnend wie "" die heiligc
Stadt" .
~
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5, 38-48.

Le. 6, 27-36.

:Ihr haht, gehort, daD gesagt ist: Auge urn Auge, Zahn
um Zahn. 39Ich abel' sage ouch, ihr sollt euch nicht wehren
gegen cbs Unrecht. Sonelern weI' dich auf die rechte 'Vangc
sehHigt, dOlll wende auch dio linke her. 4°Uncl weI' dicl! y01'ldagen will, um deinen R.ock zu bekonllnen, delll laB auch den
l\fantel. 41 Und wenn einer dich fiir eine Moile pressen will,
so goh mit ihm zwoi. ·12 ~Vor dich bittet, elGIn gib, und wor
etwas Yon elir lej}1011 will, yon elGIn wende dich nicht abo
.13Jhr habt gehol't, daD gesagt jst: elu sollst deinen Nachstcn
lichen und deinen Feincl hassell. 4-lIch abel' sage euch: liebt
cure Feincle und bet-et fiil' eure Verfolger, .J5 dmnit ihr SOl1ll8
soiet eures Vaters im HimltlOl, denn er Hif3t seine Sonne aufgehn iiber l30se uncI Gute unel regnen ii.ber Gorechtc und Ungerechte. <lGDenn W0nn illr liebt, dio ouch lieben, was habt

~It.

5,38-47.

illr fill' ein Ycrdienst.? tun nicht so auch die Zollner? 4GUnc1
wcnn ihr nul' eure Brileler griiBt, was tut jhl' besonderes? tUll
nicht auch die Heiden clas selbe? '!SIllr sollt also yollkoillIuen
sein~ wie e:101' himmlischer Vater yollkommen 1St.
Naeh elcIn Zwischenstilck 5, 13 - 37 trifn lilt wieder mit Lc
zu:::amnlen. bei clom diesel' Abschnitt unmittclbal' auf die "L\lakarismen fo1gL Er setzt. abel' auch hier noeh seiu antithetisches Schema
fort, unc1 zwar miL weniger Recht. Denn die Tulio 5, 38 war
Hingst YcraHet, nud der Sprueh 5, .:1:3 stcht in diesel' Form nieht
im Alten Testament. und "\"1i1'(le aueh die l\Ieinung desselben nul'
clann trcfren~ wenn sZapo; der Nationalfeind sein sollte - was bei
i\It nicht die Absicht 1St.
5, 39. ~S~tti.Y fehIt in ]) und Syra S (wie bei Le. G, 29), obwol es hier bessel' IHl13t aIs 5, 29.
f)~ -10. D liest am Anfang 'l.al ·6 aD,wv hn Casus absolutus,
nnd (bs wird richtig sein, weil sonst. die grammatisehe Hektion
c1ul'ch cdrc(p (hinter iJ.r.rs;) nieht nachgeholt. zu werden brauchte.
Das OlJergewand Hi8t sich weit leichter entbehren als clas Unterge\Y:1Ilc1: die 1l0twenelige Steigerllng, die Le. 6, 29 herauskommt, ist
dnreh Mt yerdorbell. Bei nIt. ist hier "\yie 5, 25 von Heehtsansprueh
die Rec1e. l.1ei Le nieht..
5. 4:1 fehIt. bei J.Jc. Del' Relatiysat.z steht einenl Casus absohllus g1eic.h, die Rektion wirc1 clurch fJ-s-r' aihou inl Hauptsatz naehgebl'acht. Das a.'('wpsUSlY (woher yielleicht (j:Yi"~J,o;) 1st Sache etwa
cines Solc1aten, elor sich yon einenl Bauern sein Gepiick bis ZUl1l
lltlChsten Dorfe traaen
HiBt.
v
5, 44. Die li'einde sind die J uden, welche die Christen \'orfolgen; bei Lc schlieBt del' Vers an 5, 12 an. 'A jO.7\&:Y (Lc. 6, 33
o.'j(J.[) ("/i':'JtSl'l ) 1st nieht so stark wie das c1eutsche 1i eben'; rf)u; clj'a7\(Dna; up.a; 5, 46 bec1eutet auf armnaisch nicht mehr als: eure
}'rennc1e.
0, 45. "Sohne Gottes" hier im llloralischen Sinn: 111111 ahnlieh.
5, 47 fehIt in del' Syra S. und bei Lc. DaB hier die Rede
sei yon einer bei den Christen eingerisse'nen (sonst inc1essen nur
bei (len nluslimen bekannten) Sitte, den GruB zu einenl l'eligio8en
Vntl;r~cheidungszeichen zu maehen und ihn allen Niehtchristen zn ve1'sagen, ist ullwahrseheinlich, da die Heiden das c10eh nicht cbenso
". machen. Das SaHim boten sich nieht bloB die Juden, sondern aueh
. die a1'amaischcn Heiden: a.D: s~ !.lE.v 2:6po; EUU(, us),,zp..
)
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l\It. 5, 48.

5, 48. TEA€tO~ kommt in den Evangelien nul' bei l\it VOl', uncI
auch bei diesem auBer an unserer Stelle nul' noch 19, 21; vgl. dio
Note dort. Jesus legt kein Gewicht auf die Ausbildung del' vo11komnlenen, gerechten und heiligen Personlichkeit, sondern auf den
Dienst des Nachsten. Viel echter Le. 6, 36: o~x"C(PP.OYE~.

Mt. 6, 1-18.
6, 1. HiHet euch, eure Gereehtigkeit VOl' den l"Iensehen
zu iiben, tUl1 yon ihnen angeschaut zn werden; sonst habt ihr
keinen Lohn bei eurenl Vater i111 Hill11nel. 2 'Venn du also
Ahnosen gibst, so posaune nicht VOl' dir her, wie die Heuchler
tUll, in den Synagogen und auf den Gassen, unl von den l\1enschen geriilunt zu werden: AUlen, ich sage euch, sie haben
i11ren Lohn weg. 3Sondern wenn du Almosen gibst, so wisse
deine Linke nicht, was clie Rechte tut, "d a111it dein Almosen
hn . Verborgenen gesehehe und dein Yater, del' auf das Verborgene den Blick l'iehtet., cfir vergelte.
5Und wenn ill1' betet, seid nicllt wie die Heuchler; denn sie
liehen es, in den Synagogen' und an den Stra.i3enecken Zll
stehn nnd zu beten, damit sie den Menschen in die Angen
fallen: A1nen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg.
6S ondern wenn du betest, geh in die Kammer, schlie13 dio
'fiir und bet zu eleinCll1 Vater im Yerborgenen, und dein
Vater, del' auf das Yerborgene den Blick richtet., ,yird elir vergelten.
7 Und wenn ihr betet., so plappert ni~ht wie Heiden, denn
sie glauben erhort zu werden, wenn sic viel 'Vorte 111aehen.
~Ahmt j]mcn also nicht nach, denn euer Vater weiB, wessen
ihr bediirft., ehe illr iIll~ bittet. 9Ihr nun betet so: Unser
Vatcr iIn Hilnme], geheiligt ,verde elein Narne, 10 es komme
elein Heieh, es geschehe dein \Ville, wie im Himmel, anch auf
Erden, 11 unser .. " Brot gib uns heute, 12und erla8 nns unsere Schuld, wie wir unsern Schulclnel'll erlassen, 1:l un c1 bring
nns nicht ill VersucllUng, sondern erlos nns von clem lrbeL
H D01111 wenn jIll' den ?llenschen ih1'e Fehle vergebt., so wil'd
auch euch euer himlllliseber Vat.er vergeben; 15 wenn illr abcl'
den :i\Iensch(m nicbt vergebt., so wird euer Vater eueh die Fehle
aueh nicht vergeben.

lilt. G, 1-7.

16,Venn ihr abel' fastet., so 111acht kein triibseHges Gesicht
'wic clie lleuchlel'; denn sie ent.stellen ihr Gesicht., um den
l\Imlsehen als faster :in die Augen zu fallen. AIllen, ieh sage
cnell, :::ie llhben 111ron I.John ,,,ego liS on dern wenn du fastest.,
so salb dein Haupt und wasch elein Angesieht., lSc1amit du
nicht in die Augen fallest den l\[enschen mit deineJn Fast.en,
sondern im Verborgenen deineln Vater, und elein Vater, del'
aur das Yerborgelle den Blick richtet, dir vergeltG.
Dies SUick 1st wieclenull deJll nIt eigentiimlieh. Bisher hat
Jesus zur ~loral des Gesetzes Stellung genonllnen, jet.zt geht er
iiher zu den opera Stl pererogata, zu del' Ascese des J uc1entums.
Er braneht danir speziell den Namen OlW'(toO"UV-" G, 1. Die Juc1en
vcrstehn darunter VOl'zugsweise das Almosen ; Jesus seheint aueh
Fasten und Gebet einzubegreifen. VOln eigentliehen Kultus redet
or kein ,Yort: z. B. auch nieht von del' Beschneidung. Vg1. zu
nrc. 2, 188S. 11, 25.
G, 1. Zum DaLiv hinter DE~G-rjY~t und 9C<VYj VClt S. N61c1eke Syr.
Gramm. § 247 (in del' 2. Aufl.) und BlaB § 37, 4. El OE P.·~·(E =
veIl a, sonst.
G, 2. Der Numerus in der Anrede weehselt G, 6. 17 genan so
wie hieI'; nul' G, 8 wechselt er nicht. Die I-Ieuchler schlechthin
sind bei ::\H die Pharisaer. 'AirSx.rJUCitV hat hier einen stal'leel'en
Sinn wie cliri),(J.f;~; Lc. 16, 25.
6, 3. Das Vel'hiiltnis cler reehten Hand zur linken c1i~nt nueh
hei dOll Al'nbel'n zur Bezeiehnnng del' engsten und vertrautesten
Gcmeinschaft (Hamasa 422, 22. 100, G).
6, ,,1 Das zweite Ev ~ill iWUiri:(U luuD ObJ' elet zu R),sm.ov
sein.
jJ
.lm Hebraischen 1st ::l ii~i nieht selten, abel' aueh fiir das p~lHi. stinische Aramaisch belegt SehultheB ::l ~f~ri.
6, 5 fehlt in del' Syra S., dann lniiBte abel' aueh G, 6 fehlen .
. Our. E:jSG'OS weehselt 6, 16 111it P.~ A,lYSCi{h; iIll Aramaisehell ist kein
l1ntersehied. Auch ohne Negation wird das Futurum fii.r Conjunctiv
lund 1mpel'ativ gebraueht (0, 45. 7, G); s. BlaB § 64, 3. Zu yl: l,ou:jtY vgl. 23, G.
In D heiDt es: qnAI)UCil-Y O"i:~Y7.t . . . sG'i:Wi:=:; 'l.c<t
: .7:poG2uZ6(LsVOl ungriechisch und dal'um \Vol richtig.
6, G. Jesus geht bei. nle nicht in die Kammer, SOndeI'll auf den
, Borg, um einsnm zu beten. Fur vercrelten
erwartet man erhoren.
0
G, 7 setzt formell das Y orhergehende nicht fort, sonclern hebt
, nou an. Es wil'cl protestirt nieht gegen J uden, sondern gegen
I
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Heiden, undnicht gegen die Absicht, YOI' den ~fenschen zu scheinen,
sondern gegen die Absicht, die Gottheit zu erweichen. Inl Eingang
steht ein Participium, nicht ein Sat.z luit Otc<v, wie sonst; auch fehlt.
in 6, 8 del' Ubergang von del' pluralischen in die singuIaI'ische Anrede. Also beginnt hier wol ein Nachtrag (6, 7-15), del' dio
Einschiebung des Herrengebet.s zum Zweck hat, welches bei Lc an
anderer Stelle und in anderer V{ eise eingefiihrt wird. B'ltt'1Aoj'C.'ly
wird erkHirt d urch 7rOA'J)I,0ylfJ.; die Syrae horen ~'li:tC<)I,f) - )\f)'(ctY he1'aus: clas aramiiische batt 5,1 bedelltet leer, nichtig. nian weiD nicht,
wie d ie Heiden sich dac1urch yon den J uden unterscheiden sollell,
daB sie beinl Gebet viele 'Vorte" 111achen. Del' Vaticanus und dio
Syra C. verwandeln E(}VlXf)l in U7rOXPli:C/.(, abel' das 1st faIsch.
6, 9. Das wahre Gebet ist die Schopfung del' Juden, und auch
das Vaterunser folgt jiidischen VorbildeI'n, wenngleich es nicht blof~
ex fonnulis Hebraeorum zusamnlengesetzt 1St Das Kaddisch, tlas
lnan lllit Recht vergleieht., Hingt zwar nicht lnit A b b a an; hat abel'
auch als erste Bitte: dein N(1)le werde geheiligt. Nul' ,\~ird hinzugesetzt: in del' kiinftigen 'Velt. Das nationale, eschatoIogische odcr
messianische Element, das im Vaterunser zuriicktritt, geht inl Katldisch durch von Anfang bis zu Ende. Die Bitte "unser t~iglich
Brot gib uns heute" konnte dort nicht vorkolnnlen.
~

6, 10. "Dein Reich komnle" ist auch il11 Kadc1isch die zweitc
nitte. Statt del' schwer verstandIichen dritten Bitte, welehe bei
Lc (11, '2) fehlt., heif.H es im Kaddisch: eure Bitte geschehe!

G, 11. In ETIlOUO'lOV st.illllnen ?\'l t und Lc ii.bCl~ein, so scltsnm
diose gl'iechische Uberset.zung des ara1l1iiischen Odginals auch ist..
Die Syrne S. (zu Lc. 1], 3) und C. geben das 'Vort wiecIer mit best.:i.ndjg, cont.inuns; in 2 ~Iaee. 1, 8 haben ein paar obsknro

HSf'. TOU~

a.Pi:OO; -rou; Emf)oO'{oo~ fill' '''7~n Dri'

Nnm. 4, 7, "'0 rill'
Von continuus liege

clie Sept.uagint.a Ot ap-rol Ot olc(jrC<Vi:o~ sagt,.
quotidianus del' alten Lat,inae nicht woit abo Ol'igones gcht yon
(lieser :iltesten, etynlologiseh allerdings ganz undurchsichtigon l1Jld
auch zu Ci'~VSpov odeI' i:O XfJ.O' 'lIP.sPa.v (Lc) wenig passenden ErkHirung ah und lnacht Bahn fill' oine neue, zu del' .Toa. G, 34ss .AnIeitung gcgeben hat.. Sic Iiegt VOl' in denl snpersubst,ant.inlis des
Hieronymus, ist abol' gekiil1stclt. unc1 etymoIogisch aueh nieht. ha\t.bar. Gegenwiirtig wird ~TIlOUO'lr); lneist von ~ ETIlOUCiC< (Y1fJ-SpC<) abgtJleitet. Das ist. etyrpologiseh am bequemstcn. l\Jal1 bcrnft. sieh

Mt. 6, 13-18.

damI' auf da;3 Hebriicrevangelium. Hieronymus sagt. zu nIt. G, 11:
in cV.1ngclio quod appellatur Hebracorum pro supersubstantiali pane
rcpori Ina h a r quod dieitur crastinunl. Dies setzt die JJesart des
l\U yoraus ,,111'5er Brot fiil' lllorgen gib uns heute", und nicht clie
Lcsarr, des Le: "unser n. fil.r morgen gib nns jeden Tag". Abel'
yergeblich frilgt. man sieh, ,yarum im Gricehischcn danB nicht i:OV
o.07.0Y :0,) ~t~ (1.;)IOtI)Y iibcrsctzt ,yircl. sondern -ctJ') 0.07.0'1 i:OY ~m0U()tOY.
])cnn dCHl (j·~[J.2prJV cntspricht. a.upwl/ uud nicht -(, emr)u::v,(. 'E"tOuCil0;
\yinl somit tlurch das Hebr~ierevange1jU1n nicht erldart. ,Venn es
Yon -(, STCtI)U~O: kommt, so wiirde 7.0 xa.{}' ~V~pO:Y des Lc elen Vorzug
Yor (j'~P'spr)v yerdicnen. Ygl. Leo nleyer in Kuhns Ztschr. VII 401 ss.
G. 18. ])iese 13ittc fehlt bei Lc ebcnso wie die chitte; Mt
m~H',llt die Sicbenzabl yoll. Sie geht cigcntJieh auf clie ErlOsnng
Isl'ae1s dureh das messianischc Heil. 'A'ITQ i:OU 'ITuY1jpou ist auch
hicl' neut.ral.
G, 14. 15 jst ein Nachtrag zur fiinften Bitte.
G, 16-18. Das i:tu YOI' clem ersten EV i:(i) x(jOC!iCl.lm G, 18111U8
. gcstridlen uncl ~:,1 i:q) 'lop. noch Init Y"fjGtc:UWY verbunc1en gcclaeht
werden, um richtigen Sinn zu el'zielen. Kpo~a.toV (wie wcnigstens
del' Vatic. llnd del' Sinait. lesen) statt 'lopo,,-COY HUlt abel' auf, und
del' ganze Satzbau ist etwas verrenkt.
I

,
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Le. 12, 22-34.

Samnlelt cuch nieht Schiitze auf Erclen, wo :Motte und
Host zerstorcn und wo Diebe einbrechell unc1 stehIen, 20son_
dcrn sammelt eueh Schut.zc im Hinlmcl, wo nicht 1\Iottc noch
l~ost zcrslorell und wo keine Diebe einbrechen und stehlen.
21 DeIlll wo clcin Schatz 1st,
eln ist auch elein Herz. 22 Das
Augo ist des IJeibes Licht. ,Venn elein Auge ungetl'iibt ist, so
wircl dein ganzer Leib hell sein; 23 wenn abel' elein Auge nicht
tnugt., so wird elein ganzer Leib flnster sein. 'Venn nun elas
Licht illl elir finster ist, ,vie erst die Finsternis (an elir)! 2-lNiemanel kann Knecht zweier Herren sein:~ entwecler haBt er den
cinen unc1 liebt den andel'en, oder er halt sich an den einen
unc1 achtet des anc1eren nieht. Ihr konnt nieht Gott elienen
und dem 1Iamon.
5
:i Danull
sage ieh cueh: seiel llieht in Sorge urn eure
80c1e, was ihr essen, und nieht Ulll eurell Leib, was ihl' anJ

28

l\It. 6, 18-23.

ziehen sollt.! ist nicht die Seele 1nehr als die Nahrung und del'
Leib Ineh1' als die Kleidung? 2GSeht auf die Vogel des HimIDels, sie saen nicht, sie ernten nicht, sie bringen nicht ein in
Scheuern, und euer himmlischer Vater ernahrt sie. Seid illr .'
lljcht viel mehr wert als sie? 2i "Tel' unter euch kann mit
Sorgen seinem 'Vuchs eine Elle zusetzen? 28Und WarUll1 Inacht
ihl' euch Sorgen wegen der Kleidung? betrachtet die Lilien des
Feldes, wie sie wachsen; sie arbeiten nicht und spinnen nicht,
2!J und doch, sage ich euch, war aueh Salolllo
in all seiner
IIerrlichkeit so schon nicht angetan wie diesel' eine. 30 'Venn nun
Gott clas Gras des Feldes, clas heute steht und morgen in den
Ofen geworfen wird, so Ideidet, wie viel mehr euch, ihr Kleinglaubigen! 3 I Als'o sorgt nieht: was sol1en wir essen, odeI' was
trinken, odeI' was anziehen! 32 N<tell a.lIe eleln traehten die Heiden. Euer himmlischer Vater wei13 ja, da13 ihr das alIes notig
haht. 33Trachtet zuerst nach dOln Reiche und nach del' Gereehtigkeit, so bekommt ihr.. das andere dazu. 3·1 Sorgt also
nicht lun lllorgen, denn elctS :Morgen wird flir sich seIber
sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner Plage.
Ilier trifrt 1\H zwar mit Lc zusamnlen, abel' nach Lc gehort,
das herrliche Stuck nieht in die Bergpredigt.
6, 10-21 st,eht bei Lc (12, 32 - 35) nicht VOl', sondor}) nadl
G, 25-34. An stelle del' esehatologischen nioti virung (Le. 12,
32. 33) sotzt nIt (6, 1U) eine allgemeine Erma.hnung, die aus G,20
leicht zu schop[en war; cler iiberlieferte Stoll' erscheint bei ihm hior
wie anele1'swo abgekHirter und sozusagen freie1' von den Eierschalen.
Er vermeidet es, den Schatz im Himmel odeI' vielmehr die Schlltze
- denn or gebraucht den Plural statt des Si ngulars - clureh Yor1{ilUf und \Veggebon del' irdischen Giiter, d. h dUl'ch Ahnosen (Tob .
.:1-, D. nIc. 10, 21) entstehn zu lassen, wle es bei Lc geschieht, ob\\'01 die Diebe und l\Iotten, dol' n1<1111on, und das Verbot del' Sorge
noeh darauf hinweisen.
.
G, 22. 23 wie Lc. 11, 34-36. l\It kOl1l1nt von deJn HOI'zen als
QueUe dos ]Jichtens und Traehtens auf cJas Auge als Quelle del'
Sehkraft, die hell odeI' aueh nicht hell sein kann. (AT.},ou~ ist narh
]) 10, lG so viel als dxipo.t');, integer. Del' lotzte Satz uedeutet,:
wenn das Allge, die Sonne des Leibes, Hnster ist, wie flnstor wird
(lann del' ii.brige Leib sein, cler an sieh Finsternis ist und nul' yom
Ango Licht ompfiingt. Das Subjekt 'to uXQ"Co; bedeutet also etwas
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:1Ilderes <lIs -das yoraufgehende Pr~idikat Cix~tO;: es ist 70 aX,)70; .0
EY al)~. namlich del' Leib. Das Bild ist fiir unsern Geschmaek nieht
besonc1ers gelnngen, bei Lc (11. 3G) steht etwas ganz anderes <1n
del' Stelle.
G, 24 wie Le. 1G, 13. Das Thema ist nicht clas yon G, 22. 23,
sonc1ern das yon G, 19-21. D:1s aut-aut bedeutet nieht Inehr als
ein et-et. Del' Gegensat.z Yon fltcrsi:v und o.~{(J.TCaV ist, wenigstens
innerhalb cles Bildes, nieht absolut, sonc1ern komrarativ zu verstelm; wenn ein Mann zwei Frauen hat., so heiBt die, die er vorzieht, schleehthin die geliebte, und die andere schleehthin die gelwDte (Dent. 21, 15, Gen. 29,31. 33). Die Et;pnologie von Mamon
- ist llnbek:l11nt; es Hi13t sieh aueh nieht naehweisen, daB es ein
Name fiil' den Gott des Heiehtums sei.
G, 25-33 stimmt luit Le. 12, 22-31 sowol in del' Reihenfolge del" SITtze als aueh vielfaeh inl grieehischen Ausdruck iiberein.
Das 0to. .oiJ.o ;.ii'w U~tY mH Anfang kehrt bei Le.- 12, 22 wieder,
ohwol es sieh dort auf ganz andere Pl'anlissen bezieht.
G, 2G. An stelle del' volkstiimliehen Raben bei Lc set.zt Mt die
biblischell Yagel cles Hinlluels und st.att Gott sagt er "euer Vater
· 1m Himmel':, obwol diesel' Ausdruck den Vogeln gegeniiber wenig
angebraeht ist.. In 5, 30 abel' heiBt es auch bei ihm: Gott. nlii)'/,oY
ist. jat.t1r, vg1. zu 10,31.
G, 27 ist vereinzelt, steht abel' aueh bei I.c (del' eine :Moral
~nhangt 12, 2G) an del' selbcn Stelle. Es gibt Riesen unter den
Exegetcn, welehe den ,Vunseh gl'oBel' zu sein, als man ist, unbegl'eiflieh finden. Sie wollen unter 1;)'tX{1J. clie Lebenszeit vel'stehn.
'Yircl abel' clas Leben l1acb del' Elle gemessen? und hat es ein so
: festes natilrlicllCs nla~, daB del' ,Vul1sch, es zu vel'ki:i.rzen odeI' 7,U
· verliingern, Unlllagliehes verlangt? Es InuB bei del' alten Auf· fassung, clie Yon fast allen Versionen vertreten wil'd, sein Bewellc1en
· hal)en. Es liegt ein popularer, mit Absicht kraB ausgec1rilc1der
i Sprueh \'01'. Das [yo. 1St iibrigens im Aramaisehen nicht so stark
'\vie im (-h-ieehischen und fehIt bei Lc, sodaB die Qualifizirung des
MaBes a.ls cines besonc1ers ldeinen (auch -nul' eine Elle) wegfiillt.
(5, 28. Del' Ubergangssatz mn Anfang fehlt bei Le. Die Lilie
1 des Felc1es ist biblisch, ebenso clas Gras des Feldes 6,30.
Lc
i sagt: auf dem 1"elde das Gras.
G, 30. O[l1:w; wircl Yon c1er Syra C. und ebenso Le. 12, 28 von
i del' Syra S. ausgelassen, von del' pedantische~l Erwagung aus, daB
I
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7, 5.

Gott so schone Kleider wie den Blumen, und gar Boch schonore,
den ~~enschendoch nicht gibt.
6, 33. TIporrov, flir ~1t aufs beste bezeugt, sehwKeht den Sinn
ab und fehIt bei Lc. Aueh die Gereehtigkeit findet sich natiirlieh bloB bei ~H. Abel' die handsehr. Uberlieferung sehwankt hier
stark. Del' Sinaitieus liest: 't~Y ~WjlAE(O:Y xo:l 't~v OliWlO~UY'lV o.Utou
- dabei befremdet die Bezeiehnung Gottes dureh das Pronomen
(das sich auf den weit zuriiekliegenden himmlisehen Vater 6, 32 beziehen lnliBte), die Verbindung zweier Status construeti VOl' einem
Genitiv, und die paulinisehe Gereehtigkeit Gottes. Del' VaticallUS
liest mit Ulnstellung del' Akkusative: 't~Y OlY.. Yo. 't~v ~o:Q'. (J.Utou.
Abel' "die Gereehtigkeit und soin R.eich" wurde keinem Autor in
die Feder HieBen ... ,Venn so verstanclen werden solI, so beruht die
Lesart auf Korrektur; andernfalls erheben sieh dagegen die gleichen
Bedenken wie gegon die des Sinaitieus. rch habe in del' Ubersetzung
CdHOU ausgelassen, das ist abel' nul' ein Notbehelf.
6, 34 fehIt bei Le. Del'. Geniti v E'lUtYj; ist ungriechisch und
grade darmn eeht; wohl d il eh = 'to: &(J.Ut1J~.
Q~.

~1t.

7,1-6. Le. 6, 37-42.

Richtet nicht, damit ihr nicht geriehtet werdet. 21)e1111
mit dem ~rieht, womit ihr riehtet, werdet ihr gerichtet, und
Init clem :MaB, womit illr meBt, wird eueh gelnessen. 3 'Vas
siehst du abel' den Splitter inl Auge deines Bruders und dell
Balken in deinem Auge bOlnerkst du nieht? 40der wie kallllst.
c1u zu deinenl Bruder sagen: laB Inleh den Splitter dir aus
clOln Auge ziehen - wenn ein Balken in deineIn Auge ist.!
S])u Heuchler, schaff zuerst den Balken aus deinem Auge, claIlll
magst du sehen, clen Balken aus dOln Auge deines Brnclers
heriluszuziehel1.
GGebt das Heilige nicht den I-Iundel1 und werft oure Perle
nicht VOl' clie Siiuo, damit sic sio nicht mit ih1'en FilBen zcriroten, und sieh wenden und ouch zerreiBen.
7, 1-5. Dies ist das ch'itte StUck del' Bergpredigt hei Le,
das bci ihm auf nit. 5, 38-45 folgt; del' innere ZusaIllmenlwug
desselben ist bei nit straITor und gleichartiger. Das Vorl,ot 7, 1
goht bei. I\U nieht gegen die obrigkeitliehe Justiz, SOndeI'll gogen
das private Hichten, du's bei den jiiclisehen und wol anch boi den
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christlichen Fronunen inl Schwange war; die Anrede UT.oxpti:(I. '7, [)
bezicllt sich nicht bloB auf Pharisiier. In '7, 2 ist. VOin gottlichen
Gerich t die Heck. "Aq;s; ~x~rD,w ist. aranlii.iscl1, so namentlich nach
FSrJa (caye); es kommt. nicht clarauf an, 0 b del' Konjunktiv odeI'
der Imperati y folgt. ~wp),s~st; ,\"ird '7, [) in anderem Sinne gebrancht. als Me. 8, 25.
'7) G. Del' Vers hat bei Lc keine Paranele, steht isolirt und
lnarkirt die J1'uge zwischen '7, 1-5 und 7, 7-1J. ,Venn nach
15, 2G lEe I-Iunde die Heiden sind und i:0 fJ.,'lOV das Eyangelium
o<1el' cbs Heich Gottes, so muG 1m zwei ten Sat.z statt des Plurals
nnch ];3, -lG del' Singular erwartet·, werden: eure Perle. In del'
armn:iisehell Schrift. kaHn in diesem Fall del' Numerus nicht. unterschieden wenlen. Auch in 10, 5 wird die nlission unter Heiden
uml Bnnwl'itern verboten. Del' folgende Plural (l.01:OU; legt keine·
groDen 8chwierigkeiten in den 'Veg.

11 t. 7, 7-11.

Le. 11, 9 -13.

Bittet:, so wird euch gegeben; sucht, so fhlClet ihr; klopft
an, so wird euch aufgetan. S Denn weI' bittet, empfiingt., und
weI' sucht, findet, und weI' anklopft, clem wird aufgetan. 90der
welcher Mensch unter euch, den sein Sohn urn Brot bittet,
,,,ird ibm einen Stein reichen, 10 0 der wenn e1' ihn urn einen
Fisch biUet, eine Schlange? 11 \Venn nun ihr, die ihr bose
seiel, enren Kindern gute Gaben wisset clarzureichen, wie vielmehr wird euer Vater im HiInmel Gutes oaeben denen , die ihn
biLten.
7,9.10. 'EmOlOOyCI.l heiBt nac:h den alten Versionen I)or1'iaere
o
,
,wiUlJ'end
das Sid in Em(Yji:2:lY, ~mllVWy.ElY an del' Becleutuna0 des
[,.
dlmple~ niehts tindert.
7, 11. U nter die Kategorie del' -rrf)V-'Jpr){ fallen auch die Jti.nger;
andel'S 12, 34. Dagegen a!-1(1.ptw),Ol sind nul' die Gottlosen und be,sOl:c1ers uie_ Heiden. 'EUVlXO; finc1et sich nul' bei ~It., "EJJ,'I v einllal
i bel nrc (7, 26).

NIt. 7,12-14.
AlIes nun, was ih1' woIlt, daB die Leute euch tun, tut ih1'
ebenso ihnen; das 1St das Gesetz und die Propheten.

Mt. 7, 12-14.
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13Geht ein durch die enge Pforte. Denn weit und breit
ist die StraBe, die ZUlU Verderben fiilut., und viele sind, die
darauf eingehn. 14 Abel' eng ist die Pforte und schmal ist die
StraBe, die ZUlll Leben fiihrt, und wenige sind, die sie finden.
7, 12. Ein Sprichwort (Tob. 4, 15), das bei Lc. 6, 31 an anc1el'f~r
Stelle steht.
7, 13. 14. Die eschatologische Farbung bei Lc (13, 2·1) V01'wischt Mt hier ebenso wie 6, 19. Die enge Tiir wird als bekannt
vorausgesetzt; deI1l1 sie ist das NadelOhr von i.\{c. 10, 25, wie man
hei Lc noeh sieht. Nocl spater ist Jesus selbeI' die Tiir gewordon
(Joa. 10). Von der einen Tiir geht l\it zu. den zwei ",Vegen iibel',
beHH3t abel' die Tiir im Singular nnd reservirt sie fiir den
schnlalen ,Yeg _. wenn die in meiner Ubersetzung befolgte Lach1nannsche Lesung von 7, 13 richtig ist. Die zwei 'Vege gehn !lei
den Juden nicht etwa auf die griechische Legende von Herkllles
zuriick, sondern auf Ps. 1, 6 und zuletzt auf Hier~nl. 21, S
(Dent. 30, 19): siehe ich leg~ onch den ",Veg des Lebens unll (10s
Todes VOl'.
Q~.

wit. 7, 15-27.

Le. G, 43-49.

'Vahrt ouch VOl' den falschen Propheten, clie in Sella fsldeidern~u euch kOl1nnen und inwenclig reiBende 'Volfe sind.
1 GAn
iluen Friichten werdet ihr sie erkennen. Kann man
etwa Traubon lesen yon Dorn biischen odeI' Feigen von Disteln?
17 So bringt jeder gnte Baunl gnte Friiehte und del' schlechte
J eder Banm, del' nicht gute Fruc.h!.
Banm sehlechte Friichte.
bringt, wird abgehauen und ins li'oner geworfen. :10 Also all
ihren Fl'iicht.en werdet illr sie erkennen.
21 Nicht jeder, del' zu mil' sagt.: Herr, lIen! kommt hilleill
in das Reich des Hinllnels, SOndeI'll werden ,Villen tnt meines
Vaters im Himmol. 22Viele ,verdon zu miL' sagen: Herr, Hcrr,
haben wir nicht. c1urch deinen Namon £!eweissaO't
v
0' durch (loinen
Namen Teufel ausget.riobon, dnrch deinen Namen viele'Vuncl(l1'
getan? 23Und dann worde iell ihnon rund heraus sagen: ieh
ha1.1e euch nie gekannt, weicht VOll mil' ihr Tli.ter del' llllgerech tigkeit!
2·\ ,Yet' nun diese meine 'Yorte hort und darnach tut·" del'
ist einem klugen Ma.nne zu vergleichen, del' sein Hans auf don
l!)

~It.

33

7, 15-23.

Fcls baute. 2;,Und dol' Regen fiel unc1 die Strome kamen una
die ,Yinde ,yo11ten und sehlugen gegen clas Haus, und es fiel
nieht, donn os war auf den Fels gegrllndet. ~GlTnd weI' diese
meine ,Yorte hlirt uncl tut nicht darnach, del' ist einem torichten
1\1anne zn Yel'gleiehen, del' sein lIans auf den Sand baute.
n Und del' Hegen fiel nIlll die Strome kmnen und clie ,Vinele
\yeh ten nnc1 stieDen gegell clas Haus, unc1 es fiel unc1 seili Fall
war graB.
Dies yierte und letzte St.iick del' Bergpredigt sel1lie13t bei Lc
an I ~ 1- 5. ~fatthaus hat, clie vier preiler in del' selben Orc1nuug
iibernommen, 'wie tc sie bietet, c1azwischen abel' graDe Einsatze
angebl'acht.
7, ] [) feh1t bei Lc und beschriinkt den Si11n des Folgenc1en in
llngehoriger ,Veise, elenn unter den Biiumen mit schlechten li'riichten
sind nieht bloB odeI' auch nul' yorzugsweise falsehe Propheten zu
vorstehn. DaD Jesus schon jetzt von Yerhii.1tnissen del' Zukunft
l:ec1et, die er boi :M c erst in del' apokalyptisehen Rede Kap. 13 be• riilnt, falIt in del' Bergpredigt. des nIt nicht auf. Die fahrenelell
Propheten miissen fill' die christliche Gemeinc1e eine wahre Landplage gewesen sein.
7, lG. 17 wie J.Jc. G, 43. 44, nul' mit l1nderel' Anorclnung del'
S··t
~Al ·ze.
7, 18-20 fehIt bei Lc und bringt nichts N eues. In 7, 18 wird
7, 17 in negativer Form wiederholt; vgl. 12, 33. Dagegen ist 7, 10
aus 3, 10 entlehnt.; Init Hinzufiigung von y'~),6v, unl Zusammenhang
mit clem Vorhergehenden zu stiften.
7, 21. Del' zweite Satz fehIt bei Lc und stmllmt nus fire. 3, 35.
Dol' erste erscheint abel' auch bei Lc, in kiirzerer und lebhafterer
Form, una gestaitet einen SehlnD auf das relative Alter von Q.
, JeslIs winl in Q schon y.upts l1ngeredet, d. 1. mari odeI' Inftr{tna
(1. Cor. IG, 22), bei ~Ic regelmKBig nur Ot0ri~XIJ.AE == r a b b i. Zu
, J csu Lebzeiten gab es keine Leute, die sich flir seine J iinger auszugelJe~1 ein Interesse ha.tten. Bei IVIc (3, 35) werden vielmehr clie
Geistcsycrwandten J esn seinen 131ntsverwa~c1tell entO'eO'enO'esetzt
clie
b
b
b
niehL.; von ilnn ,vissen wollten. Die Distanz beSl1O'L
etwas. ]) n r eh
b
doillcn Namen d. h. als Christen.
7, 22. 23 ist an diesel' Stelle dem nit eigenti:imlieh. Jesus stellt
, . sieh schon hier in seiner ersten Rede als den Richter am jiingsten
Tage VOl', weit ausgesprochener als Le. 13, 25ss. 'AVOP.llJ. sagt nul'
<-

'-'

J
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Mt. 7, 24-8, 4.

.Mt, -es ist del' Gegensatz Zll Otx,Cl.tocruv1) und stellt sieh zu diesen und
ahnIiehen ji.i.disehen Begriffen.
7, 24-27 wie Le. G, 47-49. Die Gefahr
del' Ersehiitte1'un brr
.
kOllllnt von auBen, nieht von innen; durch Verfolgungen (l\'le. 4, 17),
nieht dureh Anfec.htungen. Le hebt cleutlieher hervoI', daB es lec1igIieh auf die Fundamentirung ankOlllmt: sie mul3 bis auf den festen
Grund gehn, bis auf den Felsen. Ob die Obersehieht Sand odeI'
Fels ist, ist eine1'lei. Die TCO"Lap.o{ sind Strome von Regenwassor.

§ G. 9.

~It.

7, 28-8, 4:.

Und als Je~us diese Rede beendet hatte, waren die Lente
bet-rofTen ob seiner Leh1'e, 2!Jdenn er Iehrte sie wie einer, cler
:Maeht hat., und nieht. 'wie ih1'e Sehriftgelehrten.
8, 1 Als er abel' von1
Berge herabstieg, folgte iIlIn ein
grol3el' Haufe. 2 Da kmn ein Aussiit.ziger, tiel VOl' ilun nieder
und spraeh : Herr, Wel1B dn willst, kannst. c1u lllieh reinigen.
:lUnd er sireekte seine IIanc1 aus, riihrte ihn an und spraell:
ieh will, sei ge1'einigt! Und alsbalc1 wurde 8ein Aussafz gereinigt. 4 Und Jesus spraeh 'zu ilnn: hiite dieh, irgend wem
etwas zu sagen, sonc1ern geh, zeig dieh dem Priester und bring
(las Opfer dar, das 1\loses ihnen ZUlll Zeugnjs yorgesehrieben hat..
Hi:0r ninll11t. nIt den naeh § 5 (4, 18-22) unterbroehenen Faden
des Me wieder auf. Von § G gibt ernul' 'den Anfang (~ie. 1, 21. 22)
lInd sehenkt. sieh den Rest., c1a er die allgemeine Uhersieht, 4, 2B-2f>
an clie Stelle gesetzt hat. Aueh das Redaktionsstii.ek § 8 (Me. 1,
Bf)-39) HiBt er aus und geht sofort auf § 9 iiber, indem er § i
aus GrUndell des Ttinerars fiil' eine sp1i.tere Stelle verspart..
7, 28. 2D. ])er fTuergang 07E S"LEf,E0EV ist uesonc1ers bei ~n bolielJt; (f:n) Cl.OlOiJ ACl.Aoono; kommt. z;war aueh eil1mal bei Me ,'or
(14·, 43), jedoch in viel lJestimmt.erer Bedeutung. Ih re Sehrii'tgelehrt.en sagt l\It, weil er anch ehl'istliehe Sehriftgelehrt.en kennL
8, 2. TCP0O'EXUVEt fehIt bei Me. Uher die Anrecle XUptS, die hoi
nIt und Le on. vorkommt, s. z;u 7, 21.
8, 4. Den Sell 1uD des 1\Ie (1, 45) sehneidet nit ab, weil die
Heilung bei ihm in voller OfTentliehkeit. VOl' sieh geht Es 1St abel'
eine Inkonsequenz, daB er c1a.nn c10eh das opa p."oEvl d'rrll; boibehiilt nncI nul' die sonc1erbare Heft.igkeit., mit del' Jesns (Me . .1, 4;3)
den Geheilten anfiihrt, untcrdriiekt" ehenso wie Le.
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Mt. 8,5-7.

Q.* !\It. 8, 5-13. Le. 7. 1-10.
,Vie er nun in Kapernalull hineinkall1, ·frat ein Hauptronnn zu :hm, bat 1hn und sagt,e: GHerr, Inein Knecht liegt
geHihmt zu Hause und st.eht groDe Qual aus. GEl' sagte zu
1hm: iell solI kommen und ihn hell en ? 8Der I-Iaupbnann antwortete und sprach: Herr, ieh bin nieht wert, dan du unter
mein Daeh tretest, sondern sprieh nul' ein 1Vort, so wircl mein
1\ neeht genesen. 9 Denn aueh ieh, ein Mensch unter BefehI,
habe Kriegsleute unt.er lnir, und sage ieh zu c1iesem: geh, so
gehL er' uncI zu ehwlll anc1ern: lw1l1ll1, so kOlll1nt er, und zu
mei11e111 Knecht.: tn clas, so tnt er es. 10 Als Jesus clas harte,
wunclerte er sieh uIltl spraeh zu deln Gefolge: Amen ieh sage
ouch, IJei keinen1 in Israel habe ieh so groBen Glauben gefunden.
II I eh sage euch abel': viele ,yerden kOll1men yon Osten und 'Vesten
UTIlI lnit Abrahau1 und Isaak und Jakob zu Tisch sit-zen hn
Reich des Himmels, \2 abel' die S6hne cles Reiehs werden ausgestoDen in die Finsternis drau(3en, dort wird Gejamlner sein
und Zahneknirsehen. 1 3 Und Jesus spraeh zu dmll Hauptmann:
geh; wie ciu geglaubt hast, geschehe dir! Und sein Knecht
,yanl gesunc1 zur selben Stunde.
Diese Erztihlung foIgt bei Le und l\It auf die Bergpredigt.; l\It
schiebt. zwar ein Stuck aus 1\lc dazwiscben, hat abel' in den Anfa,ngen yon 7, 28 und 8, 5 den Eingang Lc. 7, 1 110ch erhalten.
Sic variirt hei l\It unel Le und findet sich in einer anderen Fonll
im vierten Evangelium (Joa. 4, 46-54), indessen nicht aIs das erste,
sondern aIs das zweite ,Yunder Jesu.
S, 5. Del' l\IUl111 heiBt in del' Syea S. und 111anchen Latinae
zu l\lt eh i Ii a r eh. nas ist, wie ieh belehrt worden bin, in diesel'
Zeit, kein militariseher, sondern ein Boftitel (Mc. 6, 21 ; hazannarc1 ?).
Freilich l\It.. 8,9. Le. 7, 8 wic1eI'spricht. - Bei nIt (und Joa) kommt
del' .Haupt.mann sogleich seIber, bei Lc kOllllnt er iiberhau pt nicht,
sond-3rn schield zuerst die Altesten del' J uden , dann andere Boten ,
die nlJer nul' se1l:t Spraehrohr sind.
8, 7 wircl von Th. Zahn luit Recht aIs Fraae
aufO'efa13t.
Die
o
;:,
J\"anken werden sonst immer zu Jesus gebraeht, sogar del' Giehtbriiehige c1urch das Daeh; nie kOlnmt er' zu ihnen, auner bei J airus.
Hier ist dus Ansinnen noeh befremdenc1er, weil del' Hauptmann als
Heide gilt. An sich konnen die Solclaten des Antipas auch Juden sein
L.
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Mt. 8, 8-12.

8, 8. In starken Gegensatz zu .Mc wird in Q* bei diesem
ersten und als Beispiel clienenden'Vunder das groi3te Gewicht. darauf gelegt., daD es durch das blaDe "'art geschieht und dureh
Fernwirkung.
.
8, 9. Die weitHiufige AuDerung hat den Zweck, das 1l-oyrjV /,O'(tp
noch nachdriickIicher hervorzuheben. Statt Etf1{ erwartet luan ein
Part.izi piunl und stat.t sXWY ein Fil1itUlll; vielleicht Iiegt. ungeschickte
Ubersetzung VOl', gleichfonnig bei M:t und Lc.
8, 10. Del' Schlu.f3satz setzt unpassender weise V Ol:aus, claB
Jesus schon auf eine Hingere "'il'ksamkeit zuriickblicke; bei del'
Bergpredigt ist es abel' nicht andel'S. Del' hohe Nanle Is r a el wird
bei }\ic niemals fiir die J uden gebraucht. V gl. 9, 33.
8, 1J. 12 erschein t bei Lc (13, 28. 29) an anderer Stelle in
etwas ancieren 'Yorten und ist von nIt 11ierher versetzt., weil hier
ZUlU erst·en mal ein Heide Glauben an Jesus zeigt.
Das Heich
Gottes wird von den Juc1en a.ls :Mahl vorgest.ellt; den Braten liefel't.
del' Behemoth· und den Fisch del' Leviathan. DaB es ursprilnglich
fiir die Juden bestimmt ist., erliellt. aus Abraham, Isaak und Jakob.
Die Juden heWen darum die Otf)l "tYj'1 f;O::1.; abel' die 8011ne des
Heichs sind eben die, die n i c h t hineinkonlluen. Bei :Mc nnden
sich solche heitlenfreundlichen Aussagen Jesu ilbedwupt nieht., bei
~It.stehn sie zusammen Dlit ganz entgegengesetzten Aussagen.
N'pha.9 (E~epZEcrf}o:t) ist clas Passiv zu appeq (expdl,AElY); nit iibersetzt. wortlieh, Lc gi bt den Sinn bessel' wieder; vg1. 1\It. 15, 17 (m it.
Me. 7, 1D) 17,27. 'Ev i:"fI &p,+ Exdv'{l = eil.dem hora; das Aramiiischc
ha t keinen besonderen Ausdruck fiir idem.
]\'Iil' kommt es so VOl', als ob del' Haupt.mann yon Kapernaull1
ein Doppelgiinger des Jairns \yiire. Beic1e kommen Jesn entgegen,
als er YOll eillem Auslluge zl1rilcldwh1'(, nach Kapernaull1, und beido
7;U dCln sell.>e11 Zweck, 11m fill' einen schwer kranken Hausgenosson
7;11 biUen, del' ausnahmsweise beidemal nieht Zlll' Stelle gebl':leht.
wit'd. Beides siutl Beamten und die einzigen Beamten, fill' tlio
Josus'Vunder t.nt.. DerHauptmann ist; freiIieh l\Cin dpXtaoydjwjo;.
AboI' etwas c1avo11ldeJJt lInn bei Lc noeh an: or hat den Jl1c1en die
Synagoge geban!;. Dies paBt schlecht zn oinem Centuria, eillem
blaDen Unteroffizier. Tn del' Tat redat das vierte EvangeJillll1 violInohr von einmn ~O:Gt)dXr5;, und nun ]wmmt auch del' Chiliarch del'
Syra S. 7;U Ehr0n: or steht als v01'nohmer und nicht Inilitiil'isehor
Beamter clem f;rJ.crt)dXr)~ u utI dem dPXlO'Oyd)'wj'o; nither als dem CCll-
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turio.

Einc spezielle Berilhrung zeigt sieh in -rt axu)J,El; -rOY GlOd.a"!.r;)"w Me. 5, 3f> und xuptc }L~ axu/,lf)l) Le. 7, G: J esns soIl sieh
(aueh bei l\It.) nicht ins Hans des Bittenclen bemilhen. Freilich
nuS ycrschieclcnon Grii.llclcn, das cine nlal, "weil er nichts mehr nii.tzell,
clas andere mal, weil er anch nus del' 1i'crne 1181fen kann. Die Dift'erenz
erkl~rt, sich Zll111 Teil clal'aus, ,Yeil del' Hauptmann bei Mt uncI Lc
(abel' nicht. bei J Oct) zum Heiden gewordell 1St" unter clesscn Dach
Jesus nicht, ireten clilri'. Desonders abel' daraus, weil die Tcnc1enz
besteht d ie &'.p~, die bei ~Ic stcts erl'onlerlich 1st" auszuschlieDcn
uncl clie Heilllng dllrch (las bloDe ,Yort, dllrch Fernwirkung, geschehell zu lassen. Del' Unterschied zwischen Tochter, 80hn (Joa)
odeI' J\ necht bedentet nicht viel. Zu bcmerken ist noell, daD del'
Name .Tairus boi Mc erst spateI' binzngekommen zu sein seheint;
'vgI. zu Mc. 5, ~2.
j

§ 7. 1\1t. 8, 14-17.
Unil Jesus kam in Petrus' Haus und sah clessen Schwiegermutter liegen und ficbern. 15Und er dilute an ihre Hand, und
cbs Iieber yerlie13 sie, und sie erhob sich unel wartete ihm
auf. lGS plit am Tage abel' brachten sie viele Besessene zu
ihm, und er trieb dic Teufel aus mit einem orte uncl heilte
nlle Kranken, 1i auf claB in Erfti.llung ginge, was c1urch den'
Propheten Esaias gerec1et 1St: er hat unsere Krankheit genommen
und un sere Leiclen getrngen.
Die Yorige Geschichte spielt mn Tor clel' StacH., diese in der
Stadt.. Erst naehclem Jesus \Yiec1el' in Kapernaum c1arinnen ist.,
kann cr in das Haus des Petrus gehn. Darum hat ~It den § 7
'nieht mil ill 7, 28 - 8, -± untcrbringen kannen.
8, 14 r~~):~:J.sv'J (Me xCl.dx~t-ro) = ralni.l" wie
8,G. 9,2. 1\1c.7,30.
.
8, 16. J\r)O(lP wird naeh 8, 8 hervorgehoben, obwo1 vorher die
. kranke Frau dUl'ch Beriihrung geheilt ist. ~Ic sagt: sie brachten
I aIle uncI er heilte viele; ~It umgekehrt: sie brachten viele und er
heiltlj nne -- ebenso 12, 15. Das Gedralwe
D , von clem ~Ie redet ,
wii'll bei l,It und IJe hier uncl afters ausgelassen.
8~ 17. Aus welcher Versio11 das Citat (Isa. 53, 4) stammt,
; .!tiDt sidl nicht ausmaehen. Fii.l' Cl.t0SlV st.eht auch 10 37 },!J.U8d.vElY·,
IJ
. vg1. loa. 1, 20. 1 J oa. 3, 5. ~Ierkwiirdig, claB nIt darunter die Hei: lung versteht.
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8, 18-22.

Mt. 8, 18-22. Le. 9, 57-62.
Da abel' Jesus eine :Menge Volks um sieh sah, gab er Befeh], an das andere Ufer zu fahren. l!lDa kam ein Sehriftgelehrter und sagte: ~ieister, ieh will dir folgen, wohin du
aueh gehst. 20 Jesus spraeh zu i]nn: die Fiiehse haben Schliipfe
und die Vogel des Himmels 'Vohnungen, del' ~ienschensohn
abel' hat keine Statte, sein I-Iaupt niederzulegen. 21 Ein anderer
Jiinger abel' sagte zu ihm: Herr, erlaub lnir vorher zu gelm
und meinen Vater zu begraben. n Jesus spraeh: foIg lnir und
laB die Toten ihre Toten begraben.
.
8, 1S (fortgesetzt durch 8, 23) ist wegen 8, 20 an diese Stelle
vorgeschoben, c1amit Jesus auf del' 'Vanderung erscheine. Angemessener versetzt Lc diese Perikope in eine spatere Periode,' wo
Jesus seine Heimat verlassen hat, lun naeh Jerusalem zu reisen.
8, 19. DaB es ein Schriftgelehrter ist, soIl ein Vorlll'teil orwecken und die Abweisung v6rbereiten. Del' :Mann sagt aueh 0toicrxCI./,s, wiihrenc1 das Gegenbild (8, 21) XUplS. Beides findet sidl
bei Le nicht, del' sonst wortlich iibereinstin1ll1t.
8, 20. Ka:wcrx"1jYt6/-L'l'rCl. Dan. 4, 9. ~1t. 13, 32. Del' ~Iensehcn
sohn ist bei ~It und Lc von vornherein Selbstbezeichnung Jesu.
S, 21. 22. Del' vorher Abgewiesene war ja gar kein Jiingcr;
es' InftBte . also heiBen: ein andereI', welcher Jiinger werden wollto.
Besser Lc. 9, 59. Nul' bei Le tritt aueh del' Gegensatz IdaI' helTor,
daD del', del' sieh lnoldet, abgewiesen wird, c1agegen ein anderor,
del' sich nicht gOlneldet hat, den Rnf erhtilt und ihm un verzilgl iell
folgen soIl; vgl. 1 Heg. 19, 19ss. Nicht jedel' wircl fill' del' Nachfolgo fiihig orachtot (Lc. 14, 28), obwol doch aIle anclel'en als Tote
bozeiehnet worden.

§ 25.

11t. 8, 23 - 27.

Unc1 or trat in das Schiff unc1 seine Jilnger begleiteten ihn.
2·1 Da erhub sieh ein groBes Ungestihn auf denl See, so daH
das Schill' von don ,Vogon bocleckt wurcle. Er abel' schlief.
25Und sio traten he1'an nnrl weekten ihn und sagton: Herr,
hilf, wir gehn zu grunde! z(jUncl er spl'ach zu ihnen: was said
ih1' bange, ihr KleingHiubigen! Dal'ttuf stand er auf und selwH,
dio ,Vindo und das Meer, und os ward groBe Stille.' 2iDio

~l t. 8~
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Mensehen -a ber verwunderten sich uncl sag ten : ,,,as fill' ein :Mann
isL der, daD a ueh clie 'fincle uncI clas :01eer ihm gehorchen!
Iiii' die. Yorsehiebung yon § 27 lag Oill Grnnd VOl', -ti.ber clen
seiner Zeit. zu red en sein \\"ird. Yielleicht erkHirt sieh daraus auch
die Yorschiebung von § 25. 2G. ,Vie gewohnlich verkllrzt ?\It seine
Vorl'lge. Er HiBt namentlich die Angabe aU8, daB Jesus im Hinterteil des SchilYs auf einenl Kopfkissen sehlief, uncI cla13 er zum 'Villde
S~1gtO: halt den ?lIund! Zuerst schilt. er clie Jtinger und dann erst
diG Elcmente; die umgekehrte Ordnung bei ~Ic ist angemessener.
Tn :3, 27 sind staU del' .Hinger die ?\Ienschcn zum Subjekt gemacht,
yon clenen 111an nieht ,\"eiB, \Va sic herkommen.

§ 26.

I

I

}\tIt. 8, 28-34.

Und als or an das andere Ufer kam in das Land del'
Gac1arener~ kamen ilun yon den GrabsUitten her zwei Besessene
entgegen, sehr gefKhrliche lIIenschen, soc1aJ3 niemancl jenes ,Yeges
gehn mochte. :!9 Dnd siehe sie schrien unel sagten: was haben \\"ir
mit d ir zu schaffen, Sohn Gottes 1 bist du hergekOlnmen, lUll
nus \'01' del' Zeit zu qualen? 30Es war abel' weit weg yon
ihnen eine Herde yon vielen Schweinen auf del' 'Yeide. 31 Die
Diimonen baten ihn Dun und sagten: wenn du UDS austreibst,
so laB UllS in die Schweinehercle fahren. 32 Und er sprach zu
ihnen: geht hin! Und sie fuhren aus in die Schweine. Da
stiirmte die ganze IIet'de clen steilen Abhang hinab in clen See
~llld verkam il11 'Yasser.
33Die Hirten abel' flohen uncI kamen
in die Stadt und berichteten alles, auch das von den Besessenen. 34])a zag die ganze Stadt hinaus .J esu entgegen, uncI
als ~ie lIm sallen, baten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen.
Mt ilhergeht zwar clie anstoBige Geschichte nicht, macht sie
abel' Jnuz ab, c1rangt l\Ic. 5, 1-10 auf z\yei Verse (8, 28. 29) zusammen uncI HiBt nIc. 6, 16. 18-20 aus. lIiit dem Dual, den er
fl'eilich auch sonst (9, 27. 20, 30. 21, 3) liebt, halt er yielleicht die
Jlitte z\yisehen dem anfKnglichen Singnlai· und dem dunn plotzlich
CillT ietenden Plural (Legion) bei Mc. Ein theologischer Zusatz ist
,-pt; ita.tpOt) S, 29; d. h..
VOl'
del' endo'ilticren Verc1ailllllnis. DlU'ch
0 0
p.lJ.xpav rl. ...' rll>i:WV 8, 30 (Me. 6, 11: dart am Berge) wird die Sache
\Yllllderbarer. Die Dekapolis HH3t l\lt an beiden Stellen aus, ,YO sie
bci ~Ic yorkommt. Dber E~iH}ont~ d. ... ~AaO'~ s. zu l\'lc. 1, 36. Del'

nit. 9, 1-13.
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Plural 't~ UO'1to: (14, 28. 29) ist bibliseh, wie Ot oupo:yo( -. freilich anell
grieehiseh.

§ 10.

Mt. 9, 1-8 ..

Dnd er ging zu Schiff und fuhr iiber und lealn in seine
Stadt. 2 Da braehten sie jllln einen Gelti.hmten auf seinem
Bette, und da Jesus ihren Glauben sah, sagte er ·zu denl GeHihInten: sei getrost, Illein Sohn, die Sundell sind dir vergeben.
3Etliche Sehriftgelehrten abel' spraehen bei sieh: diesel' ltistert.
4tTnd Jesus sah ihre Gedanken und sagte: wannn denkt ih1'
Bases in eureln Herzen? 5~Vas ist leichter, zu sagen: die
Sunden sind dir "vergeben, odeI' zu sagen: steh auf und wandIe?
6 Dal11it ihr abel' wisset, daB del' l\1enschensohn :Macht hat auf
Erden Sunden zu vergeben - darauf sagte e1' zu deIll GeHilllllten: steh auf, niInnl dein Dett und geh nach .I-Iause.
7Und er stand auf und ging naeh Hause. S Als abel' die Leute
das sahen, fiil'ehteten sie sieh und priesell Gott., del' solche
l\faeht den l\'lensehen gegeben.
J esu Stadt 1St hier nieht Nazareth, sondern Kapernalull. Durell
die Verkiirzung yon j\fe. 2, 1-4,dureh das Fehlen des Gedrii.nges
in und YOI' dem Jlause uncl del' Herablassung des Kranken dUl'ch
das Daeh wircl loon 'tY/Y rdO'tlv 9, 2 unnatiirlieh odeI' auch llbernatiirfieh. Die Vorsehiebung von tOtS 9, G (1~, 13) verbessert don
eigenti1111liehen Nachsatz (Me. 2, 10. 11) nieht; iibdgens werden (lie
'Vode J esu wie gewo]l1l1ieh anl wenigsten variirt.
Uber 'tOt;
clvDpwT.ol~ U, 8 s. zu j\ie. 2, 10; es riihrt her von einem, del' clen
Ausdruck 0 UlO~ tOU d. 9, G noeh richt.ig verstallden hat.

§ 11.

~1 t.

D, D-13 .

UncI von da wei tel' gehend sah er einen mn Zoll sitzen,
del' hieH l\latthtl.us, und sagte ihnl: fo]g Inil'. I1ncl er st.and
auf unel folgt.e ihm. IOUncl wie er Zll Hause bei Tisch saG,
kamen viele Zollner unel Slinder und saDen Illit zu Tisch bei
J csus und seinen Ji1ngern. II Als das die Pharisaer sa hen,
sagten sie zu sei 11 on JiingCl'll: wanUll i8t euer lUeister Init den
Zti]]nern und Siindern? I~El' abel' hort.e 0S und sprach: Die
Gcsllnc1en bedtirfen des Arzt.es nicht., sondern die Krankcn.

~It. f),

14-17.
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1~

neht, aher hin und lorn t, ,vas os hoiBt: Barmhorzigkoit will
ic.h uncl nicht Opfer. Denn lch bin nieht gokommon, Gorechte
zu rnfcn, sondern Siinder.
'EZctlh:'1 ist ge\\"ohnlich ganz unbestim1nt.. Die Ortsangabo anl
See fehIt hoi ~[t, pn13t abor gut zu clmll hall, cla or \'on den
Schilfen orhobell wirc1, die yon clCln anc1eren, nieht zum Gebiot des
Antipas gehiJl'igon efer kommen. Die DifYerenz im Namen des
Zol1no1'8 l1i8t sieh nieht erkliiron. Del' Zusilmmellllang verbessert
sich bei ::\1t. dadnrc11, claB das Haus, wo clas ~Iahl stattfindet" nieht
flas cles ZlHlllel'S ist.; doch wircl die Bl'iichigkeit Loi Me nrsprii.nglich Rein. Das in den Doppelspruch am SehIuD lnitten eingesetzte
CHat 05eo G, G kehrt 12, 'I wieder. Zu 'rropsuOi'l"Cc; p.aOs"Cc vgl.
10,7. 11,4. Le. 8,14. 10,37. Del' Anfang del' IIancllung wird
Doeh besonders bezeielmet; mn einfachstoll durch clas in den Evangalien nnd aueh in 4. Esclrae so hii.nfige a.pzccrOCl.t.

§ 12. 1\;1 t. U, 14-17.
Darauf kamon die Junger cles Johanlles zu i11m nnd
sagtel1: \\"arum fasten wir und clie P11arisiier, deine Jiinger
aher nieht? 15Jesus sprach zu ihnen: kOllnen etwa die Hochzeiter tranern, so lange cler Brautigalll bei ihnen ist? abel' es
kommen Tage, \Yo del' BrKutiganl ihnen entrissen ist, elann
\yerden sie fasten. 1 6 Niemand setzt einen Lappen von neuem
Tueh auf ein altes Kleicl, denn clas Anfgesetzte rei8t ab Yom
Rieid unc1 es entsteht ein argerer RiB. 17Man tut anch nicht
jungen "~ein in alte SchlK.nche, sonst reiDen clie SchlKuchc,
und del' \Yein ftieDt aus und die Schlauehe sind hin. Sonclern
mall tut. jungen ,Yein in neue SchHiuche, so haIten sieh beide.
9, 1-1. nit nel1nt passender als ide (in clessen nilS vorliegendem
- Tex.te) 11tH' clie J ohannesjunger ais clie Fragenden. Diese lllii.ssell
- :::ieh d,l nn abel' in del' Frage -~llEt; nennen, und clac1u1'ch geht die
: form ella Antithese (die J ohannesiiinrrer
deine
Jiin b(fer) verI01'en. 1J rJ
b'
,\ Spl'lluglich waren clie lTragenden iiberhaupt nieht genannt. D n11(l
Syrt\ S. fiigen alll SehlnD TC()).),rJ. hinzu, insofern jedenfalls riehtig,
: ais Yon PHegen die Ilede ist, ilielIt von einmaligem Geschehen.
9, IG. ID:~pOJp.o. weehseIt bei Mt wie bei ~Ie (abel' nieht bei Lc)
-mit hti~k'lp.~. Es ist. ein sieherer A1'amaismus und setzt anBer
~ Zweifel, claB ~S~.J fur fl i c ken zu1' Zeit J esu aueh in PaHistina ge-

Mt. 9, 18-26.
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brauehlieh war. Jetzt la8t es sieh nul' inl Syrisehen naehweisen,
das Verbtun bei Aphraates ed. 'Vright 145, 8 und bei Sindball eel.
Baethgen 17, 4, ein clavon abgeleitetes Substantiv (m all aj it ~a.rtor)
bei Land Aneed. Syr. 2 269, 7.
9, 17. Del' Zusatz anl SehluB flndet sieh aueh bei Le.

§ 27.

Mt. 9, 18 --26.

Ais er so 111it ihnen redete, lea.Ill ein Vorsteher, fiel VOl'
ilu11 nieder und sagte: 111eine Toehter ist eben versehieden,
abel' kOnlll1 und leg ihr die I-Iand auf, ·so wird sie lebendig
werden. 19Und Jesus erhob sieh und folgte illln mit seinen
Jiingern. 2°Da trat eine Frau herzu, die zwolf Jahre den
BlutfiuB hatte, und rlihrte von hinten an den Zipfel seines
Kleides, 2J denn sie claehte: \Venn ieh nul' sein Kleid an1'iih1'e,
werde ieh gesund. 22 Jesus abel' wallclte sich Uill, und als er
sie sah, sprach er: sei geil'ost, nleine Tochter, dein Glaube hat
dich gesunc1 gemaeht. 23Und als Jesus in das Haus c1~s Vorstehers learn und die Pfeifer gewahr wurde' und das Lannen
clor Monge, sagte or: 24 geht weg, das l\I1idehen ist nicht gestorl>en, sonclern es schHift. !!!i Als nun die :Menge hinausgot,rieiJen war, trat er ein und faBte das Miic1ehen bei del' Ha.nd,
uITd es stand auf. !lGUncl die Kunde davon ging aus in clie
galli~o Gegend.
Dol' Anla.G, warUlll l\it don § 27 (und ebenso dio folgendoll
Hoil ungen dol' Blj nden und dos Tauben) vorgesehoben hat, ergibt.
sidl aus 11,5. Dart vOl'weist Josus cl<lrauf, da.B or u. a. Dlindo
nnd Taube geheilt und Tote aufol'weekt habe. Dorgleiehell Beit;piolo sind bishor noch nieht YOrgekOlnmen, sio werden a.lso Zlllll
S~hlnG (VOl' den Roden Knp. 10 und 11) noeh gegeben.
DaTulll
HU.H Mt (las 1\ incl :luch von yorllhorein gostorbon soin, "weil 81'
"wegon 11, 5 oillor richtigon Totenorwoekung boc1urfte. Dio dreinndzwallzig Yerse des :Mc rec1uzil't er auf neun. Die Au13erung JOSH, e1'
habe gespiirt., daf,~ eine Kraft von illl11 ausgogallgell sei, ist ihm i1nsto13ig gewesen; abel'tll1eh das Gocll'~ingo del' Menge, wodnreh (las e1'fahroll del' blutllilssigell Frau sich horrroift
libercreht.
or mit. St.ill0
,
0
schwoigen. Statt closson fii.hrt er dio l\IOllgO in (bs 'l'ot.onzimmcr
oin, wohin sie nicht gehort.; Zllr Er1dKrllng c10s Gozet.el's ist sio ganz
iiborIlii.ssig. Von don c1rei bosondoren Jilncrern
JOSll roc1et 01' lli~ht,.
.0

,r
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-
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Den Anruf an (bs Kind HH3t er aueh aus und zwar nieht bloB im
aram~iischen, sonderll aueh iIn grieehischen ",Vortlaut; er yermeidet
dcn Schein, a1s ob nuf die Fonneln uncll'Iedien del' Heilung ehyas
allkiime. Aus dem Gebote Jesu, dio Saehe gehoim zu halten (~Ic.
5, 43), Hest er nicht, ohne Grund !loraus, sie habe sich nach allen
Sci tell yorbl'eitcL In 9, 18 ]ics mit]) und 8yra 8. a.pXUJv ct;
zHhuv.

l\lt. 9, 27 -34.
Pnd a]s.T csus von cia weiter ging, folgten ibm zwei BHudo
und schrien: o1'oa1'1n dieh unsor, Sohn Davids. !!S Als or
a her ll:lch Hause ]\am, t1'at.en die Blinden zn i11111. Und er
sagto zn ihnen: glaubt ih1', claB ieh das zu tun vermag? Sie
sagten: ja 1-Terr. :'9 Darauf 1'ii.hrte er ihre Augen an und sprach:
nach eurOlll Glauben geschehe euch! 30"Cnd ih1'e Augen wurc1en
geofrnet.. Unc1 Jesus fuhr sic an uncl sprach: gebt acht, daB
lliemand es erfahre. 318ie abel' ginge11 hinaus und verbreiteten
scincll Uuf in del' ganzen Gegencl.
3~ Als sic hinausgegangen waren, da brachte 111an iIlIn
cinon Menschen, der stumm und oesessen war. 33Und nach
del' Aust1'cibung des Dumon rec1ete del' Stumme. rncl die
Lente "\yunderten sich unc1 sagten: so etwas ist in Israel TIoeh
nicht \,o1'gekomn1en. [3~ Die Pharisuer abel' sagten: clnrch den
Obe1'sten der Da.monen treibt er die Damonen aus.]
Die beiden zeitlieh encrt:: verbunclenen Geschichten sind dem
I Mt eigentililllieh, abel' trotzdem nicht mit Liebe uncl nieht nnl ih1'e1'
selbst willen e1'zuhlt. :llIan hat mit vo11em Recht vermutet, daB
sie blo13 wegen Mt. 11, 5 hier stehn, als Beluge dazu. Sie sind
von anclei'i~her vOl'getragen und zwar aus nIc. § 38 und 41, welcho
, Perikopen flIt an ihre1' Stelle ii.be1'geht. (I)o.(\isGOa.t 9, 33 wechselt
in del' Syra S. zu nIt. 11, 23 mit "(tVSG()(J.l und entspricht wortlieh
dem deutschen YOl'kommen; es ist Passivuln von opav. OG~UJ;
muD Sllbjekt sein, was man auch saaen
lUaa.
Der Sehlu13\-e1's
D
0
, (~\ ':~4) ist nuch Lc. 11, 14. 16 clie Einleitung zur Beelzebulspel'ikope
Oft. 12, 22), ein abgebrochener Ansatz, der nicht hie1'he1' gehort
ull<l in D uncl Syra S. fehit. Ganz ahnlich bringen einige Latinae den Anfang yon nlc. 3, 21 schon hinter nic. 2, 27: et cum
alldissent qui ab eo erant, exierunt detinere eum; dieebant emm,

44

Mt. 9, 35-10, 1.

quia exstitit 11lonte. Die Empfindung, daB nIt. 9, 27-33 mit
nit. 12, 22 identisch sei, ist richtig. In nit. 12, 22 ,verden clie
beiden Blinden und del' Taubstumme zusammengefaBt zu eIllor
elllzlgen Person, die zugleich blind und taubstulnln ist.

.Th1 t. 9, 3 [) -1 0, 4.
Und Jesus zog unlher in 8tKdton und D01'fern und lehrle
in den Synagogen und verkiindete das Evangelium vom Reich
und heiIte alle Krankheiten und Gebrechel1. 36 Als er abel'
clas Volk sah, jammerte es ihn, dellll si"e waren abgemii.det
und verstoDen, wie 8chafe ohne Rirten. 3iDarauf sprach er
zu seinen Jiingern: die Ernte ist groD und del' Arbeiter sind
wenigc, 3Sbit,tet also den lIerrn del' Ernte, daB er Arbeiter zn
seiner Erllte aussellde. 10, I Unel er rief seine zwolf .Jiinger
herboi und gab Ihnen Gewalt, nnreine Geister auszutreiben und
aIle Krankheiten und Gebre'chen zn heilen.
IO,:!. Del' zwolf Apostel Namen abor sind diese: zuerst Simon
gcnannt Petrus und sein Bruder Andreas, und Jakobus 801m
des ZebecHins l1nd sein Brucler Johannes, 3Philippus und Bart.ho]omKu8, Thomas und del' Zollner l'Iatthiius, J akobus Sohn des
... AI ph~ius und Lebl>tius, ·1 Simon Kanaaniius und Judas del' 1skarioto, del' ihn verriet..
9, 35 wio Lc. S, 1, abor auch clell1 Eingang von l'Ic. § 29 ontsprcchond. Vgl. zn 4, 23.
n, 36. Del' Allfang von nIc. 6, 34 wied passond benuLzt ZUl'
~Ioti virung clor Diakonio und dol' Mission, deron Objokt clas VOl'wahrloste jiidiseho Volk ist, nicht dio Heidon. Das ~Vort Eplfl'l-LEVOl
JlllLB iluf Sch.d'o passen; clas biblisehe Aqui\'alent ll1U13 in Stollon
wio Zach. 11, 16 gesucht werdon. Yielloicht D~n'j, wie EO'XUAp,SVOl
C'~~.J.
n, 37. 38 wie Lc. 10, 2 clio Einloitnng ZUl' Aussonclung dOl'
Apostol in Q. Die El'nto ist sonst clas \Yoltonde uncl clie Sc1111it.tol'
dio Engol. 'Yelln untoI' dom HOITn clor Ernto Gott vorstanclCIl
wOl'<lon muD, so ontsprieht clie Bitto nicht, ganz dom ta.t.kriiftigen
Eingl'oifon Josu, del' im Folgondon selbeI' dio 8chnitter ansscIHlot..
)Ex~~D.l.2.l',l ist. hior wie sonst appeq (Me. 4, 2D. Dent. 16,9).
10, 1. rIvsuVr1tWY wO'rs Exprin.SlV Cl.o-r:ri. (inl VOl'gleieh mit. clem
folgcndon DEpCl.TCSOSl',l y6~IjY) orinnort an clio Konst.rnktion d'rftcht;
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nit. 10,2-6.

fmapp:tlJu (Noideke § 286), die ill iilteren syrisehen Schriften "01'kOll1mt~ 'l.13. in denl Brief an Serapion.
10, ~-4-. Das Yerzeichllis del' ZwCilf ist aueh bei ?\It parenthetiseh lltlchget.ragen, abel' an p:lssenc1ercr Stelle ais bei Mc; in
'Y.lhrheil gehort, cs l'reilich erst in den Anftlng del' Apostelgeschichte.
Sic heiEen urspriinglich nul' Ot OlUO~iW, nicht rJt GWa~Y.C{ o.T.OCHoAot.
In den Namen stimlllt jIt 111it ?lIe iiberein; bei ihm mllt es nicht
~nf~ daB Levi nieht genannt, ,,·irc1, c1a er illl1 in Matthiius verwandeIt
[lilt.. J)ie Heihenfolge 1St zwar iihnlieh, abel' nicht gleich; in Act. 1
\yeicht. sic ,YJederllll1 abo

§ 29. 1\ft. 10., [) -15.

Diese Zwolf s:llldt.e Jesus und befahl ihnen also: Nehmt
nieht. clell
cg 'lU clen Heiden und betretet keine Stadt der
Samariter, Ii geht vielmehr zu clen verirrten Sehafen vom Hause
Is1';1 e1. 7 Gcht a bel' und verkiindet: das Reich des Himme1s
steht Hah bevor. sKranke heiH, [Tote -weekt .mfJ, Aussii.tzige
l'einigt, IHimonen treibt, ans. lTmsollst habt ihr empfangen,
umsonst gebt. 9BeschafTt euch kein Gold, kein Silber und
Kupfer in eurem Gihtel, ]Olwille Heisetasche auf den ,Yeg,
keine z\\'ei HCicke, keine Schuhe, keinen Stab; denn del' Arbeiter
ist seines Lohnes ,,,ert. 11 Und wenn il1r in eine Stadt oder
in ein Do1'1' eingeht, so zieht Kunde ein, weI' c1arin es wert
ist, und c1:l bleibt, bis ihl' von dannen geht. 12,Yenn ihr abel'
in das lIaus eintretet, so griiBt es. 13 Und \Venn clas Haus es
wert ist, so wird euer Friede darauf kommen; sonst wird euer
Friede zn euch zuriickkehren. HUnd \\'0 ih1' keinc Auf'nalnnc
und l\ein Gel10I' finclet, da geht hinaus ans clem Hause oder
nus del' StacH, und schiittelt den Staub yon enren FiiBen.
15 Amen iell sage euch, dem Lande von S0c10111 und GomorrlJa
wirc1 os ert.rtiglicher ergehn am 'rage des Gerichts als jener
St.adt.
!lIt verschmilzt clie Varianten von ~Ic und Q, \\'tihrend Lc
5), 1- G. 10: 1-1G) sie aus einancler halt.
10,0.6. vg1. 10,23. 7, 6. 15,24. Bei Lc verbietet Jesus die
.\~ission unter Heiden uncl Samaritel'n nicht, vermeiclet auch seIber,
lei seiner Reise nach Jerusalem, clen ,Yeg clurch Samarien nicht,
til Gegensatz zn Mc unc1 nIt und in Ubereinstillllllung mit Joa.
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10, 7. 8 wie Lc. 10, 9; vsy.pou~ E:YSlpstS ist unsicher bezeugt.
Nach :Mc. 6, 12 sollen die Apostel Bu.Be prec1igell. Die Moglichkeit,
daB 1hre Tatigkeit 1hnen Gewinn bringt, wird von ~H ins Auge
gefaBt; vg1. 7, 15.
10, 9.10 stimmt in del' Forlll 111e11r Init l\Ic. 6, 8. g, 1m Inhnlt
abel' nlit Lc. 10, 4. 1v1 ~ Xi:~crYjcrGs hangt nicht lui t dem letzten
Satz von 10, 8 zusammen, sondern bedeutet: schafft euch nieht flit'
die Heise a,n; wegen del' in 10, 10 folgenden Objekte und wegen
T\Ic. 6, 8. ,Veite Reisen sol1en ja die Jiinger nicht luachen. St.ab
und Sandalen, die :Mc erlaubt, werden verboten; ZUIll Kupfer kommt
Gold und Silber hinzu - luerkwurdig. 'Dje beiden Rocke sind
natiir1ich Rock und 'Mantel, ein Dual a parte potiori; denn dOl
Rock war notwendig, cler l\Iantel entbehrlich. Ubrigens hei8t. e~
bei ~H.. 2G, 65 i:a fp.d.na flit' i:OU~ Zrt'wvw; bei 1\1c. 14, 63. Den Schlur~
satz bringt Lc (10, 7) passender an einer anderen Stelle.
10, 11 wie ~Ic. G, 10, doch' mit Hinzufii.gung del' El'kunrlignng,
. n cs: Yj 7rOl\l'; Sl~'.""'fjY CJ.V
" StcrSJ,UYjlS
"(\
",
.. 1
Sl; O:UtYjV senlltlsCl)
I. n ]) IlCll,)t
10, 12. 13 ,vie Lc. 10, 5. 6. Del' Ubersetzer hatte. entweclCl
/\SA(Etc dp~vYjv (Lc. 10, f)) sagen 111ussen fiiL' dcrmicrcwGc: 10, 12, oelel
6 a.crTCC(()p.6~ fur fJ SlP~VYj 10, 13; er dnrfte abel' den Ausdruck niehl
wechseln. S ch' 1:1111 bedeutet oeides, Friede und GruB.
10, 14 wie 1\fc. G, 11. Abel' darin, daB neben dem Hause di(
Stadt zur 'Vahl gestellt wircl, zeigt sich ein EinfluB VOll Q eLl'
10, 8 ss.); del' Fall in 10, 11 liegt andel'S. Urspriinglich handel!
es sich UIll Aufnalnlle in clas Haus, del' Gast kanu'zunachst, unbekann t sein, en tpnppt sich 11 ber clanll als lvIissionar und ernihrl
daranl' cine weehselncle BuhanclInng. Da8 clie Junger Jesn niehl
einma,l in clie Stadt nufgenommen worden (Q), scheint anI' cit
spit,tcres Shldinm zn weisen, wo man sehon um sic Bescheid wuf,H.e
~''\'

"T
, (f1
0 •
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10, J 6 stehL bei Le. 10, 12 in gl'ODel'Cnl Zusammenhange, il
welchem es ML. 11, 24 wi,ederholt win1.

l\1t. 10, 1 G-42.
Siehe icll sende eneh wie Schafe unter clie 'Volfo, soid
also kIug wie die Schlangen und ohne Falsch wie dio rraubel1
17Nehm{i euch in acht VOl' den :Menschen, deml sic werdoll
ench an die Synedrien iiuergeuen und euch gei130In in ihl'on

nIt. 10, 16ss.

Ge neindegericht-en, ]8 und YOI' Statthalter und Konige werdet
ihl' gel'iihrt werden um meinet wil1en, 11m ihnen und den Heiden
Z811gnis ab~ ulegen. 19,Yenn sie euch abel' Yorfiihl'en, so sorgt
nieht, wie oder 'was ihr reden sol1t; dem} es wird eneh in jener
Stnntle gegeben werden, ,yas ihr reden soHt. 2°Denn nieht. ihl'
seid die Heclenden, sondern clel' Geist eures Va t-ers ist es, del'
dnrch euch reclet.. ::n Es wircl abel' ein Bruder den ancleren
ZUlU Tocle libergeben und del' Vater cl(ls Kind, und Kinder
,VerdeI) gegen Eltern aufstelm und sie zu 'rode bringen. 22Und
illr wenlet ;dlen verha8t 8ein ,yegen meines Namens. ,Vel'
abel' ansh;lrrt bjs an das Ende, del' wird gereUet ,yerden.
:l31Venn sie euch abel' in cineI' Stadt. vcrfolgen, so flieht in
cine andere; Amen ich silge euch, illr ,yerdet 1nit den SUidten
Israels nicht zu Ende sein, bis del' ?\Ienschensohn konllnt.
'1t Ein Jiinger 1St nicht iiber seinen Meister, wie ein Knecht ni.cht
iiber seinen I-lerrn. ~5Es genli.gt flir den Jiinger, da8 er ist,
wie seia ~Ieister~ und del' Knecht wie sein Herr. Haben sie
llen Hansherrn Beelzebul gehei13en, wie \'ielmehr seine Lente!
2~ A Iso filrchtet sie nicht.
Denn nichts ist yerhiillt, clas nicht enthli.llt 'wird, und
nichts verborgen, das nicht zu 'rage kommt. 27\Vas ieh zu
euch sage lIn Dnnkeln, das ver1ciinc1et iIll Licht, und was ihr ins
Ohr zu horen bekomlllt, clas redet auf den Dachern. 2sUnd
fiirchtct euch ni.cht vor clenen, clie den Leib toten, die Seele
abel' nicht toten konnen; vie1111ehr fiirchtet euch VOl' clem, del'
Leib nn(l Beele venlerben kann zur Geenna. 29Sind nicht
zwci Spel'linge feil lun einen HeBer? und nicht ciner von ihnen
kommL zu Bodcn zu fallen ohne euren Vater. 30 Bei euch
sind abcL' sagar die Haal'e des Hauptes aBe geziih1t. 3] Also
fiil'el,let cuch nicht, ihr seid viel 111e11r wert als Sperlinge.
3'2
81' sich also zu mil' bekennt varden Menschen, zu clenl
werde auch 1ch mich bekennen val' meinem Vater im Himmel·,
:l3 we l' mich abel' verleugnet Val' den ~Ienschen, den werde auch
iell verlcugnen VOl' Ineinem Vater im Himmel. .
H \Vtilmt nicht, ich sei gekolllnen Frieden zu bringen auf
clas Land, ieh bin nicht gekomlnen :Frieclell zu bringen, sondei'n
clas Schwert. 35Ich bin gekollllnen, Vater und Sohn zu entzweien, l\luttel' und Tochter, Schwieger und Schnur, 3G un d
cincs }'eillc1e sinc1 clie eigenell Hausgenossen. 37 'Vel' Vater
1
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f,

hit. 10, 16 ss.

odeI' ~1:utter Inehr liebt als Inieh, ist Inein 11ieht wert, und
weI' Sohn odeI' Toehter 111ehr liebt als l11ieh, 1St 111ei11 nicht
wert. 3sUlld weI' llicht sein Kreuz nimlnt und folgt 11111' naeh,
ist lnein 11ieht wert. 39~Ver seine Seele finc1et, wirel sie Ye1'lim'en, und weI' seine Seele verliert um l11einetwillen, wirel sie
finden. 40 ~Ver eueh aufnin1mt, nimlnt 111ieh auf, unel 'wer
111ieh aufniInlllt, nimmt dell auf, del' mieh gesandt hat.
41 ~Ver einen Propheten aufllimmt als Propheten, wirel eines Propheten Lohn en1pfangen, unel weI' einen Gereehtell aufniuunt
als Gereehten, wird eines Gereehten Lohn empfangen, .t2Und
weI' einel11 diesel' Gel'illgell als eil1eIll JUnger eillen Becher
fl'isehen "rassets reieht., wircl nieht U111 seinen Lohn 1\o111men.
Diesen langen Anhang an die Heiseinstruktion hat 1Ut nus
versehiec1enem l\Jat.erial ZllSaI111nengesetzt.. Vorher sol1en die Zwlilf
angeredet sein, hier sind es sichel' clie Jiinger iibel'haupt. Yorhcl'
wircl ihnen gesagt, daG sie in clem Hause, wo sic anldopfen, ent,,,eder gastIiche Allfnahme finden wiirden, odeI' wcnn nieht, <las
Haus verlassen solIten; hier ist ihnen die Feinc1sehaft aller ,Yo It.
gewi8. Schon vorher 1St ZW~ll' die Zukunft. antezipirt, hier abel'
bliekt sie weit deutIieher dureh und ist in ein Stadiunl getret.cll,
das an derSehwelle "del' Endzeit" liegt und l\Ie.13, 9 als ,,'Vellen"
clerselben bezeiehnet wird. Uberall HiI3t sieh cler wahre Hinlorgrund leicht erkennen; es ist ebenso wie in del' Bergpredigt die
Zeit del' Verfo 19ung del' paHistinischen Gemeinde, die sieh nat.urgemtU3 haupt.s~iehlieh gegen die Filhrer uncI Apostel riehtet (23, 3 i).
Den Jilngern wircl es nicht bessel' ergehn wie dem l\Ioister, das l\1artyrium droht auch ihnen. Sie sollen sich nieht fiil'ehten, clas winl
dreimal nachdrilcldich wiederholt.. Sie sol1en insonderheit, wenn
sie YOI' die 13ehorden gefiihl't werden, den ~Iund auft.nn und sagen,
wasihnon del' Goist eingibt. Doeh dilden sie, in eiller St.adt vorfo]g(.,
in oine :l11clero fliohen; sie sollen- clie Oofahr nieht herausfordel'll, sondern sicll ldug henehmen wie die Schlangoll: wenn sic entkommcll,
um so bessel'. Del' Geist (leI' erst.on ~eugon, dol' uns hier ~lIlwcM,
ha.t nieht.s Uberschwiinglichos odeI' Fieb'erhnftes an sieh. El' ist, niehl;
trotzig und fanatisch, sondern gedrilckt, abel' gefa13t. 1m 'Yorglcich
zum Bueh Daniel, wo die Sit.pa.tion ganz iihnIich jst, tl'it.t. die Erwal't.ung del' hnldigen PartIsie sehr zUl'ilck. l\it cHimpft sie auch SOl1st. '
und HUH Jesus erst kurz VOl' se1nem Tode davon redel}' Sie <lient.
jn den Evangelien ilberhaupt mehr als Sporll wie als Tl'osL
c
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10,lG. ,Vie iIn Hebr:iisehen nul' b'tok uncI nieht I' tok gesagt. wird, so in del' Septuaginta nul' ~Y P.EG{P uncl nieht E?~ p.EO'OY.
] 0, 17-22 steht bei nrc (13, 9ss.) in del' apol:alyptisehen Rede
Jesu und fchIt. dort. graBt.enteils bei l\It. nlaii darf abel' darUln lJei
~H nieht mit. 10,17 abset.zen. Del' Abslltz begillnt mit. 10, lG, und
diesel' Vel's st.eht trotz os nieht im Gegensat.z zu clem folgenc1en,
sondern sagt cbs selbe nlit nnderen 'Yorten.
10, 17. Die GO va."(UYjC!.{ (Gel'ichtsversanlmlungen) seheinen hier
wie in ?\Ie. 13, 9 synonym mit GOYSOpW zu sein, wKhrenc1 in nIt. 5, 22
das Syneclrillln im Singula L' als olJerste Instanz iiber den lokalell
Geriehten erseheint.
10, 18. AtHol; (wie C!.(nwy 11, 1) sind die Juden. Die Heiden
(r.a.l 'rOt; E'OnGlv) hefremden. Sie seheinen wegen del' Kanige hinzu'gesetzt zu seill, abel' die Antipatriden waren aueh Konige. Sonst
heschriinkt sieh hier der Gesiehtskreis durehaus auf JucHin.
10, lH. 20 wie ~Ie. 13, 11. Le. 12, 11.12. Den heiligen Geist
nen nt 1\1 t den Geist des Yat.ers.
10,21 hat seinen riehtigen Platz :in der jildisehen Esehato.logie; s. zn 1\Ie. 13, 12. Hier wirc1 del' Vel's ehristlich verstanc1en
(10, 348S.).
10, 23 findet sieh nur bei nit und mil13te sieh naeh dem Zusammenhang auf clie allgemeine Flueht del' Christen VOl' del' Verfolgnng beziehcn. Del' Satz mit Amen seheint freilieh nur gezwungen bedeuten zu kanl1en: ihr werdet die Zahl del' jiidischen
Staclte auf cler Flucht von einer zur anclern nieht ersehopfen
- or scheint sieh eigentlieh auf die Mission zu beziehen. Abel'
· die Themata Mission und Verfolgung misel1en sieh hier. Die
i Christen werden eben besonclers dureh ihre eifriae
und erfolareiehe
o
0
Propaganda
den HaB cler Juden eneat
haben', und 0aerade clie :Mis•
0
SIOIl<ll'e werden 23, 34 von Stadt zu Stadt verfolgt. Del' ~Mensehen: 80hn ist nach del' Absieht des Konzipienten nicht Jesus. Uberall
'wird clas J'iic1isehe Gemeinwesen als noeh bestehenc1 ~orausaesetzt
o
,
,eLenso wie in del' Bergprec1igt. - 1m D und Syra S. folgt auf den
! ersten Satz noeh ei11 para1leIer, welcher leiehter ausgelassen als zu~ geseL:.t werden konnte.
.
10, 24. 25. llier hat I\1t einen Klteren Sprueh in seiner KOln,position so verwertet, daE er bedeuten muE, was er in del' Tat
! Cvgl. Le. G, 40) nieht bedeutet: ihl' verc1ient kein besseres Gesebiek
; als euer :Meister. Nul' IKBt er Jesus nieht sagen: so wie sie mich
We 11 h a u sou I Evaug. Matthaei.
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Mt. 10, 26-34.

gekl'euzigt haben, werden sie euch auch tun, sondern UIU den Anachronismus zu venueiden: so wie sie 11lich fur den Gottseibeiulls
ausgegeben haben, so auch euch. Auch dan1it ·wirc1 freilich del'
Zeit vorgegriffen; denn l\1t bringt die Beelzebulperikope erst in
Kap. 12. Ku.t np Bout-tp 10, 25 ist gl'amnlatische Korl'ektur des
zweitell Satzes nach c1elu ersten; im Sinne des l\1t InuB vieln1eln' clel'
erste nach dem zweiten so gefaBt werden: es genugt (das solI bei
l\ft hei13en: es muB hingenolulnen werden), daB del' Junger sci
wie del' l\1"eistel' (d. h. daB ihm geschehe wie deln M.).
10, 26-33 jst ein Passu~, del' bei Lc (12, 2-9) selbsWndig
an einer anderen St.elle erscheint. Vorausgesetzt wird, daB J eSl1S
selbeI' bei seinen· Lebzeiten ziemlich unbekannt blieb und daB seine
,Yirkung erst nach Seinelll Tode anging. Seine Jiinger sollen sirh
nicht fiircht.en, VOl' del' ,Velt zu verkiinden, was er in eineln kleinen
K1'eise gesagt nnd getan hat, d. h. :Mission zu tl'eiben. :r\'I~ ~o
~StuOE 1St del' Grundton; nul' e1nma1 heiBt es p,~ ~o~7jO'~-rs und (h
in del' griechischen Verhindnng mit einem Akkusat.iv.
10, 28-3]. Es hanclelt sich 1mme1' urn die Gefahr. das Martyriul11s, nicht lUll jec1e beliehige Gefah1' und unl die got.tliche Vorsehung in1 allgelneinen. 'Kid -r~v j'~'i (10, 29) bedeutet nach Amos
3, 5 in cl i 0 Fa 11 e; die Korrektur dG -r~v 7W:(tO:J. trifrt clen Sinn.
Euer Vater (]O, 29) ist hier so ·wenig natii1'lich wie in G, 2G.
no)J\wv (10, 31) bernht auf irl'iger Uberset.znng einer a1'amtiischcn
Vorlago. 1\1in ~\ipp'rai.ia saggi In'jat.t.'rin anton kann ZWilI'
an sich 11ei8en: ihr seiel bessel' aJs viele Sperlinge. Hier mu13 es
aher heiDen: ihr seid viel bessel' als Sperlinge; wegen 6, 26. ] 2, 12
ullrl weil del' Unterschiec1 llicht quantitat.iv, sondern qua1ita.tiv 1St.
D lwt ] 0, 28 u'pd.b.l fill' d'r-r)XtEtVW.
10, 32. 33. Das Original ist-. 1\1e. 8, 38 uncl dort st.eht wic bei
Le. :12, 8 zwar jm Yonlersatz das Pronomen del' ersten Person, 1m
Nachsat,z aher ,,:lUeh del' noiensehensohn", womr l\Jt; "anch jeh" set.7.t,)
11m Jesns znm Sllbjekt-. (leI' Aussage zu ma.chen, del' hier in ""~ahr
heit von dmn rvTenschensohll nnterschiec1en wird. VOl'. den Mensehen fl. i. VOl' clem monsehlidlell Geric.ht (10, ]8. ] ~)); VOl' GoU
d. i. VOl' clem jilllgston Gcdeht. l\H, sagL: VOl' 1neinem Vater im
Himmel, Lc: VOl' den Engcln Gott.es, bei l\'1c (Lc. 9,26) 1St. heidos
vereinigt, vermllt.lich dnrch Kont.mninat.ion.
:t 0,;:)4 wie Lc. J 2, 4S). 51. Es sind nach l\it. die .Tiinger, (lie da(1urch enltiiuscht wordell, daB Jesus keinen Frieden, sondern (las
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Sc1r\Ycrt gebraeht, hat; uncl sie ha ben clarunter zu leiden. Das
8(·,hwert. ist aIso nieht del' eigentliche Krieg, und E?p~Y1j bedeutet
nieht den Yi51kerfrieden.
10, 36-;37. Vgl. zn 10, 21. Die Christen sind hier yon ihrer
jii(lisehen Familienyel'binclung noeh nieht gelOst. Zur Ve1'folgung
durch clie Dehorclen kOl1lmt del' Seelensehmerz, da8 ih1'e Angehorigen niehts von ihllen ,yissen wollen uncl feindselig gegen sie auftretel1, ebB sie um des E,'angeliullls willen sich y(,n illnen trellnen
mi15S8n. Zu 10, 37 vgl. ~Ic. 10, 29. Lc. 14, 26.
lO~ 38. 39 wie ~Ic. 8, 34. 35. Fii.r Clt.OSlY steht auch 8, 17. 16,
~)-10 ),t:.q.l~d.yclV.

10, 40-42 wie lIIe. 9, 37. 41. Die Rede kehl't hier 'wieder
g:lllZ 7.U fler Mission zuriick, Yon del' sie ausgegangen 1St. nIt redet
deutlicher als nIe Yon den l\Iissionaren (Propheten) unc1 ih1'e1' Aufnahme. Abel' cbs 1St keine wi1'kliche Differenz. Denn jeder Jiingel' war ~lissionar, zumal auf cler Wanderung, wie er hier vorgestel1t. ,Yinl. ~{r.~lf); ist eine auszeichnende Renennung del' Christen;
sie siud die ,\yahren E1'fiiller des Gesetzes und nieht clie Pha1'isKer.
Tw', P.lr.pWV "\"ird bei l\Ic erkHirt durch 'rilly rrlG'rEuOvrwv. Es geht
auf den nieclel'en Stand und bedeutet nicht ganz das selbe wie
v·~r.lIjt 11, 20 odeI' rr"CwZ(j{ 5, 3.
Et; ovop.~ 'ITpfjCP~"Cou = als solchen,
~cines ehristliehen Berufes wegen.

Q:;:

Mt. 11,1-19.

Le. 7, 18-38.

Und nls Jesus luit den Verordnungen an seine zwolf Jiingel' zu Encle war, ging er von da weiter, zu lehren unel zu
predigen in ihren StKc1ten.
11, '2
Als abel' Johannes lIn Gefangnis die ,Yerke des
Christ-us harte, lieD er ihm durch seine JLlIFlcr
sacren:
3 bist clu
;:,
;:,
llel' kommencle :Mann, odeI' sollen wir auf einen anderen wartcn? ~ Und Jesus antwortete ihnen: geht hin und meldet J 0hannes, was ihl' hart und seht, 5Blincle sehen wiedel' und
Lahn~e gell1l, Ausslit7.ige werden rein und Taube horen, und
Tole St.Chll auf, und Anne empfangen frohe Botschaft; Gund.
selig ist, wer nicl1t an lui1' AnstoD nimmt.
7 Als (liese nun gingen, begann Jesus zu dClU Volk iiber
Johannes zu reden. ,Vozu seiel ih1' hinaus in clie 'Yuste gegallgen? ein RollI' zu schauen,' das im \Vinde schwankt?
4*
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OdeI' .wozu seid ihl' hinausgegangen? einen :Mann in weichen
Kleidern zu - sehen? Die Leute, die weiehe ICleider h'agen,
sind aIn Hofe del' Konige. 90der wozu seid ihr hinausgegangen? einen Propheten zu sehen? ja ieh sageeueh, mehr noeh
als ein Prophet ist diesel', lOYon dGIn geschrieben ist: siehe
eg VOl' clir
ieh sende meinen Boten VOl' dir her, del' deinen
bereiten solI. 11 Amen leh sage eueh, kein GroBerel' ist unter
den "T eibgeborenen el'standen als Johannes del' Taufel', jedoeh
del' Kleinste inl Reich des Hilnmels ist groBel' als er. 12 Abel'
von den Tagen Johannes des TKufers bis jetzt wird das Reich
des Himulels gestiinnt, und die Sti.inner· l'eiBen es an sieh.
l3Denn aIle Propheten und das Gesetz bis auf Johannes haben
geweissagt, 14 nnd wenn ihl' es annehmen woIlt: er ist Elias,
del' (Ia kommen solI. 15 ,Yer Ohren hat, hore!
16,Ve111 abel' soIl ieh dieses Geschlecht yergleiehen? es
gleicht Kindern, die auf del' StraJ3e sitzen und den GBspielen
zurufen: 1'; wir haben gepfi(Yen und ihr habt nicht getanzt, wir
haLen geldagt und ihr habt nicht auf die Brust gesel~lagell.
1 s Johannes ist gek01l11nen, nicht essend Hnd trinkend, oa sagen
sie: er ist besessen. 19])er l\1en8chensohn ist gekommen, essend
und trinkend, tIa sagen sie: er ist ein Fresser und Saurer, ein
Freund von Zollnern und Siinclern. :J°Und so ist die ,Veisheit gerechtfertigt VOl' ihren Kindern.
11, 1. ist ein Ubergangsvers des l\H. Bei Lc steht Kap. 11 YOI'
Kap. 10; clie 'Virknng cler umgekehrten Fo]ge bei l\1t ist., daB dio
.Hinger in Kap. 1:1 eigentlieh abwesend gedacht werden IniiBt.en.
Das jst abel' sehwerl1ch die AbsiehL Es seheint vielmehr, da8 die
] nst.rnkt.ion Kap. 10 orst fiir die Zukunft gelten soIl nnd nielit,
schon fiil' die Gegenwart. Dio Zwulf re1sen gar nicht ab, wie deml
auch Yon ihrer Riickkehr nichts beriehtet wirc1. Dal'nm gehn aneh
in 1 J, 1. nieht die Zwolf a,us um zn predigen, wie illall erwarten
sollte, sondern Jesus selbeI'.
11,2. Die'Verke, die Jesus tnt., erregen bei Johannes Zweifol,
ob el' wirldieh dol' Christ.us iRt., cIa er von diesenl ganz anderes erwartet. Eben clal'um nennt sic Mt clie 'Yerke des Christus; del'
auffalloncle Ausdrnek fohIt bei Lc, wie aueh die Angabe: im Goningnis. Del' T~iufer wendet 8ich a.bel' c10ch lnit seinen Zweifeln
an Jesns selbeI' und iiberHiBt ihm die Ent.scheidl1ng. Das aramiiisehe (uncI aueh das hebrtLische) n~tv bedentet fur 8ich allein, ollIla
8
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weiieren Zusatz, TCe~~Cl'; EIITSY: er lieB ihm sagen. Darnm wird es
mit 1':::' (Otri) verbunden und nicht mit. dem Akkusat.iv.
11, 5. ".\It. hat il11 Vorhergehenclen Proben gegeben fill' aIle
hier aufgezahlten ,Yunder; vgl. 8, 1-4. D, 1-7 und 9, IS-33.
Er raGt sio also durchans il11 eigent.lichen Sinne auf. Es fragt
sich, ab Init Hecht. Denn Jesus verweist die Abgesandten auf
ebYas, was sio selbeI' horen uncl sehen; or kann abel' cloch nicht
im Augenblick eille gedr~ingto Ubersicht ii.ber ane seine 'Yunc1er
Yorfiihrcn, wie I-lc dnreh oinen ungeschickten Zusatz glaubell machen
',,,'ill. Die Hauptsache ist jedenfal1s, was am Schln13 steht: den
Armen w ird die frohe Botschaft gepredigt (Isa. 61). Darnach kann
sehr leicht clas 0lYnen der Augen und Ohren llletaphorisch verstanden werden, un'd auch das Lebendigmachen del' Toten (vgl.
y~y.p,); l\It. S, 22, Lc. 15, 24. 32 und uCO(C:LY = achi, ~WOIO'lElY Lc.
17, 33); letzteres kann sogar kaum andel's verst.anden ·werden.
~Iliglieh, daB clie beiden anc1eren ,Vnnder nach 1sa. 3f), 5. 6 mit
untergelaufen sind, moglich abel' auch, daG sie ursprUnglich nicht
clagestanclen h<1 ben. Ko.l zw),Ot TCc:ptTCCltOUUtv fehlt in D.
11, 6. ,Venn man einerseit 16, 11, andererseits 26, 31 in Belracht ziebt., so kann man schwanken, was mit uX'1\10!1)\{'Ecr~ht hie1'
gcmeint sei. Vgl. 13, 41. 16, 23. 18, 6 ss.
11., 7-15. Es befremdet zwar nicht, daB 11, 7-10, wol abel',
clan auch 11, 11-] 5 an das Yolk gerichtet sein solI.
11, 7. Das -Cl muB iiberall gleichen Sinn haben. Enbveder
war u m: dauu liuB nicht bloB in 11, 9, sondern iiberall unmittelbar nach EE·~)\Ot1tS cin Fragezcichen stehn und del' Infinitiv zum
Folgenc1ell gezogen werden. OdeI' was: c1ann muB in 11, 9 lllit D
gelesen werden: rl)J)1. -Cl E~~)J)C('t'c to=:l"v; TCpocp~rljv; 'nt 'l."t'A. Die
'Yllstc ist, auch hier clie Araba am Jorclan; es wachst Robr darin.
Das TIohr im eigentlichen 8inne zu Yerstehn, muG wenigstens
mtiglich scin, wenngleich cine Beziehung auf Johannes beabsich tigt ist. Sie ist abel' in eliesem erst en Fall nicht so cleutlich
cl'kennbar, wie in den beiden folgenclen. 'Venn die -Frage ill
11, 7 Absnrdes supputirt, wie clie in 11, 8, so miiBte die Ant\vOl t cbenso wie dart ve1'neinend ausfallen und auch hier wie
sonst. ein Elogillm erteilt werden: Johannes war llicht ein schwankencles Rollr, SOndel'll unbeugsalll bis zum Tocle. Sonst lllliEte man
.an das Schwanken des TKufers in Bezug auf Jesus clenken; cloch
besteht schwerl1ch echter Zllsammenhang mit"ll, 2-6. Die Redens-
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art ist zwar aus 1 Reg. 14, 15 entlehnt, abel' in anderem Sinn
gebraueht..
11, 8. 'A)"ArJ. ist nieht ella, sondern vella = d OE p,~'(s, s. zu
:1\1e. 4, 22. Ein Ilofling ist Johannes nieht gewesen, das zeigt sein
Vel'halteil zu Antipas.
11, 9. 10. Ilspt()()Q-CcpOY 7t'p. kann nieht Objekt zu ~oe.tY sein,
sonclern nul' Pradikat zu oiho;. flspl ou (d'aI6hi) darf als Begri1ndungssatz gefaBt werden.
11, 11. Die Bedeutung des 'faufers wird voll anerkannt., abel'
die Zukunft gehort. nieht ihm, sondern einenl Anderen. Er stehL
noeh in del' alten Aera; inzwisehen ist die neue bereits angegangen,
und del' geringste Christ ist eben als Christ Inehl' als del' groBt·o
Jude. "Tie del' ~Iessias (Jesus), so ist aneh das Gottesreieh schon
prasent in del' ehristliehen Gemeinde. "Johannes del' 'faufer" findet
sieh sonst nieht iIn 1\Iunde J esu.
11, 12. Del' Passus 11,12-15 undet 8ieh bei Le (lG, 1.6) in
kilrzerer Fonn an anderer Stelle. Die 'fage Johannis gehoren bcreiLs del' Vergangellheit an, und. es liegt ein Hingerer Zwischenraulll
zwischen Ihnen und del' Gegenwnrt (gm; rlp:n), wahrend cloeh J osns
den 'faurer kalllll iiberlebte. Die ~lC«)to.{ konnten die Zelotcll
sein, clie clas Reich Gottes fur einen Rnub ansahen und es Init. Go- ;" walt herbeifi1hren wo1lten, iln Kampf gegen die Romer. Sie "'111'(10n
dann, inl Gegensatz zu Johannes, als lditstreber del' Christ.en beurt.eilt., freilieh als falsehe. Abel' del' 'f~iufer hatte doeh' aueh das
Heic.h GotJes als bald bevorstehend vorkilndet und grade deshnlb dOll
'fod erlit.t.en? \Varon etw:!. seino Junger clctvon zuriickgekommen, ebon
jnfolge seiner Hinrichtullg? .Terlenfalls hat dioselbo oine ganz alHl0l'o
"lirkung auf sie allsgeilbt, als die K1'onzignng Jesu auf desson Jilngor ..
11, J n st.eht boi Lc passendor VOl' 11, 12 und besagt boi ihl11:
das Alto Tostmnent. geht mit Johannos zu Endo, von da goht. cino
H.ono durch das Sympt.om 11,:t 2 gekennzeichnete 11'a an, Zll dol' or
seIber Hicht gehort.. ~1t dagege~l scheint positiv den prophetisehon,
yo1'beroit.olldon ~woek dos Alten 'fest.mllonts zu betonon, del' znm
Sell InB mit Johannes dOln Tiinfer :lIn dirokt.eston hel'Yortritt..
11, 1·:1 fehlt bei Le. Das schiicht.erne sl {}~AStS o~~cx()Dw crldiirt. sich nus Me. n, 11 -12,. In Mc. 0, 13 sprieht sich .T esus zwar
ganz affinnativ ilbe1' diesen Pnnl5t aus, yorhor alJel' bezcichnef; er
die ganze Lehre von del' Apokastasis durch Elias aIs oino blonc
J\1c.inung del' SchrHtgelehrt.on, die dureh die Schrift sieh widorlcgo.
I
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11, 16-19.

11, ] 6-18 folgt. bei Le auf 11, 11; nul' steUt er eino historiscbe Einleitung (7, 29. 30) Yoran und statuirt clal'in einen Gegensatz zwiseher_ Yolk uncl Pharisiiern, del' zu .~ ",(c'.lso. a.o"CYj nicht pa13t.
Dem Yolko gegeuiiuer ,yerden hier J ohaunes und Jesus auf eiue
Linie gestelH.
J l~ J 7. Die Kinder auf del' Stra8e sprechen nicht grieehiseh.
1m Aramiiischen Jjegt. ein Heim YOI' (s'phac1ton, r'qac1ton), del'
freilich nicht beahsiehtigt Zll sein braucht.. Es ist. abel' jec1enfalls
oin i'estes I\:inderspiel. Die Kinder sind nieht Querlllilnten, sondeI'll spieleD ~ic nur; die GroBen clagcgell sind, was die Kinc1er
spioleu.
1], 18. 19. Nach J 1, 17 muD del' Sinn sein: .T ohannes hat zur
Tr;lller aufgcfonlert, vergeblieh; Jesus zur Frende, ~lUeh vergeblich.
Die Tempora sind in 11,18 und 11,]9 yollig gleieh; die Participia s:;~){(j)'.I z'J.t ·..t'lo)'./ 111ii.ssen beid0111al im selben Siune yerstanc1en
werden.
Dnn also Johannes hier eler Vergangellheit angehort., so
~l1leh J eSllS. Die ,Yeishei t., absolut, ist die 'Veisheit Gottes (achamoth),
ihrc Kindel' sind die J nelen; sie werden naeh i11re111 Allsprueh so
genaD!}!-. (,de in S, 12 die Sohne des Reiehs), obwo1 diesel' AnEprueh Yon ihnen in ,Vahrheit verscherzt und Yon den (H)vs-rf)( auf
die 'r~jar)t (11, 26) ii.bergega ngen ist. ' A'ITO ist 111 i 11 q' c1l1111 (\J::D)
nl1(l bcc1eutet.: VOl', gegenii.ber. Die ,Veisheit Gottes, V81'treten dl1rch
Johannes nncl Jesus zugleich, wird gerechtfert.igt yor odeI' gegenii.ber
den J uden, inclem deren Eill\Vend nngen oc1er Ank1agen gegen sie sieh
dUl'ch Sclbst.widerspl'ueh aufheben. Die Lesung sp'W fiil' -rSZ'.lrJ. taugt
nicht.s.; was sie hec1eu ten soIl, c1arii.ber wird mehr gerec1et als gesagt. 'Vie sie entstanc1en 1st, Hi.Bt sieh bis jetzt auch nicht ausmachen. Lagarc1es Vel'such (Agathangelns 1887 p. 128), beides anf
~~i'i y zl1fiickzufiihren, scheitert clal'an, daD dies nul' mit o')u},ot
odor hocilstens mit 'IT~tOe:::,. aber nicht mit -ri"l.'.IrJ. wiedercrecreben
werden kouute.
Johannes war cler Vorganger Jesu und seine Jii.nger hatten in
del' Taufe, im Fasten, und im Ge15et (Le. 11, 1) die Pl'ioritKt VOl'
den J llngern J e~u. Sie seh10ssell sieh ihnen nicht an, sondeI'll beh.}\! ?leten dieSe1bstii.ndigkeit ihres i\Ieisters und clann nat.-ii.I'lich
al1ch seioen Y orrang YOI' Jesus. Die Christen c1agegen behaupteten,
or sei bloB del" ,Vegbereiter JesH gewesen, habe aueh weiter nichts
seill wollen uncl in ihm den :Mess'ias erkannt. In U11Se1'0111 Kapitel
\v ircl nut so viel zugegeben, claD er yon hinten naeh ins Schwanken
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geraten sei, da er in J esu faktischem Auftreten seine Idee vom
:Messias nicht verwirklicht gesehen habe (11, 2-6). 'Vas ihn <tUszeichnet, wird gewiirdigt, abel' auch was ihm fehlt. Es ist eben
das, daB er nicht in das Gottesreich eingetreten, d. h. keill Jiinger
J esu Christi gewOl'den ist.. Del' scharfe Unterschied, del' dabei
zwischen del' alten und neuen Ara gemacht wird, ist merkwiirdig
(11, 7-15). Den Juden gegeniiber erscheinen abel' zum Sch1u13
Johannes und Jesus als zusammengehorig (11, 16-19).

Q*. Mt. 11, 20-24. Le. 10, 13-15.
Darauf begann er die StKdte zu schelten, in den en seine
meisten 'Vunder geschehen waren, weil sie doch keine BuBe
getan hatten. 21 'Vehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida, deml
waren in Tyrus und Sidon die 'V under geschehen, die i,n euch
gescheben sind, sie hatten langst in Sack und Asche BuBe getan. 22 Doch ich sage euch: es wird Tyrus und Sidon ertraglicher gehn am Tage des Gerichts als euch. nUnd du Kapernaum, daB du nul' nicht ZUlli Hilllmel erhoben, zur
Holle herabgestiirzt werdest! denn waren in Sodom die 'Vunder
geschehen, die in dir geschehen sind, es stiinde noch heute.
24 Doeh sage ich euch, es wird dem I..Jande von Sodom ertrag~ sichel' gehn am Tage des Gericbts als euch.
Das Stiick steht bei Lc mn SchluG del' Apostelinstruktion, und
del' Vergleich Init nit. 11, ,24 lllit 10, 15 scheint zu lehren, (1aI.~
auch nit es dort vorgefunden hat. Die historische Einleitung 11, 20
findet sieh nul' bei nIt., sie war aus dem Folgenden leicht zu ontnelllnen. Jesus schaut zuriick auf eine bereits abgeschIossen vorliegende 'Virksalllkeit. DaB Kapernaum durch die Ehre seinGs
Aufenthalts zum HilnmeI erhoben wurde, ist richtig; abel' schwerHeb empfancl er seIber so. Bei :Mc ist auch nul' VOll seinem MiserfoIge in Nazareth die Rede, in Kapernaum abel' hat er don
groBten ErfoIg, so daB Antipas Inistrauisch wird. Dagegen kaHn
Q nicht aufkoilllnen. Yielleicht hat in del' apostolischen Zeit. das
'Christentlnl1 in Kapernaum seinen Boden verloren, Petrus und dio
JUnger wanderten von dort aus IHWh Jerusalem.
11, 21. Chorazin lag dieht bei Kapernaum, aueh Bet.lIsa-ida
nieht weit von da. Die Fonn B1j{}cu.(lOay steht sonst iiberall jill
Aeeusativ, nnd man konnte das y fiir die OClsus~nc1ung halton, wic

lilt. 11, 23-27.

in i{~p~(J.""(J.y (Mt.. 27, 6). Hier abel' steht es 1m Vokativ und clas
beweist" daD das y zum 'Yort. gehart.
11, 23. Die Auffassung von 1-1 ~ EW; otpc<yOU u~w{}~cr"{l, EW;
q.aol.) i{(J.!CI.~~cr"{l als paraUeler li'ragen ergibt keinen Sinn. Nimmt
111an ein smnit.isehes Original an, so scheint eine negative Parataxe
vorzuliegcn, in del' clie Negation logisch erst den zweiten Kon. junktiv trUll.

Ivlt. 11.25-30. Le. 10, 21. 22.
"

Zu jener Zeit hub Jesus an und sprach: 1ch preise dicll,
Yater, Herr Himmels und del' Erde, daB du dies den ",Veisen
und Klugen hast yerhorgen und den Einfaltigen geoffenbart.
:?6 Ja Vater, so ist dein 'Ville gewesen. 27 Alles ist mil' ii.berliefert VOln Vater, unc1 niemand kennt [den Sohn als nul' del'
Vater und auch niemand kennt] den Vater als nul' del' Sohn,
und 'wem del' Sohn will, dem offenbart er es. 28Kommt her
zu mil', aHe J\Iiihseligen unrl Beladenen, ieh will euch Erholung
schaffen. :?9Nehmt mein J och auf euch und lernt von mil',
del' ieh sanftmutig bin und leutselig, so werdet ihr Erholung
HiI' euch linden. :lODenn mein Joch ist woUuend und meine
Last leicht.
11, 25. 26. Anders wie vorber dankt Jesus hier doch dafur, daB
cr Erfolg gefunden hat, freilich nicht bei den Kindern cler ",Yeishcit, sondern bei den EinHiltigen. Er protestirt gegen clie gelehrte
Heligion del' Juden, vielleicht auch gegen anderweitigen Esotel'ismus. "Efli7podHv (j'jl.) wie 18, 14; ahnlich im Daniel und stets im
Tm·gum.
11, 27. Es handelt sieh in diesem Zusamluenhange nicht um
! :Macht, sondern um Erkenntnis, urn Einsicht in die gattlichen Dinge,
in clas "':1h1'e 'Vesen del' Religion. AIle Lehre und alles 'Vissen
ist bei den Juden i7a.paoocrl; (as chlam ta, synonym mit q au b <tIa
und sch'lna'ta). Die TIc<pciOOCH; Jesu aber starnmt unrnittelbar
I yon Gott,
nicht von nIenschen. Sie hat nul' den Namen mit del'
jiidischen odeI' del' mystischen gernein und unterscheic1et sich
davon iill 'Yesen. Sie ist fii.r die Y~TIlOl bestimmt und keine
: . esoterische Gnosis. - Del' Vater und der Soh n findet sich in
diesOln absoluten Sinn schon Mc. 13, 32, yorzugsweise allerdings erst
im vierten Evangelium. Del' Satz "und' niemand kennt den
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Sohn als nul' del' Vater" halte ieh fiir eine alte Interpolation. Er
1st ein Corrolarium, darf also nieht an erster Stelle stehn und kann
doeh aueh nieht an die zweite gesetzt werden, wo sehr alto patristisehe Zeugen ihn haben - das Sehwankenist scbon an sieh
bedenkI ich. Fill' r:lrroxcxAu~a.t ist das Finitulu vorzuziehen, welches
u. a. die SyropaHistina bietet, damit ein vollsta,ndiger Satz ontstebe.
, 11, 28. 29 fehlt bei Lc, paBt abol' ZUlU Vorhergehenclen allSgezeiehnet; die Gnosis fiir die Einfaltigen ist durchans praktischcl'
Natur. Naeh dol' altchristIichen ErkHirung (z. B. in del' Didaskalia
Apost.olorum) wnl Jesus den Seiuen die sehweren und unort.riiglichen'Lasten del' :MeDschensatzungen abnehmen und daftir clas
gottEche Gesetz zu· Ehren briDgeD, clas cl8111 Gewissen entspricht
und es befried igt; vg1. 23, 4. nrc. 7, 6 -13. J edenfalls sind die
sehweren Lasten analog dem Ieiehten Joeh, dCln sie entgegengeset7.t
werden; also nieht Siinden, sondern ebenfalls Forderungen, die au/'erlegt werden, abel' das Leben ersticken und nieht ZUlll Lebell fiihrell.
11,29. Toy (urGY IJ.OU ist tlas Joeh, das ieh auferlege, nicht
das Joch, das ieh seIber trage; in Sir. 51, 2G (worauf Spitt:l
hingewiesen hat) 1st es lnit rrwos(a. synonym. Del' Satl. mit on
gibt nichl-. don Inhalt del' Fol'dernng all, sonclerll ist il11 Dellt.sdlOll
nls Relativsat.z zu fassen. Ta.rrctyo~ an sieh heiBt niedrig, erst,
zusammongenOlnmen mit T~ X'1pot'{- heif3t es d eln ii tig. OdeI' vielll1"3hl' nicht demiitig gegen Gott uncI noch weniger unte1'wilrOg
gegen Hoherstehencle, sonrIeI'n sich hernnterhaltencl zu den Niec1rigon.
Ebenso 1st aueh rrpo.u; hier eine humane unci keille religiose Eigonschaft. Jesus wendeL sich an die 0X/.Ot und Y~mo[, er loclct sic
damit, (la.B er nieht hoehmiitig sei und das Volk, das nichts yom
Geset.z weiB, nich t verachte wie clie Schrift.gelehrtell. Von Pnnlinismus steckt, in 11, 25-30 nichts, clyd.TCI:WUl~ ist bei Sil'ach beliebL

§ 13.

~1t.

12, 1-8.

Zu jenel' Zeit. ging Jesus :l1n Sabbat; dnreh die SaaHelder,
seine J iinger abel' hatten Hunger und begannen Ahron 7.n
l'anfen und zn essen. 2Und die Pharisiier sahen es uncI sagton
zu ihm: tiiehe deine .Hinger jun, was (un Sabbat zn t.un nield,
erlaubt ist.. 3 Er abel' sp1'aeh zu iIlnen: habt ihl' nicht gelesen
was David tat, als ihn unci seine Genossen hUllgerte? ·Jwie or
i 11 clas Haus Gottos ging und die Schaubrodo af3, die or niehL
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ossr.n c1urfto noeh seino Genossen, sondern nul' dio Pl;iester.
50der habt ihr nieht iIu Gesetz gelesen, daD elie Priester 1m
Tempel deli Sabbat. brechen~ obne sieh zu yersehulden? 6Ieh
3nge euch abel': h ier ist l11ehr als del' Tempel. i ,Venn ih1'
aber Yerstiinnot, was clas hei13t: 13annborzlgkeit will ieh unel
111eh t Opfor, 80 h~i ttet ill1' die Sehuld10sen nieht yerurtoilt.
8Don11 del' Mensehensohn ist Herr iiber tlen Sabbat.
lIier Ionkt ~It wioller in ~Ie zurilek, seht a ber z\Yei Verse
(12, flo G) hinzu, clie in clem Aussprueh gipfeln: h101' ist luehr als
der Tempel. Das mii.8te in diosem Zusm11menhange besagen: so
,Yie die Priester im Tempel dell Sabbat brechen durfen, so erst
reeht die Jiinger in del' 8pl11iro l11eine1' heiligen Person - vgl. loa.
2, 2.1. Aber rlor berufsmiif3ige Ten1peldienst del' Priester mn Sabbat kimn nicht gut auf eine Lillie gestellt werden luit nenl Ahrenraufen del' Jiingo1' mll Sabbat, cbs noch nieht ill1 Dienste Jesu gesehal1; del' Vergleich 1St hier bei den I-Iaaren herbeigezogen und
. die Moral ent.lehnt aus 12, .ell. 42. Das Cit-at. Osee G, G, welches
.12, 7 folgt, 1St. aueh schon 9, 13 verwcll1dt. Darauf wird Init Auslassung (leI' Pramisse fife. 2, 27 sofort 12, 8 (= nIc. 2, 28) angesc1110::;sen, dllreh ein ~(d.p mit unangeblicher Bedeutung. Nicht (tIs
l\Iensch, sondern wei 1 er der l\lessias ist und graBe1' als das
Hoiligtum, ist Jesus Herr des Sabbats. Ygl. clagegen zu Me. 2,27.28.

§ 14.

~I t.

12, D-14.

lTnd er ging yon cIa weiter und kam in ih1'e 8ynagoge.
IOlJncl da war ein :Mensch mit einCln starren Arm, und sie
fl'agten ihn: ist es erlaubt mn Sabbat. zu 11eilen? in del' Absicht, illl1 zu yerk1agen. lIUnd er spraeh zu ihne11: ,Yelln
einem von eueh sein Schaf am Sabbat in eine Grube fiele,
wiirc1e er es nieht greifen und heraufholen? 12,Vie viel mehr
wert ist. nun ein :Mensch :.tls ein Schaf! Daher 1St es erlaubt,
am Sabbat wolzutun. 13Darauf sagteer zu dCln l\lenschen:
strock deinon Arm aus! und e1' streckte ihn ;HIS , und er ward
wio(lcr gut wie cler andere. 14Die Pharisaer aber gingen hinaus uncl fa8ten Besehlu8 gegen ihn, ihn zu verdel'ben.
"jIc. 3,2 wird zu einer c1irekten Anfrage an Jesus verandert,
(lamit er mit clem Gleiehnis 12, 11. 12 antworten kalln, das sieh
hei I.Je (14, 1-6) an einer anc1eren Stelle findet. Me. 3, 3-G "wircl
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summarisch wiedergegeben, ohne das lebendige szenische Det,ai1.
Die Herodianer komnien bei ]\it nur in 22, 16 vor.

§ 15.

Mt. 12, 15-21.

Da Jesus das erfuhr, wich e1' von dort. Und Viele folgten
ihm und er heiIte aIle 16 und scharfte ihnen ein, sie solI ten
ihn nicht in die Offentlichkeit bringen -- 11 auf daB erfiillt
wiirde, was gesagt ist durch den Propheten Esaias: 18Siehe
111ein Knecht, den ich erwahlt, 1nein Geliebter, den meine
Seele ausersehen hat. Icll lege meinen Geist auf ibn und er
wird den Heiden das Recht verkiinden. 19Er wird nicht zanken
noch Hirmen, und man wird seine Stimn1e nicht auf den Gassen
horen. 20 Geknicktes Rohr zerbricht er nicht und schwelenden
Docht lischt er nicht aus, bis er das Hecht hinausfii~Ht zum
Siege. 21 Und auf seinen Namen werden die Heiden hoffen.
Del' Anfang (12, 15. 16)" wie nIc. 3, 7. 8. 12, jedoch 11lit ausgesprochener ]\Iotivirung des dYEXWp·~C;SY durch den BeschluB del'
Pharisaer. Das von nIt hinzugefilgte Citat aus Isa. 42 weicht von
del' Septua.ginta abo Auf 12, 19 liegt Nachdruck, wegen 12, lG.
Uber EX~d.AAElY 12,20 (= appeq) S. zu 9,38.

§ 17.

lVIt. 12,22-37.

Q*.

Da. wurde ihm ein Bosessenel' gebracht, del' war blind
und stumln. UncI er heiIte ihn, so daB del' Stumn1e redeto
und sah. 23 Und die IIaufen von Volk waren aIle auJ3er sich
und sprachon: 1St diesel' vielleicht del' Sohn Davids? 24.1)io
Pharisiior abel' horton os und sagten: diesel' treibt die Damonen
nul' c1urch Boelzebul aus, clen Obersten cler Diimonen. Z~])a.
or nun ihre Gedanken erkannte, sprach er zu ihnen: .Tedes
Reich, das sich entzweit., wird zerstort., und jedes Stadt- odor
Hauswesen, das sich entzweit., ha.t keinen Best.and. ~6Ulld
wenn del' Satan clen Satan austreibt, so ist er mit sich entzweit: wie soIl dann sein Reich Bestand haben? Z7Und wenn
jch dio Damonen c1nrch Derlzebul austreibe, durch wen t.reibon
oure Sohne sie nus? sOlnit sind sie eure Richter. 28 'Venn iell
abel' d urch den Geist Gottes die Diimonen anst.reibe, so is\; ja
dns Heich Gottes schon zu euch gelangt. 29 OdeI' wio ka1111
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einer in cbs Hans eines Gewaltigen dringen und ihm seill Zeug
l'auben, wenn er nieht zuyor den Gewaltigen bindet.; dann erst
kann er sein Haus ans1'auben. 30'Yer nicht Init Inir ist., ist
wider mich; uncI weI' nicht mit mil' sammelt, del' ze1'streut.
J IDarum sage ieh eueh: jede Silude und Lasterung wircl den
~renschen Yergeben, c10ch die Lasterung des Geistes wird nicht ve1'goben. 32 Und weI' etwas sagt gegen den l\Ienschensohn, findet
Yergebung; weI' aber etwas gegen den heiligen Geist sagt, findet
keille Vergebung, 'weder in diesel' 'Velt noch in del' kiinftigen.
3:lGesetzt, del' Baum ist gut, so 1St auch die Frueht gut;
gesetzt, del' Baum taugt nicht, so t.augt auch die li'rucht nicht.
~'lIhl' ot.terngeziicht:, wie kOllnt ihl' Gutes reden, da ih1' bose
seid! Denn wovon cbs Herz iiberfiie13t, daraus redet del' ~IUlld.
35Ein guter Mensch bringt aus gutem Schatze Gutes herYOI', und ein boser :Mensch bringt aus bosem Schatze Boses
hervor. 3Glch sage euch abel': von jedeul nichtsnutzigen 'Vort,
clas die l\fenschen reden, Juiissen sie Rechenschaft geben am
Tage des Gerichts. 37 Denn aus deinen "Torten wirst du gerechtfertigt, und aus deinen
oden wirst du verurteilt.
Das Apostel verzeichnis (§ 16) hat nit schon friiher gebracht.
Dem § 17 schicld er die selbe Einleitung voraus wie Lc (11, 14).
Nul' HUH er den Tauben noch c1azu blind sein, vgl. zu 9, 27-34.
Er spitzt fernel' das Staunen des Volkes zu auf die Frage: ist diesel'
uicht Davids Sohn? und legt den 'Viderspruch dagegen nicht wie
Lc etlichen aus dem Yolk in den l\luncl, sondern den Pharisaern,
die tlen 8chriftgelehrten bei :nlc entsprechen. Die Beelzebulperikope
~laL auch in Q gestanden. Lc bringt sie nicht in cler Reihenfolge
<les ~Tc, er halt sieh an Q. l\It dagegen behalt ihre Stellung bei
'1\lc bei und vel'mischt die beiden Quellen - wozu er iiberhaupt
mohr neigL als Lc.
12,24.25. Das Gedankenlesen wie bei Lc, 11, 17. OOY. ....
d p:~ (14, 17) ist schwerlich griechisch.
]2,27.28 wie Lc. 11, 19. 20. "Eure_ 80hne" = eure V01ksgouossen, d. h. Juden iiberhaupt. Also hat Lc Recht, daB nicht
!spezi('.il die Pharisaer angerec1et sind. Jesus sagt: illr diirft mich
'nicht. andel's beurteilen wie eure Sohne, die ebenfalls Damonen
;~ustreiben; sie richten euch, d. h. sie wic1erlegen praktisch eure
:Behauptung - das Futurum eao\l'tClt ist misverstand1ich. Abel' del'
il-linweis dar<luf, daB clie Exorzismen, die er' verrichtet, auch von
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Inanehen .anderen J uden verriehtet werden, paBt an diesel' St.elle
nieht zu seiner Absicht, wie er denn auch bei :Mc fehlt. Denn e1'
,,,ill hier keineswegs sagen, daB er niehts besondel'es tue. Gleieh
del' foIgende Vel's 28 heweist das. Das Reich" Gottes wird darin
aIs n1it Jesus, d. h. mit dem 1\lessias, bereits eingetreten gedacbt,
wie auch sonst in Q; E<p8CluEV ist lllehr aIs ~"("(lXEV. Es liegt im
Kampf mit deln Reich des Satans, und diesel' Kmnpf wi I'd dlll'ch
das Austreiben der Damonen gefiihrt, die des Satans Heel' sind.
Der Gedanke ragt aueh in }\fe (3, 27 = l\n. 12, 29) hinein, steht
abel' dort isolil't und verloren.
12, 30 wie Le. 11, 23, ganz andel's gewalldt wie 1\Ie. 0, 40;
exldusiv statt tolerant. Zu del' Allgell1einheit del' vorhergehcnden Argumentation wiirde die AuBel'ung nul' passen, wenn zllljo
nicht auf Jesus speziell ginge, sondern staU dessen ebensognt ()OO
hiitte gesetzt werden konnen. "Tie uxopTd(ElV, so muB auch uUVd'jElV
von del' Herde (d. i. Gelneillde) verstanden werden; vgl. 23, 37.
12, 31 wie 1\fc. 3, 28. Nul' hat l\It verkiirzt und sein Olry,
1:0u-ro vorgesetzt.
12, 31. 32. Bier werden ·1\le. 3, 28 und Le. 12, 10 CQ) neben
einander gestellt. DaB dies nul' Varia,nten eines und des selben
Spruehes sind, liegt auf del' Hallc1. Aus del' Vergleiehung dioSl\[
Varianten von ~Ie und Q ergibt sieh abel' die Prioritat cles l\1e.
Bei ihm (3, 28) heiBt es: alle Lasterungell werden den Mens eh ellso11 n en vergeben, nul' nieht die Liisterullg gegen den heiIigen Geist.
In Q (Le. 12, 10) dagegen: '~T orte ge g en den 1\1 ell s e hens 011 II
werden vergeben, nul' llicht Lii,sterungen gegell den h. Geist. Gogen
die Urspriingliehkeit diesel' "Fassung spricht zunachst, daB Liisl.c1'llngen (absoIut) llur gegen Got.t geriehtet sind und der1\fenschcnso11n doeh nieht Got.t ist.; Lc redet darum auch nicht von Lit.s t.orungen gegell den l\fenschensohn, sondern nul' von 'Voden,
wii-hrend l\It aus[,deicht 11n<1 <lie LiisterUll(ren
creaen den Geist OiJCIlb
b D
falls ill '''orte yerwanclelt.. Ferner spricht da.gegen, daG in (liosclIl
Fall clie LrisLerung gegen den Geist, ja gerade in "'VorLen hcst.eht.,
clie gegen den l\Jellschensohn geriehtet sind uncl also del' Unt.crsehied sinnwiclrig ist - weshalb derSpruch bei Lc (vielleichL auch
in Q) aus dmn Zusammenhano; del' Beelzebulgesehiehte eniJernt. is!.,
die ihn doeh allein erldurt. Endlich hat del' 1\iessias in Q im Yo1'gleieh zu den l\lenschen bei l\lc das Vorurteil gegen sieh. Aus dom
allgemeinell NalDen ist del' besonc1ere gemacht nnd diesel' dann
'..J

.
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nicht mit vergeben, sondern Init lastern in Beziehung gesetzt.
Das t:mgekehrte ist unclenkbar. ,Vahrscheinlich 1St. iibrigens, claB
Qin "\rc. 3,28 clem i\lenschensohn statt den Menschensohnen
yorgefunden und den generell gemeinten Singular indivic1uell m1syorstanclen hat. Und wahrscheinlich 1St auch nach nlc. 2, 10. 28,
daB -r(P Uttp "too rI.',I0pWTCI)U in nfc. 3, 28 wirklich urspriinglich war
und erst sptiter sinngemaB in den sonst unerhorten Plural -rOt~ U(ot'; ":U)',1 tXV{}pO)TCWV verwande1t wurde, um keinen Augenblick cbs
. MisversUindnis aufkommen zn lassen, daB d em l\Iessias Siinden
vergeben ,,"erden sollten - ein l\IisYerstandnis, welches in Q, wo
in del' Tat, in clem Ut0; -rot) cl.vD. anch hier del' Ivlessias el'blickt
·wircl; dnI'ch Yeriindernng del' Konstrnktioll wegnillt.
12, 33-37. Der Passus steht SOBst am SchlnD del' Bel'gpl'edigt, und zwar bei Lc. G, 43-45 ahnlichel' im ,VortIallt als bei
l\It. 7, 17. 18. ])er Anfang von 12, 34 dient, um die Verbinclnng
mit del' Beelzebnlsl'ede ldar zu stellen. "Ihr konnt gar nicht
, andel'S als liistern, weil boser BauIll notwenc1ig bose Frucht bringt."
. Eine Entschuldigullg solI das abel' nicht sein, wie in den abschlieDenc1en Versen 12, 36. 37, clie ebenfalls dem l\It eigentiimlich
sind, mit, hohem Nachcll'uck gesagt wird: wie die 'Vorte die innere
Gesinnung verraten, unt.erliegen sie auch nicht Ininderer \r erant: wortung als die Taten. Ahnlich l\lc. 7, 17 ss. Del' Schatz 12, 35
, ist. wedel' del' Schatz del' Ahnosen noch del' guten .,Yerke iiberhaupt, sondern das I-Ierz selbeI' - offenbar auf grunc1 von G, 21.

Q":.

I\1t. 12, 38-45.

Le. 11, 29-32. 24-26.

Darauf huben etliche yon den SchrHtgelehrten und Pharisaern an und sagten: l\Ieister, wir verlangen von clir ein Zeiehen zu seben. 39Er antwortete ihnen: Das bose und ehebrecherische Geschlecht begehrt ein Zeichen, und es wiI'lI 1hm
kein Zeichen gegeben als clas des Propheten J ona. .J°Denn
wie Jona clrei Tage unel clrei Nachte im Bauch des Ungetiims
war, so wircl auch del' Menschensohn drei TaCTe
und clrei Nachte
o
ilT, SchoEe del' Erde sein. 41Die Manner von Nineye werden
nls AnkHigel' clieses Geschlechtes auftl'eten und seine Verdmnmnis bewil'ken; denn sie taten BuBe auf clie Precligt
Jonas, und hier 1St Inehr als J ona. .\'2Die Konigin des Sii.dlanc1es wird als A111diigerin elieses Geschlechts auftreten und
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seine Verdmn1nnis bewirken; denn sie kam Yom Enc1e del'
Erde zu horen die 'Veisheit Sa10111os, und hier ist mehr als
Salomo.
43'Venn abel' del' unreine Geist aus clem ~fenschen ausfaInt, durchwandert er c1iirre Statten, sucht eine Ruhstatt und
findet keine. HDarauf sagt er: ich will wieder zuriick in nlein
lIaus, das ieh verlassen habe. Und wenn er hinkonlmt, findet
er es leer stehend, gefegt und geputzt. 45 Darauf gebt er hin
und holt sich noch sieben andere Geister, schlimmer als er
selbst, und sie kommen und nelllllell dort 'Vohnung; und del'
letzte Zustand jenes :Menschen wird schIinll11er als del' erste
war. So wird es auch diesem bosen Gesch1echte gehn.
Mt. 12, 38-42 wie JJc. 1], 29-32 1st eine Variante von Q zu
~fc. 8, 11. 12.
~fc sagt einfach: es wird diesmn Geschlecht kein
. Zeichen gegeben werden; Q fiigt hinzu: au8er clem Zeichen des
Propheten J ona.
12, 38 kehrt 16, 1 wiecler und entspricht dort clem Verse
~fc. 8, 11, hier abel' eher clem Verse Le. ] 1, 1 G. In del' Sep.tuaginta
heiBt Jona 'Iwya~.
12, 39 rsvEi (17, 4) ist detel'll1inirt, ebenso wie CiYOpE~ N. 12,40.
12, 40. Deutlieh liegt die. Vorstellung von del' Hollenfahrt
Jesll VOl'; sie ergibt sich notwendig, wenn zwischen seinem Tode
uJld seiner Aufel'stehung iiberhaupt ein Zwischenraunl gedacht wird.
Diesel' Zwischenranm betragt hier drei volle Tage und Nu.chte,
w~ihrend :Mt sonst gewohnlich im Unterschiecl VOIl :Mc .sagt "aufel'stanclen 30111 c1ritten 'rage" und auch nach dl'ei 'ragen in
(le]n gleiehen Sinne versteht (27, 63. 64). Bei Lc fehIt diese
Deut.ung des J onaszeichens. Stat.t dessen heil3t es Lc. 11, 30: denn
wie Jonas den Nineviten ein Zeichen war, so ist es del' Mensehensohn fiir dieses Geschlecht. Das sieht aus wie ein passencler lTbergang auf Mt. 12, 41: ein hergela.ufener Prophet predigt den Heiden
BuBe und sie bekehren sich sofol't, wiihrend auf die Juden die
Aufforclel'ung JesH 1.Ul' Sinnesiinclerung keinen Eindrnck macht.
Abel' ma.n begreift nicht, wie diese Antithese ein Zeichen gena,nnt.
werden kann. Da1.11 konllnt, daB Lc auf den Ube~'gal1g, den er
allein hat, gar nicht clie Lente von Nineve folgen Hil3t, auf clie or
gemiinzt ist., sondern vielmehr die Konigin des Siidens. Diese gehort sogar an sich, anch wenn sie wie bei ~ft an zweHer St.elle
st.eht:, nicht hinein in clie El'kHirung des Jonaszeichens. Also hat
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ilIt. 12, 41-44.

nIt. 12, 41. 42 (Le. 11, 31. 32) urspriinglich nichts ll1it deln Jonaszcichcll zu tun. Dann yerdient die Deutung desselben bei ~It.. 12, 40
den Yorzug YOI' del' bci Le. 11, 30. Yennutlich hat Lc AnstoB an
diesel' Verwenclung clcs \Yal fischs gellommen.
12, J 1. 42. "Sie werden erstchn im Gericht mit cliescl11 Gesehleeht, uncl os yerurteilen" ist nul' dul'ch Retroyel'sion ins Aram~ijsche zn yel'stehn. In Gericht treten mit ist danll s. y. a.
anldagen. 'Vernrteilen habe ich friihel' nach clem Syrischen vel'standen, wo es besiegen heiGt. Del' syr. Spl'achgebrauch von ~Jl
(sicgen) nne! JJ/"j (untel'liegen) liegt auch den Juden nalle, wie Pi:;
uncl Y~i bewcist. Abel' allerdings kann icll das Pael :l"/"j (y.c('r~
xp{'1E:tv) ill del' syrise1wl1 Bedeutung be sic g e n fill' das paHistinische
Arn1l1iiisch ((bs wir freilich schlecht genug kennen) nicht belegen.
1\[[111 kOl11mt-. aneh nus Init: bewil'ken, daD jemand cler Verc1all1l11uis
yerf'KlIt. So wjrcl :l"/"j z. B. in Dan. 1, 10 gebraucht: ihr macht,
daB ieh del' Strafe des Konigs vel'falle. Natii.l'1ich geschieht die
Allklage in l\It. 12,41. 42 nicht 1l1it ,Vorten, sondel'll durch das
FlIktu1l1 selbst, wie es beidemal 1nit 01:t explicirt win1. Die Konigin des Sii.c1ens jst clie K. von Saba, und dies ist, so yiel ich
"weiB, clas crste Beispiel, worin das siidwestliche Arabien J e nl en
gcnannt wird.
Mt. 12, 43-45 steht hei Lc (11, 24-26) VOl' 12, 37-42, und
zwar mit Recht, denn das SUiek setzt die Beelzebulrede fort und
bilc1et deren SehIuD in Q. Es enthiilt freilich eine derselben eigentlieh widersprechende Kritik del' Exorcislllcn. Sie niitzen nicht auf
die Dauer, es treten in1111e1' wieder Riickftille ein, die elas -obel nul'
iirger machen.
'12~ 43. Del' Damon hat keinen eigenen Leib, sondern 10gil't
sich in einem frCluclen ein (daher heif3t er (run 0 l' a Clem. Ree.
syr. 80,26 ed. Lag.); wenn e1' c1araus vertrieben wird, muB er in
del' \Viiste sehweifen, sucht abel' alsbald wieder nach einer Ruhestntt (r}VrliW.UU:;), und wenn er keine findet, kehrt er zuriick in die
alte, aus del' er hat weichen mussen. Dem Sinne nach l'ichtiO't:> heiBt
es in del' Syra S. unc1 Lc. 11, 24: und ,venn er keine findet, sagt e1'.
12, 4:4. Del' llnreine Geist verunreinigt auch seine 'Vohnung;
er empfinc1et, es bei seiner Rtickkehr mit Behagen, daB sie (eben
mit seiner Austreibung) einmal gruncllich gesaubert ist, als ware
er nul' wegen des Reinemachens auf Reisen geschickt. Del' 11'0111sclle Ton rant auf.
We 11113. use ll, Evung. Mutthaei.
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12, 45. ·Es konnen auch 111ehrere Damonen in einem Menschen
wohnen (Mc. 5, 1 ss.). TIber die Lesart von D 'to: scrxa'ta a(rrou tOu
rl.v{}prurcoo, 11ber die BlaB in del' Praefatio p. VII eine merkwurdige
eisheit zunl besten gibt, s. zu :Mc. 6, 17. :Mit dem bei Lc fe11lenden SchluBsatz will M.t die verkehrte Stellung rechtfertigen, die
er dem Stuck angewiesen hat. Diese Pointe ist abel' so gesucht
wie moglich.

,;y

§ 18. Mt. 12, 46-50.
"Tahrend er noch zu deln Volke redete, siehe da standen
seine :Mutter und seine Bruder drauBen und verlangten ihn zu
sprechen. 4 !lEI' abel' antwortete dem, del' es l11eldete: weI' 1St
. lneine :Mutter und ,vel' sind meine Bruder? 49Uncl er wies
mit del' ausgestreckten Hand auf seine Jungor und sprach:
siehe da meine ·Mut.ter und Ine1ne Briider; 50 denn werden
"Till en n1eines Vaters hn Hjmmel tut, del' ist 11111' Bruder und
Schwester und :Mutter.
EEw (12, 46) ist nul' bei ~ic (3, 19) vorberoitet. nit hat bisher nicht gesagt, daB Jesus sich hn Hause befilldet (13, 1); trot.zdOln 1nacht er ill 12, 49 nicht das Yolk (nic. 3, 32), sondern die
Junger. zur Corona und bezieht die AuBerung Jesu (12, 50) nul' auf
sj~. Die unfreundliche Absicht der Verwandten (nlc. 3, 21) wil'd
von 1\It und Lc gleiclnlliiBig unterdriickt.
}f

§ 19. 20. Mt. 13, 1-23.
J enes Tages gillg Jesus aus dOln Hause und set.zte 8ieh
<tIn See. 2Und eille 1\{enge Yolks sammelte sich zu ihm,
so daB or ill ein Schill' sitzen gil1g, indes das ganze Volk am
Ufer stand. :lUnd or roclete zu ihnen viel in Gleichllisson nnd
sprach: Sieho ein Siielllann ging aus zu siten. 4 Dnd beim
Saen liel etliches den 'Veg entlang und die Vogel kmnen und
fraDen os auf. r, Andores fiel auf clas St.einige , wo es nicht.
viel Erde hatte, und es lief alsbald auf, weil es nicht tior in
del' Erde lag; Gals abel' die Sonne aufging, litt es untoI' del'
Gl ut, und woil os lceine 'Y urzel hatto, verdorrte es. 1 Anderes
fiol auf die Dornen, und die Dornen Hefen auf und e1'stick tell os. 8 Anderes abel' fiel auf das gute Land und gab
'-
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13, 1 SS.

Frncht, liunc1edfach, sechzigfach, dl'eiBigfach. 9,Ver Ohren
11:1 t., 110.. 1'e I.
10 Uud (lie .Hinger t.1'aten herzu unc1 sagten zn ihm: wal'lUll
redest du in Gleichnissen zu ihnen? 11 Er ant.wortete und
spl'ach: Euch 1St es gegeben, die Geheimnisse des Reichs des
Himmels zu verstehn; jenen abel' 1St es nicht gegeben. l!lDenn
weI' hat, dem ,yird gegebeu und imlner Inehr gegeben; weI'
abel' llieht hat., clem wird anch was er hat weggenoIlllllcn. 13])es_
hall> rede ieh zu ihnen in Gleichnissell, damit sie sehenden
Anges nicht. sehen uncl horenden Ohres nicht horen Doch verstehu. BUnd es erfiHlt sieh ihnen die,Veissagung Esaias, die
<1a lautet: horen sollt ih1' und nicht ve1'11ell111en, sehen und
nieht ge,,-ahr werden, 15clenn das Hel'z dieses Volkes ist versLocld, und sie horen schwer mit den Ohren und ih1'e Augen
sind Yersehlossen, damit sie nicht sehen 111it den Augen uncl
llli t clen Ohren 1101'en und mit. clenl lIm'zen verstehll und sieh
hekehren ~ daB ieb sie heile. 16 Abel' eure Augen sind selig,
daQ sic sehen, und eure oin' en , claD sie horen. 1i Amen ich
sage ench, viele Prophet.en und Gerechte begehl'ten zu schauen
was illr seht und haben os nicht geschaut, und zu horen was
ihr hort uncl haben es nicht gehort. ]sIhr also hart das Gleichnis YOllI Siiemann! 19 ,Venn eiller das ,Vort yom Reich hart
lmd nieht Yel'steht, so kOlnlnt del' Bose und r<1ubt, was in sein
Herz gesat war: das ist cler den ,Veg entlaug Gesate. 2°Der
auf das Steinige Gesate abel' ist del', welcher clas 'Vort hort und
,,1sbalc1 mit Ii'reuden empfangt; 21 er hat abel' keine ,Vurzel an
sich, sonclern 1st wetterwendisch, unc1 wenn Drangsal oderVerrolgun~ wegen des 'Vortes eintritt, konllnt er alsbalcl zu Fall.
~:!Der auf die Dornen Gesate abel' ist del', welcher tIas "Vort
llijrt~ nIHl die Sorge der ,Velt unc1 del' Trug des Reichtullls
erst.itken (las ,Vort, und es bleibt ohne Frucht. 23Der auf
das gnt.e La.nd
. GesiLte abel' ist del' , welcher das ,Vort hart
und Yersteht, daun triigt und Frucl1t bringt, hundertfach,
scchzigfach, dreiDigfach.
13,1. E'l. -r~; OlXtCl.; fehlt in D, stimmt abel' zu s~w 12, 46.
13, 9. riO P_Sy ... 8 os setzt voraus, das ~1t c1as Zy cles "Mc
l aIs [',I und nicht aIs Sy verstanc1en hat. Und dies halte ich jetzt
fUr das Richtige; vgl. Dan. 3, 19 i1Y:lill 1n eins sieben = E'IT-rCl.: T-),'J.CiltO~. ,Yeil sy das Multiplikationszeichen ist, hat der griechische
1
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~ft.

13, 10 -19.

Ubersetzer es aueh :Me. 4, 20 im Neutruln stehn lassen; und daraus erkHirt sieh dann wei tel' das neutrale (; bei 1\H. 13, 23.
13, 10. :Mt HiBtdie Junger nieht, ,vie 1\le (4, 10), naeh clem
Sinn del' Gleiehnisse fragen, den sie schon verstehn, sondern nach
dem Zweek, weshalb er in diesel' verhullenden Form zum Volke
rede. Dadureh wird zwar besserer AnsehluB an das zunaehst Folgende erreieht; abel' die eigentliehe Antwort Jesu (13, 18ss.) pa13t.
dann nieht Inehr auf die Frage.
13, 11-15 wie l\fe. 4, 11. 25. 12, mit Vervollstandigung des
Citats mn SehlnG, das hier Init del' Septuaginta stiInlnt.
13, 16. 17 (Le. 10, 23. 24) steht an stelle von 1\fe. 4, 13. Die
Junger werden selig gepriesen, nicht wie bei 1\fc geseholten wozu 11ach del' Fassullg ihrer Frage in 13, 10 aneh kein AnlaD
111ehr vorliegt. Statt Propheten und K 0 n i g e bei Lc sagt 1\ft Propheten und Gereehte.
13,18.19. 1\H lKI3t del' Same ist das '\Tort (Me. '4,14) aus
und damit das, was zunii,ehst einlnal gesagt werden mu8te. Es ist
abel' kein Versehen, sondern Absicht. Er denkt nieht Inehr :1Il
den Smnen und die Aktion des Ausstreuens·, sondern nul' an das
Saatfeld unel dieses ist ihm, wie del' V,! einbel'g, das Reich Got.t.es,
worunter er wie gewohnlich die christ.Iiehe Gemeinde versteht, man
kann auch sagen el i e K i I' C he. Das erhellt deutlich aus 13, 24ss.,
7~.oigt sich abor schon hier. Dnd zwar 11 ieht bloB in del' Auslassung
cler prinzipalen ErkHirnng l\lc. 4, 14, sondern auch in leise1'en Anderungen, die am 'Yort.1aut des l\le angobraeht werden. Die Horer
sind bei l\H nicht mehr del' Boden ~ auf den del' Smne nUH, 8011dern clie PfHinzlinge (13, 38. 15, 13), die aus clem Samen crwaebscll
si nd. - Die Konst.ruktion am Anfang yon 13, 19 zeigt., daf3 doch
auch nit nield, geracle korl'ektes Griechiseh schreibt. Fill' Satan
sagt er llel' Bose. Znm 'Yort des Reichs vgl. 4,23. 9,35.

lVIt. 13, 24-31.
Ein anclel'es Gleiehni~ legte er ihnen VOl' und sprach: Dns
Reich des lIimme]s ist" wie wenn cin Mensch gnten Samen
auf seinen Acker ges[t hat. 2f'\Vi\,hl'end abel' die Lente schlieren,
kam sein Feincl und S;tto Unkl'ant unter den 'Veizen und ging
davoll. 2GAIs nUll clie Snat aufging und Frucht anset.zt.e, da
zeigte sich auch das Unkraut. 21Und die Knechte des Haus-
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he11"11 kamcn und sagtell illIn; Herr, hast clu nieht, gut.en
8a111en auf rlen Ac,ker gesat ~ \\'0 bel' hat er denn clas Unlaaut?
2i- Er 8pr<1ch:
das hat. del' Feind getnn. :!9Und clie Kneehte
sagten: sollen wir nun hingehn und es lesen? Er abel' sprnch:
nein, cb.mit. illr nieht beilll Lesen des Unkrauts zugleich auch
den ,Veizen ausrei13t; 30 laf3t beides ZUSalllmen wachsen bis
Zlll' Ernte, uIlcl zur Zeit. del' Ernte werde ieh oril Schnittern
s(u2:en: lest zuerst, das lJ nkraut auS und binelet es in Bilndel,
nm os zn Yerbrennen, den 'Veir-en abel' bringt in llleine
Scheuer eill!
Die Eingang-sfol'mel kehrt orters wieder, z. B. 18, 23. 20, 1;
. (las \e1'bU111 steht. meist im Aorist, doell aueh im Futur. 'YKhrend
. (las einfache (ileichnis geworllllieh priisenHseh 1St., 1St c1agegen
die Allegorie gewohnlich praterital. So auch schon in 13, 1-9.
Dort aber sitzt clas Dnkraut im Acker, del' Smne ist, nul' guter
Same. Hier oagegen "\yird guter und schlechter Same unterschieden,
\\'eil in 'Yahl'heit. ii.berhaupt nicht an den Samen gedacht wird,
sondern an die guten und schlechten P fl an zen innerhalb des
Heiches Gottes, d. h. del' cbristlichen Gemeinde. .Man solI hienieclen
bel(le mit einander wachsen lassen und clie schlechten nieht zu
exkommuniziren versuchen; die Ausscheidung des idealen Reiches
Gottes aus dem em pirischen. soIl clen1 Endgerieht ii.berlassen bleiben,
,\"elches wie so oft del' Ernte verglichen wird O\1c. 13, 28). Die
ErkHtl'uug 13,38 del' Acker ist die 'Yelt clarf nicht zu del'
i\Icinung vcrfilhren, es stfmden sieh hier clas weltumfassende
Heieh Gottes uncl das weltumfassencle Reich des Satans im
ommen Kampf gegcnllber; es hande1t sich vielmehr urn ein nachI tdigliches heimliches Einschleichen des Satans in ein bestimlntes,
'spezifiseh goUliches Gebiet, \\'0 er niehts zu suchen hat. Es darf
nati.il'lich nicllt jeder Zug del' Allegorie ausgec1eutet werden, z. B.
. nicht das Sehlafen del' ~Ienschen. In 13, 20 hat die Syra S. nicht
sein Fcincl, sonclern del' Feind, d. h. ein Feind - viel1eicht
: richtig. Das 'Yort ~t~d.VlCl. (13, 26) wiederholt sich ofters in cliesem
i Kapit-c1 und finclet sich sonst nirgencls, vielleicht ist es aramaisch.
: Zu 2/epO~ a.v{)P{J)'ITO; (13, 28) vgl. 13, 46. 62. 18, 23. 20, 1. 21, 33.
:Juc1icull1 6,8; o.vf}PWii:O; bedeutet quidam uncl ist in clieselll Ge: branch aramaisch. Del' Vel's 13, 30 ist aus 3, 12 abgewHnc1elt, 'wie
. denn die Tauferrec1e vielfaeh bei nIt nachhallt.
'-'

70

Mt. 13, 31-35.

§23. 24.

Mt. 13, 31-35.

Noch ein Gleichnis legte er ihnen Val'. Das Reich des
Himmels gleicht einem Senflcol'n, das ein :Mensch nahm und
auf seinen Acker sate, 32welches am ldeillsten ist von allen
S~imereien; wenn es abel' ·wachst, so ist es das groBte unter
den Strauchern und wird ein Baum, so- daB die Vogel des
Hiunnels kommen und in seinen Zweigen 'Vohnung nehmen.
33 Noch ein Gleichnis. Das Reich des Himmels gleicht
eiDenl Sauerteige, den eine Frau nahm· und in drei Scheffel
1\lehl tat, bis e~ ganz durchsauert ward.
34 Dies al1es redete Jesus in Gleichnissen zu dem Vo11e,
und ohDe Gleichnis redete er nichts Init ihnen, 35 auf daB erfiilIt wiirde, was gesagt ist durch den Propheten: ich will
meinen :Mund mit Gleichnissen auftuu, heraussprudeln Verborgenes von Ul' an.
13, 31. 32 wie :Mc. 4, 30-32; nit hat die wahre Konstruktion von ~lc. 4, 32 richtig erfaBt. Die christliche Gemeincle muB
iiberraschend schnell gewac11sen seine
13, 33. Das Bild VaIn Samen, das in 1\ic. 4 iiberaU festgohalten wircl, Inacht hier (und 13, 44 ss.) ein8111 anderen Plat.z, wel611es nul' deshalb dmnit wechseln kann, weil del' Same a.ls das
Reich Gottes aufgefaBt wird. Dieses erscheint hier als ein fremdcn
Stoff (die 'Velt odeI' das jiidische VoIk?) durchddngendes Prinzip.
Es ist abel' trotzdem die christ.Iiche Gemeinde, ,vie ja auch dio
Jiinger das Salz del' "~felt genannt werden, die von del' Gemeindo
nicht unterschieden sind. Die drei Sata sind entlehnt aus Gen. 18, G
und fiir das gewohnliche Backen einer Frau zu viel. Abel' wenn
clas nu13erordent1ich graDe Quantum zum Bilde nicht pa13t., so znr
Sacho desto bessel'. - Die Syl'a S. HiBt sAcD:fJcrsv a.t)1"Ol~ in dor Einleitung aus.
13, 34. 35 wie nic. 4, 33. 34a. Das angohKngte Citat (Ps. 78, 2)
stalllmt nichi aus del' Sopt,uaginta; ~ Hcrc<lnu fehIt. in D und Syrn S.
Das Reich Gottos, welches c1urch Jesus in (He 'Velt eingesat "'ird,
ist von Anfang an boi Gatt vel'borgen, d. h. pradest.inil't. gcwosen
(25, 34). - Da 13, 34. 35 auch bei l\H, wie bei :Mc, llUl' a.Is Ab- .
schluB zu vel'stehn ist, so fiilIt. auf, claB uoch mohr kommt.. ~Ial1
kann l<aum u111h1n, anzunehmen, daB 13, 3C1-52 nachgot.ragcn ist.,
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nicLt. bloB der Komnlent.ar, 13, 36-43, sonden) auch die folgenden
c1rei Gleichnisse, wodurch die Gesamtzahl auf sieben gebracht wirc1.

I\1:t. 13, 36-43.
Darauf entlieB er clas Yolk und ging nach Hause. UncI
seine Jilnger hat en zu ilun und sagten: dent. nTIS clas Gleichnis YOlll Unkraut auf dem Acker! 37Er antwort.ete und sprach:
Derden gnlen Samen sKt, jst del' :Mensehensohn, 38del' Acker
ist clie ,Yelt, del' gute Same sind die Sohne des Reichs, das
Un kraut die Sohne des Bosen, 39 del' Feind, del' es gesKt hat,
ist del' Teufel; die Ernte abel' ist das Encle del' ,Velt, die
Sclllli tter sind die Engel. 4°'Vie nun das Unkraut Zllsalnmengelcsen nud im Feuer yerbrannt wird, so wird es sein am
Ende del' 'Yelt. uDer :Menschensohn wird seine Engel senden,
und sie werden aus seinenl Reich aIle Verfiihrer und Tater
del' Ungerechtigkeit zusammenlesen ~ zund in den Feuerofen
,verfen ~ da wircl Gejammer sein und Ziihneknirschen. 4~Dann
werden die Gerechten leuehten wie die Sonne in ilues Vaters
Reich. ,Vel' Ohren hat., hore.
13, 36. Del' Acker ist nicht clas Reich Gottes, sonc1ern nul'
die SphKre, in der es sieh verbreitet; abel' diese Sphare ist universal (0, 13. 14), nicht das jii.c1isehe Volk, sondern die V{eIt.
Tfju ;tOv"lJPf)U ist neutral; 'wegen 13, 39.
13, 41. Jesus jst als nlessias Gottes Stellvertreter, halt das
'Yeltgericht ab, hat die Engel zur Verfugung; clas Reich ist sein
Hoich, wie 16, 25. 20, 21 (19, 28). Fii.r G'l..ri.V(J'J.IJ.JV gibt es kein deutsches
'Vort.. Argernis entspricht nicht, AnstoD ist zu wenig. Es be(loutet: was zu Fall bringen l{ann odeI' bringt, Fallstrick (Ino q es eh,
t.arg. t llq I a); vgl. Sir. 27, 23. An unserer Stelle sind die Skanc1ala
Person en und zwal' Christen (7, 23). DaB das 'Veltgerieht sich
a del' unwii.rcliaen
Mitaliec1er del'
zuspitzt auf die Ausscheidun0
0 0
Kirche von den wii.rdigen, findet sich ebenso auch in 25, 31ss.
13,42. Del' Feuerofen ist das Tophet (riehtigel' Tephat
== Fauerherd) des Tales Hinnom, d. h. del' Geenna.
13, 43. Die crUYlZnE; Dan. 12, 3 werden in OlXlJ.trH venvanclelt;
Ygl. 13, 49.
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11ft. 13, 44.ss ..

Mt. 13, 44-46.
Das Reich des Hhnmels gleicht einem im Acker vergrabenen Schatz, den ein 1\1ensch fand und verhehIte, und er
ging hin in seiner Freude und verkaufte alIes was er !latte
und kaufte den AckeI~.
4 S'V eiter gleicht das Reich des Himmels eineln Handler,
del' Perlen suchte. 4 GUncl da er eine kostbare Perle fand, ve1'kaufte er alIes was er hatte, und kaufte sie.
13, 44. Diese Parabel ist nicht an das VoIk, sondern an die
Junger gerichtet; wie auch die folgenden. 'Del' Acker tragt hie,r
nicht die Saat, sondern birgt einen Schatz. Der Einzelne kann und
solI das Reich Gottes kaufen, durch Aufopferung alles ancleren.
Ebenso ist dasselbe auch in 13, 45. 46 als das individuelle hochst.c
Gut gedacht. Vgl. nrc. 10, 21. 28ss.
13, 45. 46. l\iit Recht urteilt G. HoffInann (ZNT\V 1903 p. 283),
da.B der gnostische I-IYIunus y'on der Seele clas Bild yon del' Perle
a.us l\ft entlehnt habe. Das Beiwort Xc(AOU; febIt. auch hier in dol'
Syra S., nicht zunl Schaclen der Saelle. Dadurch erhaIt das FehIen
yon EWl in D eine Stiitze; vgl. zu G, 27.

1\lt. 13, 47-52.
",Veiter gleicht das Reich des HimmeIs einem in dns
1\1eer geworfenen Net.ze, das allerhand Art Fische Z,lIsammenschleppte, ~Buncl als os voll war, zogen sie es ans Ufer und
sot.zton sich hin lInd 1asen die guten in Gefa13o, die unbrauchbaren abor warfen sie weg. ·10 So wird es sein am Ende del'
'Velt., dio Engel werden ausgehn uncl die Bosen von den Gorechten scheiden 50 und sie in den li'euerofen worfon, da wirel
Gejammer seil} und Ziihneknirschon.
;, J lIabL ill1' clas alles verst.andoll?
Sie sagten: .la, Herr.
5'2 El' abel' sprach zu' ihnon:
darum gleich t ein fiir das Reich
des 11in1111e1s geschuHor Schriftgelehrter einem Hauslneister, del'
flUS seineln Vonnt Neues uncI Altes austeiIt.
Diese Variante zur Unknvlt.parabel (13, 24ss.) scheint in del'
zwoiten I-Hilfte ganz IHtch denl Schema des Kommontars dilzu (13,
36ss.) gearbeitet zu sein. Das aus nIc. 1, 17 geflossene Bild "om
Netz ware schon gut., wenn nicht· das sofort nach dem Fang eill-

jlt. 13, 52-58.
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lreteEde Yerlesen cler Fische cleIn Sinn des Gleiehnisses total zuwider liefe. ~cmp6; hat die Bedeutung faul gallz verloren, denn
Jaule Fi8ehe werelen nicht aus elGIn ,Yasser herausgezogen.
13, 52. Del' Sprueh ist trotz Ol'7. i:OUtO in ,Yabrheit isolirt
und ,YJrc1 dureh 13, 51 nul' sebr notdiirftig mit den Gleiehnissen
verbunden. Der fiir das n,eich Gottes geschulte Schriftgelehrte
ist der chrisHiche im Bnterschied YOln jildisehen (5, 1 C1). Er sehopft
Neues und llberliefert. Altes; beides stammt aus del' selben Quelle
und aus eleln selben Geiste. OlxooEcrrronF seheint hier, wie r a b
b a ita, del' (,tY.ovop.o; odeI' i:Cq.Llo:; zu sein. Denn diesel' teilt die
Speisen (freilich nicht geracle alte lInd neue) aus del' Yorratskammer
:(!::i'~) an das Hausgesinde aus; ebenso wie del' 1-1ehrer das geistige
Brot, vgl. 24, 45 ss. ~la01Feu~tv bei nIt und in del' Aposte1gesehiehte
ist t it 1m e d und clarum transitiv, entgegen eleIll grieel1isehen Gebranch; nul' 111 eilligen !-Iss. zu 27, 57 findet es sieh intransitiv.

§ 28.

i\lt. 13, 53-58.

end als Jesus mit eliesen Gleiehnissen zu Ende war,
machte er sieh auf von dannen 54 un d kam in seine Heimat
und le111'te elie Lente in ihrer Synagoge, so claB sie staunten
und sagten: woher kommt clem diese ,Veisheit uncl die 'Vunder?
55ist elas nicht des Zimmennanns Sohn? heiBt seine l\Iutter
nieht Mariam und seine Briider J akobus und Joseph uncl
Simon und Judas? 5G sind nicht aueh seine Sehwestern aHe bei
uns? 5iUnd sie stieBen sieh an ihm. Jesus aber spraeh zn
ihnen: ein Prophet gilt nirgencl weniger als in seiner Heimat
und in seinem Hause. 5 RUnd er tat dort nieht viele 'Yuncler
wegen ilues Unglaubens.
Die §§ 25-27 sind VOll nit schon vorausgenommen, ebenso
, § 28. Er gibt Jesu auf clem Abstechcr naeh Kapernaulll seine
i JUnger nicht mit.
Dber clen Zimmennannssohn vgl. zu l\Ic. 6, 3.
; Seine Schwestern sind aUe bei uns = sie si'nd unter uns verheiratet.

§ 30.

l\lt. 14. 1-12.

Zu jener Zeit harte del' Vierfiirst Herocles von Jesu. ~Uncl
er sagte zu seinen Dienern: das 1St J oha~lnes del' TKufer, er
ist von den Toten auferstanden, darum wirken clie Krafte in
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Mt. 14, 1-12.

ihm. 3 Namlich Herodes hatte Johannes gegriffen, gefesselt und
ins Gefangnis geworfen wegen Herodias, del' Frau seines Bruders,
4denn Johannes hatte zu ihm gesagt: du darfst sie nieht
haben. 5Und er hatte ihn gern getotet, ftirchtete sich jedoch
VOl' denl Volke, weil sie ihn fiil' einen Propheten hielten. GAls
nun Herodes' Geburtstag war, tanzte die Tochter del' IIerodias
VOl' del' Gesellscha.ft und gefiel lIerodes so gut, 7 daD er ihl'
eidlich verspracb, ihl' zu geben, was sie verla.ngen wiirde. 8Sie
abel', von ihrer :Mutter vorher abgerichtet, sagte: gib mil' hier
auf einer Sehussel das Haupt Johannes, des Taufers. !J 1)e111
Konige war das leid, abel' wegen des Schwurs und wegen del'
Gaste befahl er es illr zu geben, 10 und lieD Johannes iln Gefangnis enthaupten. 11 Und sein Haupt wurde auf einer Schiissel
gebracht und clem :Madchen gegeben, und sie brachte es ihrer
:M utter. l:.!Und seine Junger kaluen und holten den '4eichnam
und begruben ihn. Und sic gingen und berichteten es JesH.
l3Da Jesus das horte, ent:wich er . . . .
14, 1-2. DaB Herodes von J es us horte, 1St jedenfalls del' Sache
naeh richtig. Er heiBt hier' Tetrarch, abel' 14, 0, wie bei Me:
Konig. Die AuBernng, in Jesu sei del' Taufer wiedel' aufgeleot'l
wi rd nicht von zwei vel'schiedcnen Seiten, sondern angemessel1cr
nul' von H61'odes getan. Das Gerede del' Leute bei Mc fehlt iioerhaupt, und zwar ohne Schaden.
14, 5. Bei :Mc (6, 10) will Herodias den Taufer toten, boi
nIt Herodes selbeI'. Das wiclerspricht freilich clem Folgenden, besonders cleln AU7t"lj{)S{; 14, 9.
14, 6 rEVE(){Ot~ j'EVOP.SVOl~ nimm t sieh aus wie ein lateinischer
Ablat.. abs.
14, S. In 7tpO~t~C(crOctuC( wircl nIe. G, 24. 25 zusammengec1diIlgt.
ALeI' wic l\ ann Herodins vorher wissen, daB del' Tanz ihrer'l'oehtor
den Konig in cliesClll Grade begeistern wlirde!
14, l~. Anders wie bei nrc luelden die Johanl1esjiinger .TOSll
den Tod ihres nieisters und veranlassen ibn c1adurch, VOl' Herodes
zu fl iehen. Inc1essen clie HinrichtunO':;, des Johannes
. ist J' a schon yor
langerer Zeit geschehell und an diesel' Stelle nul' nachget.I'agen.
Es ist cine Parenthese, sic ulltel'bricht den Zusmnmenhang nurl
darf ihn nicht zunl SehluB einfach fortsetzen, so daG dns Plusquampel'fektUln auf das Niveau des bloBen Prateritullls iibeI'geht.
Es ist also IdaI', daB die Vorlage des nlc hier c1urch nit entstoUt
4'

lilt. 14, 13 SS.

Trot.zde1l1 sind die Abweichungen des 'Mt sehr beachtenswert,
,YGIH} lllall sie fill' sich nimmt und YOll dem Znsammenhang absieht.,
in den sie g2bracht sind. lch 11abe zu zeigen gesucht, daB in
diesel' Partie des jIc die alte Tradition yollig umgearbeitet 1st. Bei
~It. sehimmerll nun noch Spuren derse1ben durdl. Dahin gehort.,
da8 clie Riickkehr del' Apostel bei ~It ilberhaupt. nicht el'wahnt
winl. Das ist. ganz in del' Ol'dnung, ch aueh die Erzah1ung von
ihrer Aussenclung ein isolirtes und nachget.ragenes StUck ist, dessen
Yel'bindung mit denl Fo]gellden bei ~Ie zu einem ganz verschrobenen Zusammenhang fiUl1't. Dahin gehort forner, daB J osus naeh
)[t r 0 rITe rod e s Hieht.. rrsprii.nglieh gewiB nieht desba lb, weil
diesel' den Tuurer umgebracht hat; del11l claclurch werden die Tenlpora rollkommen verwirrt. SOndeI'll weil er ihm selbeI' naeh dem
Leben t.rachtet. Auf Johannes bezogen sch]agt clie Angabe 14,5
clem Folgenden total ins Gesieht. Sie ist YOll einer anderer Stelle
hierhe1' ve1'setzt, wo sie sieh, "\yie bei Lc. 13, 31, vielmehr auf J esns
,bezog. So gut wie Le kann anch I\It die alte echte Tradition 110eh
, gekannt haben. Er hat sie dalln c1adureh verc1reht, daG er sie mit·
Clem (interpolirten) Berieht des I\Ie zu verbinc1en suchte.
ist.

§ 31. 32. nit. 14, 13 - 21.
Da. Jesus clas harte, entwieh er von cla zu Schiff an einen
einsamen Ort, um a11ein zu 8ein. Abel' die Leute erfuhren os
uncI gillgen Zll PuG ihm naeh, aus den StKcl ten. 11 Uncl als er
allssticg, sah er eine groDe I\Ienge, und ihn jamlnerte ih1'e1'
uncl cr heiIte ih1'e K1'anken. J 5 Anl Abend abel' kamen clie
.Hinger zu ihm und sagten: del' 0 rt ist ode und die Zeit schon
vorgerikkt., entlaB die Leute, daB sie in die Dorfer gehn und
sich Speise kaufen. 16Jesus spraeh zu ihnen: sie b1'auehen
nicht zu gehn, geut ihl' ibnen zu essen. 17 Sie sagten; wir haben
hier 11111' fii.nf Laibe Brot uncl zwei Fisehe. 18Er spraeh: bringt
sie mil' her. H!Uncl er hieB clie I\lenO'e
sieh 130'ern
auf demo
o
0
Chase, nahill clie fii.nf Laibe und clie z,vei Fisehe, sah auf gen
Hil11mel und spraeh den Segen, und b1'aeh und gab den
Jiingern das Brot; clie Junger abel' gaben es den Leuten. 20 Und
sie al3en aIle und wurc1en satt. Und man hub die ubrig geuliebenen Brocken auf, zw6lf Korbe vol1. :iI,Die aber aBen, deren
waren fiinftausenc1 ~Hlnner, ungereehnet 'Veiber uncl Kinder.

76

Mt. 14, 22 SS.

Del' Neigung des M:t" zu kiirzen, ist auch hier das malerischo
Detail des l\1c ZUlll Opfer gefallen. Die Fische werden zwar 14, 17
erwahnt, abel' hinterher vergessell. Am Schlu13 kommen zu den fiinftansend l\Hinnern noch die
eiber und Kinder hinzn, so daB die
Zahl sich erheblich vergroDert. Das €C17l"AflI'XY{crG1J als Motiv zu
lehren hat l\1t in 9, 36 venvenclet, hier Inacht er es zum l\iotiv' zu
heilen. nCl.p~A{}SY 14, 15 mnE bedeuten: 1st vorgeriickt. Es seheint,
daB anch 'ITCl.payslY (wie i:lY) oftel'S weitergehn hei13t uncl nicht
vorii.bergehn.

"r

§ 33. 34. Mt. 14,

22,~3G.

Und er trieb die Junger hI das Schiff zn steigen und
vorans zu fahren an das andere Ufer, 'v~ihrend er inzwischen
clie Leute elltlie13e. 23Und als er sie entlassen hatte, ging er
auf einen Berg, urn fii.r sich allein zu sein und zu bete,n. Dnd
mll Abend war er dort allein, 24 das Schiff abel' SChOll meilel1weit entfernt yom Lande, . in Not VOl' den 'Vellen, denn dol'
'Vinc1 war widrig. 25T11 del' vim'ien Nachtwache abel' learn' er auf
cleJn See wallc1elnd zu ihnoD; :?6'Vie nun die Jiinger ihn auf
deln See wandeln sahen, entset.zten sie sieh und sagten: es ist,
oin Gespenst und sehrien VOl' Fureht. 27 Alsbald abel' reeleto
er sie an und spraeh: seiel getrost, ich bin es, fii.rchtet euch
nicht.! 28Da hub Petrus an und sagte zu ilun': Herr, !Jist.
du es, so hei13 lnich zu elir konllnen auf dem 'Vasser.
2!IEr spraeh: komm! Dud Petrus st.ieg aus clem $chifT und
wandelto auf clem 'Vasser und kmn zu Jesus. 3°Da er abel'
den 'Viud sah, ward ih111 bange, und er beganl1 unterzusinkoll
und schrio: Herr, hilf mir! 31 A18bald streckto Jesus die Hand
ans und el'grin' ihn 11n(l sprach: KIeingHi.ubiger, warum zweifo]s{,
dll! 3:?l1ncl wie sie in clas Schin' oinstiegen, legte sich dol'
",Viud. 33Die im Schifl' abor warfen sich VOl' iIlIn nieder und
sagton: du bist' wahrhaft.ig Got.tes 80hn.
:; I Un(1 sie fnhren iiber una kamen ans Land nach Gennes(1l'.
35lJnd die l\Ionschen dort erkannten ihn und schickten Boton
in clio ganzo Gegend, und sie brachten illlll aIle Kranken 3(;nncl
baten ihn, daJ3 sie n ur den Zipfel seines Kleides anriihl'oll
diirften, und weI' daran rii.hrte, wurde gesund.
14, 22. ~1t HUH Bethsaida. an den beiden Stellen aus, wo os
bei nlc vorkommt, nennt es hingegen 11, 21.

,;:t',

Mt. 1-1:, 24 SS.
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14, 24. Subjekt. zu p~Cia.v{~scrf.bt ist. bei nIt (auBer in Syra S.
nnd C.) das Sellifl, nicht ,vie bei Mc die Insassen; das Verb wird
also passiyi~~h yerstanden und bec1eutet in clef Tat nil'gend im
N. T.: sieh plagen, d. h. <lnstrengen.
1.J., ~r). Und er wollte yorilbergehn (Mc. G, 49) fehIt bei nIt.
14, 28-31. Dieses schone Beispiel ron del' ~Iaeht cles Glaubens unc1 del' ,Virkung des Zweife1s finclet sich nul' bei nIt. Das
Priiteritulll SG{Gi:Cl.Ga.~ 14, 31 ist semitiseh, wie ~~d.'iCi:lGG( nIc. 1, 8.
14, 33. Bei nIt lnerken die Jilnger. daB Jesus del' 801m Gottes
sei; bei Mc mcrkell sie llichts, weil ihr H erz yerstoekt ist. Vgl.
nIt. 13, 1G. ] 7 mit ~Ic. 4, 13.
1..'

'l"'

~ ;):).

'lG •

D

j\1 t.. 15, 1-20.

Darauf lwmen yon JerusalClll Pharisaer und Schriftge1ehrtell zu Jesus und sagten: 2warU111 i:ibertl'eten deine Jii.nger
clie lTberlieferung del' Altesten? denn sie waschen die IHinde
nicht, wcnn sie Brat essen. :lEr antwortete ihnen: ,Yarum
iibe.rtretet, hinwieclel' ihr clas Gebot Gottes um eurer Uber1iefenmg willen? ~ Denn Gatt. hat gesagt: ehre Vater und
~Iut.ter, und: weI' Vater oeler :Mutter schmiiht., soU des 'fades
sterben; 5Hu abel' sagt: weI' zum Vater oeler zur ~iutter sagt:
Opfer sei, was elu yon mil' zu gut haben konntest, del' salle
seinen Vater odeI' seine nfutter nicht ohren; G unel ihr macht
drts Gesetz Gottes ungiltig um eurer Uberlieferung willen.
7Ihr Ileuehler, mit Recht hat Esaias von euch geweissagt:
fl (lies Yolk ehrt mich mit seinen Lippen, ihr Herz ist abel' weit
weg \'on mil', 9 nichtig verehren sie mich mit ihren Lehren von
l\fenschengeboten. l°Und er rief das Volk 11erbei und sprach:
IIort und vel'uehmt! 11 Nicht das verunreinigt den nienschen,
was in den Mund hineinkommt, sondern was aus dem :Munde
heransgeht, das verunreinigt den nlenschen.
12Da b'aten die Jiinger herzu und sagten ihm: weiBt du,
daB die Phal'isaer AnstoB genommen haben, als sie das 'Yort
ho~'ten? BEl' antwortet.e: Jede ])flanze, clie mein hiu1l111ischer
Vater llicht gepfianzt hat, wirc1 ausgereutet werc1en. 14 LaBt
sic, sie sinc1 blinc1e Blindenfiihrer, und wenn ein Blinder den
auderen fiihrt, fallen sie beide in die Grube. 15Petrus abel'
hub an und sagte zu ihm: deute uns (las Gleichnis. IG Er
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1'Irt. 15, 1-20.

spraeh: Seid ih1' aueh noeh i111n1er versUindnislos? 17 Seht ihr
nieht ein, daB alles, was in den ~lund hineingeht, in den
Bauch tritt lInd ZUlU Dann hinausgeworfen wird? IS Abel' was
aus den1 ~funde herausgeht., das kOllllnt aus· dem Herzen und
das vernnreinigt den ~Iensehen. J 9 Denn aus dem JIm'zen
konlluen die basen Gedanken, :Mord, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, falsche Anklage, Lasterung. 2°Das ist es, was den ~fen
schen verunreil1igt; abel' Init ul1gewaschenen JHinden essen,
das verunreinjgt den ~ienschen nicht.
15, 1. Bei ~IC sind die Pharisaer nicht auch aus Jerusalem
gekolnmen.
15, 2. l\H iibergeht die ErHiuterung ~1c. 7, 7-5, die fiil' jiidisehe Leser iibe1'fliissig ist. Er vermeidet auch den Ausd1'uck
Xf)lV(l.t;, xspcr{v, an den sie sich knupft, gebraueht abel' hernaeh c1as
davon abgeleitete Verbum XOlVOUV.
15, 3-9. i\it weiD die beiden bei nIe ('7, G-13) n'oeh unveI'bundenen Antworten geschickt zu vermis chen und den Zusall11l1enstoB von Me. 7,8 und 7,9 zu venneiclen. Fiir Moses set.zt or
15, 4 Got t ein und erziei t dad nrch forme1le KOllgruenz mit dem
vorhergehenden Verse. Den Schl uBsat.z von ~Ic. 7, 13 "und c1ergleichen tnt. ihr viel" HU3t er aus, in deIn richtigen Gefiihl, daB
eine solche unbestimmte Verallgemeinerung bei dieser Gelegenheit
nicht in den ~Iund Jesu passe, sondern den} Referenten angehore,
del' eine ~ihn 1iche Bemerkung auch nfc. 7, 4 (x(l.l riA/\f:J. rroAAd.) goIn ae'ht, hat.
H), 11. Die Deutung von in den nlenschen und aus clem
Mensehen (lurch in den niulld llncl aus deln l\iunde ist zwar
richtig, darf abel' nieht schon hie1' erfolgen, da del' Aussprnch, del'
erst herna.ch erldiirt ,verden soli, (lacln1'ch an El'ldKrnngsbediirft,igkeit verliert.
,
If), 12-1·J. Zusat,'l.; l1es l\H, vg1. Le. l>, 39. Die Pflanzen sillll
nat.iirlich l'Ifensehcn, nieht 8aLzllngen, wie ~VeiD ,,(10m Kont-oxtc"
ent.nimmt, (leI' j)))1l oft merkwllrdige Dingo ofrenbal't,. DIllI zwar
werden unter den aUS'l.;lll'ell t,enden (t(aVlfl. hier speziell die Phal'isiior
verst.anclen. Diese SiiIHlenbocke soIl Jesus i1l1ll1er gemeint hallen,
aueh in ganz aHgenlein lautenden Aussprilchen. Stat.t. "mein Valor"
15, 13 liest die Syra S. "del' Va.ter".
15, 1[)-20 dedd sieh wieder mit nic. 7, 16-20, nul' daB ?ITt,
(If), 1f») den Pet,l'us voranschickt und (15, 1 G, i m Gegensa.tz zn

Nt. 15, 21-24.
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13, lG. l.cl, 33) die YersUi.nc1nislosigkeit del' JUnger hervorhebt~ die
clem jlc nicht me11r auffallt. Zu 15, 17 n1uB ieh hier etwas nachtrao'en
was iell zu ~Ic. 7., 1 9 vercressen
habe. 'ExQciIJ,s'rt:lt ist das
o
~
~
selbe \vie SXi:0psus'rw (Me. '(, 19, vgl. zu ?lIt. 8, 12), nKmlich PE)J,
'i\'elches, wie auch c1as hebraisehe ~~\ nl1t clem Akkusativ, d. h.
mit ~ konstrllirt werden lwnn. fllan sagt: clas Tor hinausgehn,
fUr: ans c1em Tor h. Das S 1st. abel' lnisyerstandlieh mit ck uber..
"
, "'"'
sez;
gewesen: '
ZirITOpsus'rt:lt 'rOY IY..'.psoPWY(J. was man
t t '1Jesser ware
yielleicht aueh 1m Grieehisehen sagen kann.
1"""

Ivft. 15, 21-28.
.
lind Jesus ging weg yon da und entwich In die Lalldschuft von Tyrns u?d Sidon. !?2Uncl eine kallaanaisehe Frau
aus del' Gegencl kam hervor und sehrie: erbarm dich lnein,
Herr, 801m Davids! lueine Toehter wird von einel11 Damon
geplagt. nEr antwortete ihr abel' kein 'Yort. Und die Jiinger
traten herzu und baten ihn: fertige sie ab, deml sie sehreit
hinter nns her. 24 Er antwortete: ieh bin nul' zu den verlorenen Sehafen yom Hause Israel gesandt. !!5Sie abel' kam
und wad sieh yor ihm nieder und spraeh: HelT, hilf mir!
~GEl' antwortete: es gehort sieh nieht., den Kindern das Brot
zu nehmen und es den Hiindlein vorzuwerfen. n Sie sagte:
doeh, Herr, c1enn aueh die Hiindlein essen yon den Brosamen,
die von dCln Tisch ihrer Herren fallen. :?8Darauf antwortete
Jesns und spraeh zu ihr: 0 ,Veib, dein Glaube ist groB, dir
gesehehe, wie du wiillsehest. Unel ihre Toehtel' ward yon clClll
Augenhliek an gesunc1.

IS, 21.

Sidon ist hier zugesetzt, c1agegen 15, 29 ansgelassen.
15, 22. XIY.YIY.t:lYIY.tt:l ist bibliseh und arehaistiseh. "Tahrend die
Frau bei Me das Hans aufzufinden weiB, wo Jesus sieh verborgen
litlt., sehreit sie hier auf del' StraBe Hi.ngere Zeit hinter 111111 her.
Oas gesehieht, nm ihn laut und offentlieh als ~lessias proldamiren
m las:~en, und um das Eingreifen del' Jii.nger zu motiviren.
15, 23. 24 fel1lt bei :Me. Ausnahmsweise verkiirzL ~H nieht,
30nelern erweitert. Das kananaisehe vVeib hat fur ihn das selbe
[nteresse wie der HauptInann von Kapernaum. Del' Aussprueh
Tesu (1o, 2-1) ist aus 10, G wiederholt; er antwortet nieht clem
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'Veibe, sondern den Jungern. Also hat. d-rroAuc;r:>v (15, 23) den Sinn
tu ihr den 'Villen, un1 sie los zu werden.
15, 26. J etzt erst. falIt die Frau VOl' Jesus nieder, bei Me tu
sie es gleieh anfangs. Naeh BlaB § 27, 4 ist xuvd.ptr:lY (andel's wi
Wi:a.PlOV, 8~cip!ov, clc;c;ciplOY) eine /riehtige Kosefor111, und bedeutet dOl
SehoBhund. Nul' von SehoBhiindehen gilt, was die Frau sagt, daJ
sie sieh im' I-Iause aufhalten und von del' :Mahlzeit ihr Teil bo
kOlllnen. Freilich kann Jesus die Heiden eigentlieh nieht von yorn
herein SehoBhundehen nennen. DaB· er es tut, erkHirt sieh l1U
aus dem Zweek des Sehriftst.elIel's, cl ie Antwort del' Frau YOl'ZU'
bereiten.
15, 27. Sii,lntliehe Syrae, aueh die Pesehita und die SyropaJii.
stina, fugen am SehluD hinzu: 11 n dIe ben d. h. werden selig. Da:
ist et.was fiir BlaB.
15, 2R. Sonst findet sieh ill in den Evangelien nul' als Droh,
und "Tehel'llf, abel' nieht VOl' eleln einfaehen Vokativ ..'
I"

§ 38. 3 9 .

~1 t..

1[), 2 9- 3 8.

Und Jesus zog von dannen unel kam an den See von
Galiliia. UncI er ging auf einen Berg und setzte sieh dort.
aOUnd viele Leut.e kamen zu ihm, die hatten Lalul1e, Kriippe],
Blinde, St.u1l1me und andere viele mit sieh, und setzten sio
nieder il11n zn FiiBen" und er heiIte sie, 31S0 daB sich dio
Menge verwl1nc1erte zu sehen, wie clie\. Stl1nnl1en redeten, dio
Vel'lull ppe1t.en geheilt wurden, cl ie Lall1nen wanclelten und die
Blinc1en sahen. UncI sic priesen den Gott 1srae]8.
32Jesus auel' rief seine Jii.nger heran und spraeh: 111iGh
jammel't des Vol ks, (lenn sic yel'hanen schon c1l'ei 'rage bel
lnir 1111(1 haben nichts zu essen, und sic Inmgrig gehll lassell
will 1011 nicht, cIalllit sic nicht unterwegs von Kriiften kommen.
33Und die Jiinger sagten zu ihm: woher bekonllnen wir in einsameI' Gegend so vie] Brot., llln eine solche :Menge sat,(, Zll
maehen? 34 Und Jesus spraeh zn ihnen: wie viele Laibe habt"
ihr? Sic sagten: sieuen und ein paar Ii'ische. :Jf'Da hieD or
die :Menge sieh auf clem Boden niederlassen, 3G nahm die siebon
Laiue Brot und clie Fisehe, sprach den Segen, brach unt] gah
es den .TungeI'D, clie .Jiinger abel' (gaben es) den Leuten. :l7l1nd
sie aGen al1e lInd wurdeH sa.tt, uncI die iibrig geuliebono n
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Brocken huben sie auf, sieben Korbchen yoll. 3sDie abel' aBen,
(leren waren dertausencl 'Mann, ungel'echnet 'Yeiber und Kinder.
I[), 2~J. Die Dekapolis nennt, ~It. iiberhaupt nicht, Sidon liiBt
er hier nus gn ten Griinc1en aus; s. zu Me. 7, 3l.
16, 30. 31. Ein Rec1akt.ionsstiiek, eine allgemeine Ubersicht,
1st an Slelle des einzelnen 'Yunders bei ilIe (7, 31-37) getreten.
Die zauberische Heilung des Tauben (in Bcthsaida) wird ebenso
iibergangen \yie die zauberisehe Hcilung cles Blinden in Bethsaicla
(i'lc. S, 22-26); doch haben clie beiden anstoBigen Erzahlungen in
i\i.t. 9, 27-33 ihren Schatten yorausgeworfen. DaB Jesus auf clen
Berg geht nUll die Leute illre Kranken jIlIn dort hinauf bringen,
bcfrcmdet. Del' Dcrg geht hier der 'Yiiste (15, 3B) Yoran, wiihrencl
in <1er Parallelc del' Berg "(14, 23) auf clie 'Viisto folgt und Jesus
sich dort-.hin aus del' 'Yiiste zuriickzieht., nm einsam zu beten. Da
1!J, 2D - 31 uIlmit,telbar in 15, 32 S8. ii.bergeht uncl clie Szene nicht
wechselt., so wiire es allerclings nicht nnmoglich, clen Berg mit del'
Einode (1:\ ;33) zu verselbigen, zumal zp1j}Lta nieht den Artikel
hat-.. ])as a ramaische t fu a (Berg) schlieBt aueh clie zV'JVt(J. e111,
,veil clas Drau13en in Paltistina fast immer gehirgig ist.. Ygl.
18,12 mit. Le.la, +.

§ 40.41. NIt. 15, 39, 1G-12.
Dnel or entlieB clas Yolk, ging zu Schiff uncI kam in das
Gobiet von ~Iagac1an. 16,1 Da kmnen elie Phal'isaer und Sacleluelier an, yersuehten ihn und forderten ihn auf, sie ein Zeichen
yom T-Jjmmel sehen zu lassen. 2Er abel' antwortete ihnen:
·1 das bose unel ehebrecherische Geschlecht begehrt ein Zeiehen,
und es ",i1'(l ihm kein Zeichen gegeben werden, auBer cleln
Zoichen J onRS.
Und or lieB sie und ging davon. IG,5Und als die Jilnger
an das andere Ufer kamen, hatten sic vel'gessen Brot mitzu11el11non. 6 Jesus .abel' spl'ach zu ihllen: habt acht und hutet
cuch yor clem Sauerteig~ cler Pharisaer und Sadd ueaer! 7 Da
dachtcn sie bei sicIl: weil wir koin Brot mitaenommen
haben.
b
flJosus abel' erkannte es und sprach: ,Vas denkt ihl' c1a bei
cuch, ihr KleillgUtubigell, daB ihr kein Brot haut? 9 Kommt
illr noch nieht zur Einsieht? und erinnert ihr euch nieht
au die fiinf Laibe Brot fur die Fiinftausend und daran, Wle
Well1.1ausen, Evung. Mnttl.laei.
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viel Korbe ihr aufhubet? lOund an die sieben Laibe fiir die
Viertausend und wie viel Korbehen illr aufhubet? ll"'\Yie seht.
ihr nieht. ein, daB ieh nieht an Brot gedaeht babe bei dem
'Vorte: hiitet eueh vor dem Sauerteige del' Pharjsaer und
Sac1ueeaer! 12Darauf verstanden sie, daB er niebt geboten hattc
sieh zu hilt en vor dem Sauerteige, sondern vor del' Lehre del'
Pharisaer und Saddueaer.
15, 39. Uber :Magadan s. zu ~ie. 8, 10.
16, 1. Die Sac1dueaer werden Init den Pharisaern ohne Artikel
eng verbunden, wie 3, 7; indessen hier aus eine1ll besonderen Grunde,
s. zu 16, 12.
16, 4. "AuBel' de1ll Zeiehen Jonas" ist aus 12, 39 (Q) hinzugefiigt.
16, 5. Dureh die Umstellung von cl; 'Co 7rspay und die AusJassung von EV 'C(P TI/\Ol(P wird es unmoglieh gemaeht, sieh die
Seene lIll Sehiff vorzustellen, wohin sie c10eh gehort.
/
16,11. 12. ~it Inaeht den Versueh, das in ,Vahrheit gallz
isolirte Herrellwort IG, 6 in1 ZUSaIlllllenhang des Ganzen. zu verstelm, wozu ihm die Stellung desselbell bei Me (8, 15) Anla13
gab. Er deutet den Sauerteig auf die Lelu'e. Dadureh wird er
gezwungen, den Konig I-Ierodes, del' ja nieht lehrt, in die Saclclnciier zu verwandeln, die er sieh wie die Pharisaer als Lehrer denkt..
Daran zeigt sieh, daB seine Deutung des Sauerteigs falseh ist.
In GaliHia gab es iiberhaupt schwerlieh Saddueaer; bei ~ie kommen
sie erst in Jerusaleul lllit Jesus in Deriihrung.

§ 43. l\1t. 1 G, 13-23.
Als abel' Jesus in die Gegend von Casarea Philippi kam,
rragt.e ei' seine Jiinger: was sagen die Leute, werder l\ienschensolm sei? )·1 Sio sagten: die ei non Johannes del' Tiiufer, andere
Elias, noeh andere Jeremias, odor jrgend ein Prophet. 15 El'
spl'ach zu ihnen: illr abol', was sagt ihl', weI' ieh sei? l68imon
Petrus antwortote: c1u bist dol' Christ.us, del' Sohn des lebon<ligen GoUes. tiJ)a, antwortote Jesus und spraeh zu ihm:
Selig bjst du, Simon bar Jona, denn Fleisch und Blut hat" elir
das llieht ofi'enbart, sondel'n 11lein Vater lIll Hhllmel. 18S0
sago aueh ieh dir: du bist Petrus und auf cliesen Fels will
ieh 111eine Gemeinde bauen, nnll die Pforten del' Holle werden
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sie nicht ilberwaHigen. 19Ieh "'ill dir die Sehliissel des Reiehs
des Himmcls geben, uncl was clu auf .El'clen binclen wil'st, soIl
gebuuclen scdn inl Hinlillel, und was du auf Erden lOsen wirst,
solI gelost sein im Himmel. :!°Darauf gebot er den Jiingern,
kcincm zn sagen, claB er del' Christ-us sei.
n Seitdeln begaun J esns seinen Jiinge'rn clarzulegen, daD
er nach Jerusalem gehn nlusse uncl viel leidell yon clen Altesten
unel Hohenpriestern llnd Schriftgelehrtell und am clritt.en Tage
auferstchn. :l~Da llalllll Petrus ihn beiseit und begalln ihm Vorstellungcn zu Inachen uncl zu sagen: ela sei Gott VOl', HelT;
dns 1noge elir ja nieht widerfahren. !?aEr abel' wanelte sieh
und spraell Zl1 Pet,rns: weg yon TIll)' Satan! dn wiUst 1nieh
Ycrflihren, clel1Il flu bist nieht gottlieh gesillnt, sondeI'll
mense-hlich.
IG, 13. Duel' die Allslassung yon § 42 s. zu 15, 30. 31. D uncl Syra S. lesen: p.s clvat utOY 'r0U d. Beidcs neben einancler
ist zu yie1. "~ahrseheilllieh ist p.s naehgetragen, denn del' ~Ien
sehensnhn fchIt in keiuenl Zellgen uncl konnte AnstoD erregen,
,reil c1adnreh clie Antwort schon in die Frage hinein gelegt wird.
16,14. "Ev(J. -ruw 'iT., d. h. eill gewohnlicher Prophet, nieht Hevenant eines auBerorclent.lieben. Die Vorstellullg yon del' ,Yieelerkunft vcrgangener Propheten (del' R a gC a cler 8cbiitell) hat bei Elias
angesetzt und ist dann aueh auf Jeremias iibertragen. Dagegen
braucht sie in del' AuBerung des Herodes nicht gesucht zn werden;
sie bec1entet: in Jesus ist Johannes wieder aufgelebt.
16, 16. ]i'ul' ~wno; bietet D Ciw~ono;. lIn Aralll[lisehen ist
Cit~(EtY (las Aphel von ~~v. Abel' da iln Aram. Nominativ und
Genitiv 51e11 nieht untel'scheiclen, so IniiBte dann verstanden ,yerden:
del' 801m Gottes, del' Heiland.
16, 17 -19. Ein Einsehub des nIt, worin dem Petrus erst
einmal clas gebiihrende Lob gespendet winl, ehe er die sehl:U'fe
Zurechtweisllng ernthrt. Daralls, claD hier von del' Kirche (lie Rede·
ist, geht nieht zwingencl hervor, daB del' Einsehub jung sei. Abel' man
l\(UlH nieht annehmen, daD diese Zeilen noch bei Lebzeiten cles
]Jetrus gesehrieben seien, so daB er sie selbst noch hatte lesen kOIlnen.
IG, 17. 1m L\lunde Jesu heiBt Petrus imIner Silnon, Ilie1' wil'd
!. auch derVatersname hinzugesetzt, mit dem aramaischen bar (801m).
Jon a 1st J ana und keine Abkurzung von J ohanan, und nit wird
llieht bloB gegen Jas Hebraerevangelium, . ein spates niachwel'k,
I
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recht haben, sondern auch gegen das vierte Evangelium. UntoI'
:Fleisch .und Blut begreift Jesus sich auch selbeI' ein. Es wirc1 so
scharf wie .111oglich ausgeschlossen, daB er sich schon fruher als
l\1.essias zu erkennen gegeben habe.
16, 18. . Aramaisch: du bist Kepha und auf (diese) Kepha
will ieh... TflO-r"{1 wird von BlaB nach Eusebius gestrichen. Es
ist formell alle1'dings storend, weil es, da das Appellativ Kepha
weiblich ist, dazu zwingt, in1 Aram. einen Genuswechsel he1'vo1'treten zu lassen, ahnlich deln griechischen nE-rpO~ 'ITE-rpa.. Dem
Sinne nach ist es abel' jedenfalls richtig. DaB Si1110n den Beil1alnen Kepha tragt, wird schon yorausgesetzt. Die Gelneinc1e ist
nicht yon Jesus, sondern erst durch die Auferstehung gegrulldet,
und Petrus hat daran das Verdienst, wei 1 ihm del' Auferstanc1enc
zuel'st erschien - das liegt zu gl'unde. Die Pforten del' IlOIlo
sind in den Psahnen ein Bilel fiir die groBte Gefahr; es wird gesagt, daB die Gelneinde den Verfolgungen trotz allem nicht erliegoll
werde. Del' Sache nach wirt1 die christ.liche Gemeinele i:iberall ill
den Redestiicken yon nft Yorausgesetzt., sie heiBt abel' nicht. so, SOHdern, wenn aueh unter einem etwas anderen Aspekt, das Heicll
Gottes. Del' Name SXXAYJcr{(J. findet sich in den Evangelien nur
hier und 18, 17. Er jst von den J uden auf die Christen iibergegangen. Das arama.ische thwort, Ie 'ni s ch ta, bezeichnet 80wol
die jildisehe als auch die christliche Gemeinschaft. Die palastinischen
Christen haben es im1l1er untel'schiedslos beibehaltell und sow01
fiil' die Kirche als fiir die Synagoge gebraucht; ed t a 1st nicht.
paHistinisch, sondern syrisch. Die Syrer sagen e d ta fiir die
Christen und k' nus ell ta fill' die J nden. Doch aueh bei Ihnen
1St del' Untcrsehied llicht alt; denn in del' Syra S. wil'd EXX/,Yju{IJ.
?1ft. ] 8, 17 (1 G, 18 ist. nicht crhalten) Doeh Init. k' II U s ch t, a wiedorgegeben, erst in del' Syra C. mit edta, wie in del' Peschit.a. 1m
Griechischen ist EXXI--'Jula. das "01'ne111nere -v,r ort, und vielleicht
haben es SChOll die J uden del' Diaspora dCln uuv(J."(W"(~ vorgezogcll~
'welches eillen beschr~inkt.cl'en Ullel lokalen Sinn anna-hm, den es ill
del' Sept.uagint.a nield. hat.. Die Christen bl'auchen es ausschlieJ3Ijch; es mochtc j]ll1en die Etymologie vorschweben, wonach die
EXX/'YJ-r r;{ die EX),SX-rf){ sind. Paulus sagt EXX),YJcr{(J. -rou {}sou, ont.sJH'echend dem q 'h al J ah v e 1m Alten Testament unel dol' Exxl,.
XUp{OD in del' Septuaginta. Bei l\:lt nennt Jesus die Kirchc seine
Kirche, wie aueh von sei nell1 Reiche die Hede ist.
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19. Binden und Losen wird gesagt yon del' weisenden,
gesetzgebenden T~Higkeit. del' jiidiscben Sehriftgeleh1'ten und bedeutet.: fill' e1'lnubt und filr verboten erlda1'en; aueh bej den 1\Iuslimen jst die Bestimmung des Erlau bten und des Verbotenen (halal
und lwram) del' Inhalt del' praktisehen Theologie. Petrns wird
also als Schriftgelehrter gedaeht~ ebenso ",ie die Jii.nger ii.berhanpt
in 13, 52; was e1' auf Erden fill' recht und nnrecht cddilTt, wird im
Himmel ratifizirt; er hat mit anderen ,Yol'ten gottliehe Lehrauto1'itat.
,Vie nun in 13~ 52 del' Sehriftgeleh1'te mit deln Hausmeister verglichen wircl~ so wird auch hier beides verbunden. l\1au darf abel'
den ersten Satz unseres Yerses nicht in zu enge Verbindung mit
dem folgenden bringen, nicht clas Rei eh des Hhnmels nlit clem
Ilimmel identii1ziren lInd nicht die SchHissel nach deln Losen und
Binden erklaren. Man darf auch nicht annehmen, daB Petrus hier
·als Pfortner gedacht sei, del' den Eingang zum Himnlel ofrnen und
schlieBen kann. Es ist nicht von ehlem singularisehen Schliissel
die Rede, sondern \'on einem SchHisselbund. Del' Schliisselbund
ist, \yie aus Isa. 22, 22. Apoe. 3, 7 hervorgeht und wie H. L. Ahrens
richtig erkannt hat, das Insigne des Verwalters. In Apoc. 3, 7
ist .Jesus selbst. del' Verwalter~ als nlajordomus. In nIt. 16, 19 1st
es Petrus und zwar als bevolhnilchtigter Lehrer im Reiche Gottes,
del' darin naeh seinem El'messen und aus del' ihm zu Gebote
stehenden Eiille das geistige Brot austeilt (24, -1:0). Das Reich
Gottes oder, wie nIt sagt, das R. des Himmels ist natiirlich auch
·hier clie christliche Gemeinde, also etwas ganz anderes als wie im
zweiten Teil unseres Verses del' Himmel, welcher del' Erde ent:gegen steht.
16, 20 lenkt wieder zu nie (8, 30) ein unel schlieBt an l6, 16.
16) 21. nit setzt hier ab und betont sHirker als 1\lc (8, 31),
obglcieh ganz in c1essem Sinn, daB Jesus sofort auf das Petrus'bekenntnis den J iingern ero11'n et habe, er milsse naeh J el'USalenl
. gehn, nber nicht als siegreieher, sondern als leidencler niessias.
: Xpt~Ji:6; hinter 'l1JGou; stammt wol von eineln Spateren, der clamit
\ die Ej?oche des Petrusbekenntnisses anerkennt; es fehlt z. B. in D.
16, 23. Petrus wiirde Jesus verfiihren, wenn er ihn bewoge,
. ill Jerusalem nicht zu leic1en und zu sterben, sondern als jiic1ischer
i Messias aufzutreten (4, 8-10).
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§ 44. Mt. 16, 24-28.
Dar'auf sprach Jesus zu seinen Jiingern: 'Vel' mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Krenz auf
sich - so wird er mil' nachfolgen. 25Denll wer seine Seele
retten will, del' verliert sie; ,vel' abel' seine Seele verliort um
Ineinetwillen, del' finclet sie. 26"T as hat denn ein l\1ensch clavon, wenn er die ganze
eIt gewinnt und seine Seelo einbuBt! oder was kann ein :Mensch als Kaufpreis fiil' seine Seelo
geben! 27Denn del'l\1ellschellsohn wird ]wlnmen in del' Herrlichkeit seines. Vaters Init seinen Engeln, und dann wird or
ein0111 jeden vergelten nach seineln Tun. 28 Alnen ich sage
euch, eUiche un tel' denen, die hier stehn, die werden den Tod
nicht sclllnecken, bis sie den l\1ellschensohn mit seinem Heieh
kommen sehn.
l\H HiBt auch diese 'Yorte ebenso wio die vo1'he1'gehenden
lediglich an die JUnger ge1'ichtet sein. 1m iibrigen stilnmt e1' mit,
l\Ic iiberein; nul' liiBt er EVEXSV 'rOU EOrJ."(jEA{OU aus und' gcstaltel,
ZUl11 Schadon des Zusammenhangs, den Ve1's 8, 38 urn, Dlit Hiicksicht daranf, duB el' ihn toilweise ,SChOll ill 10, 33 verwendeL hilt.,
Sein (Jesn) Reich und seine Engel, wie in 13,41. cEcrt"fJito-rs;
ara.nl. = Anwesende.

"r

§ 45.

l\1 t. 17, 1.:.-13.

lind nach sechs 'ragon nah111 Jesus Petrus und Ja.kobns
uncl dessen Bruder Johannes ]nit und fiihrte sie fiir sich bosonders auf einen hollon Berg. 2 Und er wurde YOI' ihren
Augen verwancleH, seill Ant.Iitz strahlte wie die Sonno nnd
sei 11 Gowancl ward weiD ,vie das Licht,. 3 Und siehe cIa crschien jhl11 1\108es und Elias, elie rodet.en ]nit ihm. "Pet.rus
abel' hub an und sagt.e zu .Tesus: Herr, hier ist. fiir UilS gut.
sein; welln flu wiUst, ]l1acho ich hier drei Hiit.t.en, oino fill'
elich, eine fiir ~[oses und eine fiir EHas. 5'V1ihronel or noeh
rec1eto, cla boschatt.ete sie oine liclite 'Y 01ke, und eine Stimme
e1'8cho11 aus dol' 'V01ke: ciiesist ]noin geliebt.er 801m, den iell
erw1ihlt habo; harf, a.uf ihnl r.Unel c1a. die JUnger cl:ls hilrien,
fiolon sie auf ihr Ailgesicht und fiirchtet.en sich sehr. 7.T OSllS
abel' trat herzu, riihrte sic a.n und sprach: sr,cht a.nf unll
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fllrehtet euch nicht! gUnd aIs sic die Augen aufsch1Jlgen,
sahen sie niemand auBer Jesus al1ein. 9Und aIs sie VOl11
Berge hcrau stiegen, gebot ihnen Jesus und sprach: sagt keinelll
etwas yon dem Gesieht, bis del' ~Iensehensohn yon clen Toten
auferstanclen 1St. l°Und die Jilngel' fragten ihn: wie sagen
denn die SduiftgeIehrten, Elias mllsse zuyor kOllll11en? 11 Er
antwortete: Elias so11 aI1erdings kOlll1l1ell nnd alles in Orc1IH1l1g briDgen; 12ieh sage eneh abel', Elias ist schon gekommen und sie haben ihn nicht anerkannt, sondern ihm getan
was sic ,Yollten. So wirc1 anch del' nIensehensohn yon Ihnen
leiden. 13Darauf verstancien die Jilnger, daB er ii.ber Johannes
den Tiiufer Zll ihnen redete.
17, :1. 2. (I)~pclY sagt SOllst nul' ?de fill' a.i'ElY. nIt setzt das
stl'ahlende Antlitz zu und vermeidet bei den Kleidern den ,Valker
des ~lc. Ebenso Lc, del' hier llberhaupt in den Abweichungen YOll
Me afters mit ihm zusamlnentriift.
17 ~ 3. Bei nIc 1St Elias das Subjekt und :Moses ,,,ird mit
GUY hinzngefilgt.
Bei den beiden anderen 1St. das Subjekt c1nalisch
unc1 Moses ,yirc1 yorangestellt; :flIt behalt trotzdem den Singular des
Verbum w~f}YJ beL
17, 5. Die ,Volke ~bel'schattet bei nit und Lc die Jllnger, bei
.Mc Jesus. Aber richtig heiBt sie bei ?lit eine Lichtwolke.
17, 6. 7. Ilier holt ?lIt die Aussage nIc. 9, 6 nach, in erweiterter Fonn. Aueh Lc (9, 3. 4) bdngt die Furcht del' Jii.nger erst
n~teh del' 'Volke.
17, 8. Lies a(rcov ~I-1jG'f)UY, ohne !-lGVOY = Ie hPJ es c h u. "Vgl.
zu :Me. 6, 17. nit.. 12, 4f>.
17, 9-12 wie Me. 9, 9-13. Abel' die Kritik des FuncUeins
<leI' Habbinen durch die Schrift in :Mc. 9, 12 laBt ~1t an ihrer Stelle
ans. Er stellt auf diese ,Veise das Corrigendum 17, 11 und clie
KOl'l'eH,ur 1.7, 12 dicht nebeneinanc1er, als ob sie in einem Atenl
gesprochen waren, und macht c1ac1urch den ,Viderspruch in del' Tat
urn so fuhlbarer. Hachst a propos trag"t er elann zunl SchluB clas
Atngelassene nach: so wird auch del' nIenschensohn US,y. Ieh bemorke oei dieser Gelegenheit, daB in l\1c. D, 12 del' erste Satz als
Fruge aufgefaBt werclen muB: Elias soIl erst komllen und aIles in
Ordnung bringen? wie heiBt es denn abel' in del' Sehrift nsw .. In
17,9 bietet ]) den Nom. abs. 'l.Cl.t 'l.a"tc<f;atv?y"Cs; statt des Genitivs,
ebenso aueh 17, 14 - ohne Zweifel beruht del' Genitiv auf gram-
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matiseher Verbesserung, die freilieh aueh noeh kein korrektes Grieehiseh herstellt.
17, 13. Zusatz des l\H. Bei l\1e verstehn die Junger trotz
allem niehts.

§ 46.

Mt. 17, 14-21.

Und als er zu deln Volke karn, trat ein :Mann zu ihm,
warf sieh VOl' ihm nieder und spraeh: 15flerr, erbarm dieh
Ineines Sohnes, denn er ist lnondsuehtig und leidet schwer, oft
HUlt er ins 'Vasser und oft ins Feuer; 16 und ieh habe ihn
zu deinen Jiingei'n gebraeht, abel' sie konnten ihn nieht heilen.
!iDa hub Jesus an und spraeh: 0 ungHiubiges und verkehrtes
Gesehleeht, wie lange soll ieh bei eueh sein! wie lange soIl
ieh eueh ertragen! bringt ihn lllir her. lSUnd Jesus bedrohte
ihn, und del' Damon fubr ~us von ihm, und del' Knabe wurde
gesund von Stund an. 19 Darauf traten die Junger fur sieh besonders zu J esu und sagten: warum haben wir ihn nielit austreiben konnen? ZOEI' spraell': 'Vegen eures Unglaubens. Aluen
ieh sage eueh, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so
'wordet ihr dieseIll Berge sagen: ruck von hier naeh dort,
und er wird rueken, und niehts wird eueh unnloglieh sein.
17, 14. Das Gezank del' Junger und del' Empfang Jesu fehH
bei l\It und Le. 'EA36nwv ist grarnluatisehe Korrektur fiir SADdJY
CD und Syru S.); s. zn 17, 9.
17, If>. "Er fiel niedor und sagte Kyrie oleison" ist Zusatz
dos l\It. El' zieht l\Ie. 9, 18 und 9, 22 zusamn1en und Inaeht don
Epiloptisehen zum l\ionc1siieht.i gen. Dann pa13t a.ber "in ~V asser
und Fencl"" (Me. 9, 22) nieht mohr; denn del' l\Iondsueht,igc ist.
cl'bar egg<l,re, del' mit einelu Daehgeist Behaft.ete, nnd VaIn ])neh
hel'lInter mIlt 111an auf die Stra13e odeI' in den Hof.
17, 18. Die leLendige Scene l\.Ie. 9, 10-27 wird iiborgangon
una nllr das Resultat allgegeben.
17, 20. l\it. nimmt an cler Antwort ~Ie. 9, 20 bereehtigten Allston und ersotzt sie durch den Sprueh 21, 21. 'OAljomcrrlcx schcint.
~lildernllg yon clmcr-rlo. CD unc: Syra S.) zu sein. Del' Vel's 17, 21
ist uneeht.

§ 47.

nit. 17, 22-27.

Als SI2. sieh abel' naeh Galilaa zurii.ekwandten, sprach
Jesns zu ihnen: del' ~Iensehensohn wircl in die Hand del'
~Iellschen 11bergeben werden 2"unc1 sie "werden ihn tOten, und
am dritten Tage wircl er auferstehn. Unel sie \Yurelen sehr
betriibt.
2~Und als sie naeh Kapernauln kamen, haten die EinHehmer der Tempelsteuer zu Petrns unel sagten: ent.richtet euer
:;\Ieister die Tempelsteuer nicht? Er sagte: ja doch. 25Unel
als er nach Hause gokOlnmen war, kam ihm Jesus zuvor mit
del' ]:trage: was diinkt dich, Simon? von ,reID nehmen die
J\.onifYe del' Erde Zoll oeler Steuer? von i11ren Yolksgenossen
odeI' Yon den Fremden? 2GEr sagte: von den Frelllden. Jesus
sprach zu ihm: also sind die Yolksgenossen frei; :Ii dalnit wir
Ihnen abel' keinen AnstoB geben - geh an den See, wirf die
Angel aus und den ersten Fisch, del' heraufgezogen wil'o, den
nimm und oITne sein Maul, so wirst elu eillen Silberling finclen;
clOll niml1l unel gib ihn flir IDich und elich.
17, 22. 23 wie Mc. 0, 30-32, nul' daB das Unverstanelnis del'
.1iinger am BehInD in t.iefe Betriibnis verwandelt wircl. Aus nrc
stammt auch noch del' Anfang von 17,24: sie kamen nach Kapel'naUlll.
17, 24--27 Sonclergut des nit.
Es ist von Steuer an das
eigf~ne Yolk die Rede, nicht von erzwungener Steuer an Fremcle,
also nieht; yon dem Didl'achmon, "welches dio Juc1en naeh clor Zerstarung des Tempols den Romorn geben IlluBten, sonclern von clem
Didl':lc1unon, welches sie an den Tempel gab en, so lange or noch
stillld. DcI' zon wird immor von den l~remden orhoben, auer auch
clie St8uor 1St nach orientalischer" Auffassung ein Tribut, del' nicht
Yon den 80hnen des Volkes, c1eIn del' Herrscher angehort, sondern
nul' Yon den Knechten, d. i. von den Unterworfenen, bezahlt wirc1.
Die otOt sind Sf,suDspot, wie bei den Persei'n Abna unel AhrilI' identisch jst.. Gegen diesen Grunc1satz yerstoDt die theokratische KopfSt0lll;l'; denn clio Biirgel' clel' Theokl'atie miiDten davon frei sein.
Dic Beweisfii.hrung erstreckt sich genau genommen auf die J uclen
: "iiberhaupt. Doch beschrankt sich ihr ,,-il'kliches Interesse auf die
I~'rage, ob die paHist.inischen Christen, dje richtigen OlOt und
EI.sUOSPOl unel Genossen cles wahren Gottesreichs, nach wie VOl' als
<-
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Juden die Telnpelsteuer entrichten sollen. Sie sollen nicht, abel'
sie diil'fen - urn' AnstoB 'Zu vel'meiden. Dafur gibt Jesus das
Beispiel. Er HiBt die Steuer fur sichund Petrus entrichten,
die andel'en Junger kommen nicht in betracht.. Petrus ist wie in
16, 17-19 sein Alter Ego und das Vorbild del' ganzen Gemeincle;
die Zolleinllehmer wenden. sieh au ihn und er ist aueh del' Z~lh
lende. "Tichtig ist, daB auch diese Geschichte, die man fill' sehr
spat halt, doch vor del' Zerstorung des Tempels entstanden sain
JnuB, wenngleich darum nicht schon zu Lebzeiten des Petrus. Die
Einsammlung des Didrachmon soIl in PaHistipa hn Adar geschehell
sei11, d. h. in deln :Monat VOl' Ostern; was zu del' Situation unserer
Erzahlung passen wurde. Das ~Vunder nlit delll Fisch erregt allgelneines Kopfschiitteln, veranschaulicht abel' nUf, daB Jesus kein
Silber hat; auch in del' Censusgeschichte hat er keins. In 17, 25
hat die Syra S.: in 8ei11 Haus. 'Av!l~t;{yto: 17,27 ist passivisch.
Ltr.,(1:~P steht in D 26, 15 fur.; dp"(optOY, d. i. ein Sekel odeI' zwei
Draclnnen.

§ 48.

Mt. 18, 1-20.

Zu jener Stunde kamen die Jilnger zu J esu und fragt,en:
weI' ist nun del' GroBte im Reich des Himmels? :lUnd er rief
ein Kind und steUte es unter sie und sprach: 3 Amen, ieh
sage euch, ,venn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kindel',
so komlnt ihr gewiB nicht in clas Reich des Himmels. ·1 'V er
sich also erniedrigt wie dies Kinel, del' ist del' GroBte im Heich
des Himmels. 5Und weI' ein solches Kind in Ineinelll Namen
aufnimmt, nlnllnt 111ich auf. () 'Vel' abel' einen diesel' Kleinen,
clie an mieh glauben, zum Fallen verfiihrt, clem ware bessel',
daB ihm ein 1\'liihlstein UIll den I-Ials gehKngt und er ersiluft
wiirc1e in del' Tiefe des 1\1oeres. 7 'Veh del' ~V elt wegen dol'
Vorfiihrungen; es 1111lSSen ZWal' Verfiihrungen k01111nen, cloch
woh dOln l\Ienschen, clurch welchen die Verfii.hrung kommL
~'Yenn abel' deine Hand odeI' elein FuB dich zu Fall bringen
will, so hau sic ab und wirf sie wog; es istclir bessor, verstiimmelt. und hinkencl in das Leben einzugehn, als mit, zwei
Handen und zwei FiiBen in das ewige Feuer geworfen zn
werden. !lEben80 wenn dein Auge clieh zu Fall bringen will,
roiB es aus und wirf os von eliI'; es ist elir bessor, oinii.ugig

~H.

IS,l-5.

das Leben einzugehn, als mit z,,-ei Augen in die GeOlna
gcworfen zu ·werden.
,-.

III
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eueh in Heht., einen von diesen Kleinen zn veraehten; denn ieh sage eueh, ih1'e Engel in1 Himlnel seben
allezeit das Angesicht meines Vat.ers im Hin1ll1el. u,Yas
diinld euch? "'enn jeman(l hunclert Schare hat und eins c1avon sieh Yerirrt., Iii Dt er dallll nicht die neunllndneullzig· auf
den Bergell und geht hin unc1 sucht das ve1'irrte? 13 und wenn
cr os gliieklich findet., Amen ich sage euch, so freut er sieh
c1ariiber mehr als libel' clie neununclneullzig, die sieh nicht verirrt. haben. HSO jst os nicht dol' ,Ville llleines Vaters iIn
Himmel, daB einer yon eliesen Kleinell verlorell gehe.
15,Yenn abel' dein Druder sich verfehH, so geh und weise
ihn zureeht unter vier Augen. Hart er auf dich, so hast du
deiIlen Bruder gewonnen. lG Hart er nicht., so ninlm noeh
einen odeI' zwei dazu, damit auf zweier odeI' dreier Zeugen
lIIund jede Sache festgestellt ,verde. I1Hort er abel' nicht auf
sic, so sag es der Gemeinde; wenn er abel' auch auf die Gemeinde nieht hart., so sei er dir gleich einem Heiden und
Zollner. 1 S Amen jeh snge euch, was ihl' auf Erden bindet,
wird gebullclen sein lIll lIimmel, und was ihr auf Erclen lOst,
win1 gelOst sein im Himmel. 19,Veiter sage ich euch: wenn
zwei yon euch auf Erden einig sind lUll irgelld etwas zu bitten,
wird es Ihnen zu teil werden von meinem Vater im Himmel.
20])enn 1\:e1ne zwei oeler drei sind vel'sammelt in meinenl
Namen, in c1eren nliUe ieh nicht ware.

18, 1 stammt aus Me. 9, 33. 34. nit verwiseht es, daB die Jiinger
libel' ihren eigenen Rang streiten, trifTt abel' wol das Richtige mit
dCIn Zusatz ,,1m Heich cles Himmels". Darunter kann hier, wegen
18, 2, nicht einfach die Gcmeinde verstanden werden. Fiit' apr:J.
Iindet sich keinc Beziehung.

18, 2-5. Del' Vel's nrc. 9, 36 fehlf, ferner das Herzen del'
Kinder illc. 9, 36, und (wegen lilt. 10, 40) die zweite IHtlfte von
Me. 9, 3/. Dagegcn wircl nrc. 10, 15' schon hier (18, 4) vorweg ge!lommen, jedoch erweitert und anclers gefnEt, urn als Antwort auf
. die Fr<1ge del' Jilnger clienen zu 1\o11nen. Del' Gedanke del' ,Vieclergebul't wird wenigstens gestreift; die Ulnl\~hr (G~p£~SG~)cu = !-iC'rr:J.vastv) ist ein ,Verclen wie die Kinder.
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18, 6 (Le. 17, 2) springt von :Me. 9, 37 auf 9, 42 libel'; das
Zwisehenstiiek fehlt, doeh steekt M.e. 9, 41 in Mt. 10, 42. Del'
Ubergang von dem wirldiehen Kinde zu den christliehen fllY.POl,
del' SChOll 18, 7 gemaeht wirc1, findet sieh aueh bei :Me. Die p.lXpOt sind die Christen insgesamt, nieht ein besonderer Teil von
ihnen.
18, 7 (Le. 17, 1) fehlt bei l\1:e.
18, 8. 9 zusammengezogen aus :Me. 9, 43-47. I-Iand und FuB
sind nicht wie das Auge Organe, die in Versuehung fiihrel1. 1m
Vorhergehenden war aueh nieht von Versuehung~n dureh das eigene
Fleisch, sondern von Verfii.hrung dureh andere die Rede. ,Venn
. Zusamlnenhang besteht - was freilieh nieht natig ist -, so liegt.
es nahe, die hier genanl1ten Glieder metaphorisch aufzufassen, so
daB del' Sinn 'ware: wenn unter den Gliedern del' Gemeinde
Skandala sind, so soIl man sie exkomllluniziren. Damit. wiirc1e
zugleieh AnschluB gewonnen an. das, was folgt. Del' Anfang yon
18, 9 lautet bei ]): "Co a(rco ci xal 6 6~{}C(AP.6;, vgl. 27, 44.
18, 10. Del' erste Sa.tz hat ohne Zweifel die fllXpol "CWY mcr"CEUr)V"rWV (so D) iln Auge, del' zw'eite abel' wirldiche Kinder, wenigstens naeh deln urspriinglichen Sinn del' darin enthaltenen vo11\stiimlichen Vorstellung. Nach weit verbreitetem. Glauben stehn allen
j\[enschen, und auch schon den Kindern, Genien zur Seiter Diese
Gcnien sind bei den J uden Engel. "Sie sehen allezeit das Angesicht Gottes" becleutet nach 2 Heg. 25, 1g: sie haben stets ohno
weiteres Zutritt zu ihm, als seine vert.rauten Diener.
18,11 (Le. 19,10) versucht zwischen 18,10 und 18,12 cine
Brilclw zu schlagen, ist. aLer unechL
18, 12-14 wie Le. 15, 4--7. Abel' bei JJc (15, 7) handclt. es
sich um die .Bekchrung cines SUnders, dagegell bei l\It (18, 14) nm
dic 'Viedervcreinigung cines abgeirrten Gliedes mit. del' Gemcinc1o,
so claD cin Gcgens~tz zu ] 8, 8. 9 entstilnc1e, wenn es sich cia
wirklich urn Exkolnmunikation handeH. ,,"7 as cliinkt eueh"? anel's
bei :nIt; {}D. 'ljp.a E/iTCPOcrOEY wie 11, 26.
18, 15 - 20 schlie13t. passencl an 18, 14 an: lnan soll sieh ane
~Iiihe geben, clem Abirren von del' Gmneinde yorzubeugell und nul'
wenn alle Mitt.el sich als vergeblivh el'weisen, zur ExkollllUunikation
schreiten. Ubrigens hat ~It aueh einen au13eren Faden gehabt, um
diese Verse hier foIgen zu lassen; denn schon in 18, 6. 7 schimmort.
Le. 17, 1. 2 clurch und hier Le. 17,3. Del' Passus 18, 15-20 e1'-
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innel't an 16~ 17-20; die lxx).:ljcr{~ und die Yollmacht, zu binden
uncl zu 108en kehrt. hier wieder, liUl' daB sie nicht. deIn Petrus,
sondern allen Jiingern gegeben wird - was vielleicht das altere
'ist. Das Kirchenl'echt hat sich in Syrien und PaHistina ausgebildet
und Zl1erst in del' jernsalemischen Gemeinde, schon YOI' del' Zerstorung cler heiligen Stadt..
IS, 15. "Z"'ischen dir und iInn" ist ein starker Aramaismus fiir:
unter yier Augen. Die Syra S. iibersetzt YJJ.t' W(~v (20, 1'/) auf diese
'Yeise. Del' Zusatz cl; crf. hinter &~o.pi:~cr{l bei D ist ganz verkehrt.
18, 17. nIan darf schwerlich sagen, daD Sxy.A-Iju(a hier die
Einzelgemeinde und 16, 18 die Gesamtgemeinde sei. Mt macht.
den Untersebied nicht, er Ineint in beiden Fallen die .l\Iuttergemeinde
Yon Jerusalem.
18, 18. In 18, 15 ",vird geboten: flu sollst deinen Bruder ver,Yarnen, wenn du merkst, daB er sich verfehlt; nicht: du sollst ihm
die Siinde vergeben, die er gegen dich begangen hat. Von ver,gebung del' Slindell, yon del' l\lacht zu absol viren oeler nich t zu
I absolyil'en, ist auch in 18, 18 keine Rede.
:Man kann clas Binden
und Losen hier wie 16, 19 nicht andel'S verstehn, als wie es bei
den J uden iiberhaupt gebraucht wirc1. Aus clem Zusammenhang
ergibt sich cler Sinn wedel' hier noch in 16, 1D.
18, 19 wird nul' durch den Gegensatz von STet 't~~ "(~; unc1 EV
Cl0P'J.vot<; mit deIn Vorhergehenden verbunden.
18, 20. Jesus spricht, als ware er schon gen Himmel ge.faln'en. J edoch auch sonst in den Reden bei nIt hat er die GeI meinde VOl' sich, die bei seinen Lebzeiten 110ch
llicht vorhanden
:war. Del' ehristliche KuHus, so weit er original ist, beruht auf
:der einfachen und schanen Idee, die Anwesenheit Jesu fest.zuhalten,
Inament.1ieh in elem gemeinsamen Brotbrechen. D uncI Syra S 1esen:
. wegen
ou jrJ..p ••.• OV0P.rJ.., 7trJ..p at.; oOx ctp.t EY P.~ulp au'tWY. D as 1st
des Semitisll1us korrigirt; nicht zum Vorteil cles Sinns, denn auf
den Ort (exEl) kommt nicht.s an.
"
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lVlt. 18, 21-35.
Darauf trat Petrus herzu und fl'agte ihn: Herr, wie
oft lllUB ieh meinem Bruder, wenn er gegen mieh siindigt,
vergeben? bis siebenmal? 22 Jesus sprach. zu ihm: ieh sage
elir, nicht bis siebelllual, sOlldern bis siebzigmal siebenmal.
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23Darum gleicht das Reich des Himmels einem IConige~
del' Init seinen ICnechten abrechnen wollte. 24 Als er nun anfing zu reclInen, "wurde ihm einer vorgefiihrt, del' war zehntausend Talente schuldig. 2 5 Da er abel' nicht zahlen konnte, hie13
del' Herr ihn verkaufen, mit ,Veib und Kind und aller Babe,
zur Bezahlung. 26Der Knecht warf sich ihm zu FliBen und
sagte: hab Geduld mit luir, so will ich dir alles bezahlen.
nUnd del' Herr hatte :Mitleid mit denl Knechte und gab ihn
los und erliei3 ihm die Schuld. 28 Als abel' diesel' Knecht herausgekolllmen war, traf er einen seiner ~Etknechte, del' ihm
hundert Denar schulelig war. Unel er packte und wiirgte ihn
und sagte: bezahl Inir was du schuldig bist! 29Der :Mitknecht
warf sich ihm zu FtiBen und bat ihn: hab Geduld lllit Inir,
so will ich elir bezahlen. 30 Er wolIte abel' nicht, sondern gillg
und warf i11n ins Gefiingnis, bis er die Schuld bezahlt:e. 31 Da "
nun seine l\Iitkneehte das ~ahen, wurden sie sehr unwillig uncl
kamen und beriehteten i11re111 HelTn alles, was gesehehell war.
32 Da rief ihn del' Herr zu sieh und sagte zu ihm: du" baser
Knecht, diese ganze Schuld haue ieh dir erlassen, weil du
luieh batest; 33 1utii3test du dieh nicht aueh erbarnlell libel'
deinen l\1itklleeht., \Vie ieh lllieh ti.ber dieh erbarmt habe?
Und erziirnt iibergab ihn del' Herr den Folterern, bis er ihm
die gauze Schuld bezahlt hatte. 35S0 wirc1 aueh 111ein himmlischer Vater eueh tun, \Venn illr nieht von Berzen ein jeder
seinem Bruder vergebt.
18, 21. 22. Naeh Le. 17, 1-3 konllnt Le. 17, 4 an die Reihe.
Anders wie 18, 15 handelt es sich hier nun wirldieh Ulll Vergebung
del' Schuld (lul'eh den Beleicligten. Del' Bruder ist wie in 18, 15
del' christliche Bruder. Die Pal'ataxe cler Siitze in 18, 21 (wie
26, !)~3) ist ganz llllgrieehisch. Fill' Eina am SchIuD von 18, :22
mfd3t.e os cigentl ich srr~axl; hei 8e11, D korrigirt. so.
18, 23-35. Die Poi nte liegt. auf' del' Hand; derVorgang aoor,
(leI' znl' Vergleiclul1lg client, Iei(h~t. wie so hiiufjg in den Parabeln
<les T\:Jt an Unldarheitol1, ani' die besollders .Tii.licher allfmorks:tm
gemachL hat. Dol' Konig schoint hernaeh fallen gelnssell zu wordcll
und an seine Stelle ein HOlT zu t.retell luit seineu Sldavcn, denon
er Gelder (I,nvertraut hat. Allein die Ahlllichkeit lnit. 2[), 148S. "
sehwinc1ct bei ll~iherem Zuseheu; die Geldsummen sind unvergloichlich gl'oDol' und nicht ZUlU ,Verb ell uestimlnt, sie werdell eillfaeh
<
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in einem bestimmten Betrage eingefordert.. 1ch glaube, daG unser
Gleichnis doeh einen Konig Yoranssetzt, welcher als Bild fiir Gott beliebt ist.. Knechte des Konigs heiDen in del' Bibel und iiberhallpt
jm Orient seine obersten Diener. Es sind mehr oder weniger Yornellme Beamte gemeint, die iI11n den fest bestinllnten Ert.rag ihre1"
.Amter schulden. Die UnterpriiJekten milssen au den Obel'prafekten
zi11I1en, und diesel' an den Konig. Daher clie ungeheure Sllmme
Yon 10000 Talenten, die er als Steuerertrag cles Landes schuldet,
daher die Strafe del' Yerkaufung "des Knechtes" in Skla Yerei, daber
TIamentlich die Folterung, welche im Orient regelmu.l3ig 'gegen ungetl'eue odeI' in del' Ablieferuug del' Steuer saumselige Statthaltel'
; <1ngewendet ,"il'd, nm die zu forderllde SUlllllle von Ihnen selbeI'
- wenn sie sie auf die Seite gebl'acht. habell - oder yon ihren
Verwandten unel Freundell zu erpressen. Es erkHirt sich clann
auch leicht, daB del' Oberprafekt yon den Unterbeamten die
Summen eintreibt. clie sie fiir i11re Amter odeI' Proyinzen an ihn
abfiihren miissen. Ubrigens ist unsere Parabel ein Art Gegenstiick
Zll del' yom ungerer-hten Hausha1ter (Lc. 16); diesel' lnacht es umgckehl't als hier del' Oberbemnte, und wird dafur belobt. Die
Redensart G'O',la.pa.t ).o-(f)Y (18, 23. 2o, 19) hat Th. Zahn in eine111
agyptischen Papyrus nachgewiesen. Bei den ] 0000 Talenten iIn
Vcl'gleieh zu den 100 Denaren ,virkt natiirlich die :Moral ein, daB
,vas del' Mensch zu vergeben hat, gar nicht aufkommt gegen das,
was GnU illln zu vergeben hat.
;

§ 49. Mt. 19, 1-12.

I

I'

Und als Jesus diese Rede geenclet hatte, brach er yon
GaliHta (luf und l{am in das Gebiet yon JucHia jenseit des
Jorc1ans. :lUnd viele Leute aus dem Volke folaten
ilun und
b
er heilte sie dort. 3Und die Pharisaer traten an ihn heran,
versuchten ihn und spl'achen: darf jemanc1 sein ,Veib aus belieLiger Ursache eut1assen? .J Er aber antwortete: Babt ihl'
nieht gelesen, daB del' Schopfer am Anfang sie als ~fann und
\Veib gemacht hat unel gesagt: 5darum wil'cl ein Mann Vater
und Muttel' verlassen und an seinen1 ,Yeibe hangen, und werden
die zwei ein Fleisch sein. 6 Also sind sie nicht mehr zwei,
SOlHlern ein Fleisch. ,Yas nun Gott zum PB;ar verbunden hat,
solI der 'Mensch llicht scheiden. 7 Sie sagten: wozu hat denn
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19, 2-11.

Moses geboten, einen Seheidebrief zu geben und zu entlassen?
sEr spraeh zu ihnen: In Riicksicht auf mire Tlerzenshartigkeit.
hat euch :Moses gest.attet, eure 'Veiber zu entlassen; von Anfang jedoch ist es nieht so gewesen. 9Ich sage euch aber:
weI' .sein 'Yeib entHiBt, es sei denn wegen I-Iurerei, und eine
andere freit, del' bricht die Ehe. lODa sagten die Junger zn
ihnl: wenn es so steht zwischen ~ia.nn und 'Yeib, ist es nicht
geraten, zu freien. 11 Er sprach zu Ihnen: Nicht aIle fassen
das 'Vort, sondern nul' die, denen es gegeben ist. l:!Denn es
gibt Verschnittene, die von M:utterleib so geboren sind, und os
gibt Verschnittene, die von den 1\Ienschen verschnitten sind,
und es gibt VersehnHtene, die sich selbst verschnitten ha.ben~
wegen des Reichs des Hilumels. 'Ver es zu fassen vermag,
del' fasse es.
19, 2. )EXEt (und Exst'thv 19, 15) fehlt in del' Syra. S.; sie hat
es in 1.O, 3.
19, 3. Bei i\Ic wircl (1i'e Frage nicht VOll den Phal'isiiern gestellt. Sie zeigt, daB <.lie Jlulen doch schon libel' Dent. 24, 1 hinaus waren.
19, 4. Anders wie bei l\Ic sagt Jesus das Richtige gleieh ZHerst und erledigt den Einwnrf hint.erc1rein (10, 7). K:d(stv (VaticHnlls)
ist jiingel'e Ubel'set.znng von ~j:l, als 7totStV; vgl. clie Septuaginta
zu Gen. 1,1 luit Aquila. Die SYl'a S. liest cxcrro; fiir cxtrrou; uncI
iibersetzt: del' den ~l\'[n.nn gemacht hat, del' selbe hat auch die
Frau gcmacht - vielleicht clem Bericht in Gen. 2 zu lieb, \Yo Gott
den :Menschen nicht als i\Iann und 'Veib zugleieh schafH..
1U,~) wird in Vel'uint1nng mit. clem Vorhergehenclen gesej',7.L
gegen l\Ie. Del' Vel's Me. 10, 12 fehlt. hier, findet sieh ahcl'
i'It. 5, 32, zn \relcher Stelle ieh clcn Zllsat.z (-L.~ E7rt r.opvs{q. belll'teil t habc.
1~), 10-12.
Erst .J·etzt. werden die .TUllO'er anO'eredeir, llic.1l1:
wie bei :Mc Init dem Sprueh :1 0, H, sondern luit einem ganz ilIl(lcren,
del' sieh sonst-o nirgend fi nelet. Del' Szcnenweehsel (de; t·~v O[Y.lr;.V
1\1 c. 10, 10) feh It.
19, ] 0 naeh dem Mustor Yon 1 H, 25.
enn die i\follog:n nie
so streng genommen wi 1'<1 , Hif3t ll1an elas Heira.ten Iichor hloiboll.
19, 11. Von Rechts wegon 11l11Bte .Tesus libel' die naoivc An~e-.
rung del' Jiinger sich enLriisten. Er HiBt sic abel' geUon, faf,1t sir
nul' absolut und henutzt sic als willkoll1ll1ellen Anlaf3 fill' die Mit.~
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teilung cines Spruchs~ welcher del' wahren Absicht von § 49 wenig
entspricht. Denn die Ehe soIl dn geheiligt und nicht diskreclitirt
,,-erden. )A:l' Ot; OSOf)1"czt naeh clem :Muster von 20, 23. Es ver!.lient Beachtung, daD nieht an jeden die hochsten Anforderungen
(ler NnchfoIge J esu gestellt ,verden; s e in e Ehelosigkeit ist of1'enbar das ~Iuster.

§ 50. I\1t. 19. 13 -15.
I

Darauf wurden Kinder zu ihn1 gebracht, damit er die
Hande auf sie lege und iiber ihnen bete; und die Jii.nger
sr,halten sie. 14 J esns abel' sprach: laBt die Kinder und wehrt
1hnon nield. zu mil' zu kOl1unen, denn solcher ist das Reich
(le8 Himmels. 15Und nachdeln er die IHillcle auf sie gelegt,
,,-anderLe er von dannen .
. Durcll die Umwallcllung del' aktiven Konstruktion bei l\Ic in
die passive wird es notwenclig, das czihou; am SchluB von 19, 13
auf die Kinder zu beziehel1. DaB Jesus gegel1 die Junger un,yillig
wirc1 und clie Kinder in den Arm nimInt, wird ausgelassen.
1\Ic. 10, 1!) fehIt hier, weil es schon in 18, 3 gebracht ist, wenngleich in veriinderter Form.

§ 51.

Mt. 19, 16-30.

Da trat einer auf ihn zu und sagte: .Meister, was solI i6h
Gut.es tun, UIH das ewige Leben zu erlangen? 17Er sprach zu
111m: was fragst elu mich urn das Gute; Einer ist gut wil1st du abel' zum Leben eingehn, so halte die Gebote. 18Er
sagte: welche? Jesus sprach: du sollst llicht morden, clie Eile
nicht brechen, nicht stehlen, nicht falsch anklagen, 19 Vater
nnd I\Iutter ehren, und den Nachsten lieben wie dich selbst.
20 Del' Jii.ngling sagte: das habe 1ch alles gehalten, was fehIt
lnir 11och? 21Jesus sprach zu ihm: willst du vollkommen seil1,
so geh, verkauf deine Habe und gib es den Armen, so wirst
d~l einen Schatz iln Himmel haben , und komnl, b
folO' lUlr!
22 Als
der J ungling d~s harte, ging er traurig von dannen,
denll er hatte viele Guter.
23 Jesus a.ber sprach zu seinen Jungern: Alnen ich sage
eueh, ein Reicher komnlt schwer in das 'Reich des Himmels;
We 1111 n. use ll, EYllng. t.Illtt.baei.
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noeh einmal sage ieh eueh: leiehter komlnt ein Kalnel dureh
ein NadelOhr als ein Reicher in das Reich Gottes. 2;; Ais die
Junger das horten, erschraken sie sehr und sagten: weI' kann
denn gerettet werden! 26 Jesus blickte sie an und sprach zu
jhneu: bei den :Menschen ist das unllloglich, bei Gott abel' 1st
aIles llloglich.
27Dal'auf hub Petrus an und sagte: wir, wir haben aIles
fahren gelassen und sind dir gefolgt, was wird uns dafiir?
28 Jesus sprach: Alnen ieh sage euch, bei del' groBen 'Viedergeburt, wenn del' l\Iensehensohn auf denl Thron seiner HelTlichkeit sitzt, werdet ihr auch auf zwolf Thronen sitzen und
die zwolf SUillme Israels regiel·en. ~9 Und jeder, del' Haus,
Briider, Sehwestern, 1\lutter odeI' Acker hat fahren lassen um
Ineines Nmnens willen, wird hundertfach mehr empfangen und
das ewige Leben ererben. 3°Viele Erste abel' werden letzte
werden und Letzte erste.
19, 16. 17. Die Andenlng, wodureh 1\'1t den Protest Jesu·
gegen die Anrede "guter :Meister" verlleidet, erinnert an. die des
IIebrKerevangeliuuls in del' Taufperikope. Das d; cX-'(cd}Q; seiner
Vorlage hat er abel' oeibehalten, obgleieh es nun keinen Sinn mehr
gibt.. Es hKtte konsequent heiBen miisseu: eins ist das Gute.
19, 18. 19. Die Frage· TIotr:J.c;, die an 22, 36 und Lc. 10, 29 erinnert., setzt voraus, daB es sieh lUll eine Auswahl handelt. Jesus
bestKtigt das; er zKhIt nul' die Gebote des Dekalogs auf. "Du sol1st
c1einen Niiehsten lieben wie c1ich selbst" steht abel' nicht im DekaIog,
wh'd von Origenes beanstandet und fehIt in del' SyropaHistina. (ed.
Lagarde).
19, 20. 21. Das SV uS U()"CcPEt i\'Ic. 10, 21 ist als Fra.ge in dOll
lvIlln<1 des .Hinglings verlegt, unCi das 'V olgefallen , das .Tesus bei
Me an i11]11 finc1et, mit Stillsehweigen ubel'gangen (vgl. § 63), ebanso
aueh cbs u'wivd.GrJ.; l\Te. 10, 22. Del' Begriff 't'SAEtr)~ deekt sieh nichi;
mit deIn von tcunim, sonclern ist grieehiseh; er bezeichllet dent-Heh cinen hoehsten Grad. Del' Gec1anke des opus snpererogatorinm
und c1es consilium cvangelinm sehimlnert aueh in 19, 12 dnre11.
19, 23-2G. l\H. hat. clen Text cles l\ie, ",venn er ilun sehon in
del' gleichen Gestalt vorlag wip, uns, dadurch in del' Tat verbessel't,
da[,~ er clie beiden Ausspruehe Jesu (allerdings dureh rcd.AlV gotrennt) unlnittelbar naeh eillander briIlgt und das Stutzen del'
Jiinger nUl' m11 Enc1e dersel ben, nieht auch in del' 1\'1it.te.
24

nIt. 19, 28. 29.

99

19, 28 (Le. 22, 28. 30) Zusatz des ~1t. Zu 'rrcc),tVj'svsc;((J. \'"e1'gleieht man Joseph. Ant. 11, 66, wo die Restitut.ion del' jerusalemischen GC~1)einde n8cb deln Exil eine 'Viedergeburt des Vaterbndes heiDt, und Philo Vita 1\105. 2, ] 2. De mundo 15, \YO von
der \Viec1ergeburt del' Erde nach del' Siindflut oder nach clem 'Veltbrande die Rec1e ist.. Als teehniseher A usdruek im messianisehen
Sinn fintlet es sieh nur an diesel' St.elle des N0uen Test.aments.
Es bezeichnet das Eintreten eines schon gegenwartigen Objekts in
eine neue Phase; ob abel' das Objekt die 'Velt ist (wie bei del'
renovatio e1'eaturae in den jiidischen Apokalypsen) odeI' nUl- das
Volk Israel, HUH, sieh nieht sichel' entseheiden, obgleieh allerdings
Jesus hier £lIs Konig von Israel erseheint, wie die zwolf Apostel
als Viirsten del' zwolf Stiimme Israe1s. Kptv2tv ist regieren, wie oft
in1 Alten Testament; an den einmaligen Akt des jiingsten Geriehts
c1arf man nicht denken. Es heillt a6Ecc CCUtOU, nieht o. 'rot) 'rrCCtpo;.
D 8agt, OEY-flOUf) fur OWOEr-(J.; ohne Zweifel aueh da, wo die Zahl
nicht. ausgeschrieben, sondern nul' durch die Ziffer bezeiehnet ist,
WIe es gewohnlieh geschieht.
1B, 29. Ked EVSY-EV "Cot> EUajjEAto'J (Me. 10, 29) fehIt hier so gut
wie 16, 25. Ebenso wie Lc iibergeht auch :nit die wiederholte
Objektsreihe in n1e. 10, 30, behult abel' den Schlu.B bei. Sie haben
beide den Mareustext vor sieh gehabt und nach sehr naheliegenc1en
Grunden verbessert, doeh nieht ganz in del' se1ben 'Veise.

lYIt. 20, 1-16.
Denn das Himlnelreich gleieht einem Hausherrn, del' friih
mOl'gens ausging, Arbeiter zu c1ingen fill' seinen 'Yeinberg.
2Und mit den Arbeitern ehls geworc1en auf grund eines Silberliugs fiir den Tag, schickte er sie in seinen'Veinberg. :lUnd
um die dritte Stunde ging er aus und sah andere llluBig auf
clem Markt stehn und sagte zu ihnen: geht auch in den '~T einberg, und was recht ist, will ich eueh geben. -I Sie gingen hin.
"'ieuerum ging e1' aus urn die seehste und die neunte Stunde
und tat ebenso. GUm die elfte abel' ausgehenc1-fand er andere
da stehn und sagte zu ihnen: was steht ihr hier den ganzen
Tag miiBig? 7 Sie sagten: niemand hat uns gedingt. . Er sagte:
geht auch ihr in den \Veinberg. sAm Abend aber sagte del' Herr
des ,Yeinbergs zu seinem Verwalter: ruf die Arbeiter und zahl
7*
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den Lohn, anfangend bei den letzten, bis zu den ersten. 9Da
kamen die yon del' eIrten Stunde und ell1pfingen je einen
SilberIing. 10 Als nun die ersten kamen, 111einten sie, sie
wurden Inehr empfangen; doch auch sie empfingen je einen
Silberling. 11 '~Tie sie den empfingen, lllurrten sie gegen den
Hausherrn 12und sagten: diese letzten haben nul' eine Stunde
geschafft, und du 111achst sie uns gleich, die wir doch die T.1ClSt
des Tages getragen haben und die I-Iitze! 13Er abel' antwortete einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht unrecht;
bist du nicht unl einen Silberling m.it luir eins gewOl'den?
14 nimnl dein Geld und geh, ich will abel~ diesen letzten gleich
viel geben wiedir. 15 Darf ich nicht mit llleinem Gel de tUll,
was ieh will? bist du neidisch, weil ieh giitig bin? 16 Also
werden clie Letzten erste werden, und die Ersten letzte.
l\ft will mit diesell1 Gleichnis den Sprueh 19, 30 , erHi.utern,
den er 20,16 (mit Determination des Subjekts) wiederholt. Jiiliehor
halt sieh abel' mit Recht nicIlt daran. Er hiitte indessen in seiner
eigenen Deutung Inehr Nachdruck darauf legen mussen, .daB das
Gleiehnis sich anf eine bestinlll1t.e historische Situation bezieht.,
d. h. Allegorie ist. Del' 'Veinberg, ein aus Isa. 5 stammendes nnd
in den Evangelien ofters variirtes Bild, ist das ar b ei ten cl e Reich
Gottes, welches schon in del' Gegenwart da 1st und nul' seiner zukiinftigell Kronung noch harrt, also die christliche Gemeinde. Die Arbeiter sind alIe darin, alIe gnte Christen und aIle des Lohnes sicllor,
del' fiir alIe gleich ist., weil er dal'in besteht, da8 sie alIe aus dem
gegen,ytirt.igen ill clas znldlnftige Reich Gott.es eingehn. Die let.zion
treten nieht an die Stelle del' ersten, so daB sie sie vel'dr~ingen.
Das VerhKli-,nis ist; aueh keineswegs wie das des ZolIners zum Pharisiter (Lc. 18). Del' Gegensatz VOll Paciscenten und Niehtpaciscenton, auf den Jillieher Gewieht Iegt, dal'f nicht betont. werdol1;
or konnt.o wegfallen, ohne da8 del' Sinn cles Gallzen c1aruntcr liUe.
Die Schiehten l1nterseheiclen sieh lec1iglich durch die Zeit ilues Antritts zur 'Veinbel'gsarbeit, d. h. ihres Eintritts in die ehrist.lichc
Gemeincle. Auch im ]slam werden clie frilheren Genossen des Propheten von (len Rpiiteren untersehieden, beide von den erst Il<lch
seinem Tode hinzugekonl1nenrn, und auch unter diesen wiedermn
clie iilteren von den jii.ngel'en. YViihrend abel' illl Islam del' Vorzug del' zeitlichen PrioritKt durchaus anerkannt wird, wird or ill
UIlSereI' Pa.rabel geleugnet-., wenigst.ens was den Lobn anbct.l'iln.

~lt.

20, 17 SS.
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Flir (las kilnftige Reich Gottes kommt die Anciennetat im gegen,,,iirHgen nicht in betracht (18, 1). Die :Moral ist also ganz Khnlich ,,-ie in del' Gescbichte yon den Zebedaiden § 53, wo gesagt
wird, da8 die Martyrer, aueh clie frii.bostell und Yornehmsten, nicht
ohne ,Yeitel'es den hochstell Rang 1m messianischen Heiell zu er'Yt1rten 11aben. Es ist gewiD kein Zufall, ebB diese Geschichte sogleich (20, 2088.) folgt. - Ap.1J. r-PWl 20~ 1 ist eine bestimmte
Sf-uncle und zwar die erste, cbenso wie O~lCl'; 20, 8 die letzte; nul'
del' Tag "wird in Stun den eingeteilt, \"abrend die Nacht in 'Vachen.
Fill' SZ DI)YO.p{oo stel1t 20, 10 del' einfache Genit.iv. Del' Denar ist
eigenilich nur der halbe Silbel'Iing (Sekel), die Drachme; auch die
N nmen ;UlOpd.V"ClOV und ciC;C;d.plOY sind lateinisch. Ein solcher TageJohn ist fill' Palastina in jeiler Zeit hoch, namentlich wenn wie hier
clas Angebot di2 Nachfrage iiberst.eigt, wird abel' aueh im Buehe
Tobit (6, 14) bezahIt; bei Mc (6, 8. 12, 41) heiBt clas Geld schlechtbin Ie u p fer. Del' Vel'walter 20, 11 hat fli.r die Saehe niehts zu
bedon ton unc1 soH nicht etwa Ch1'istus sein. nOt~tY 20, 12 steht
fiil' ipi'U.(sc;llw (21, 28); moglich daB i~V hier 110ch etwas von
seinom nrsprii.ngliehen Sinn beibehalten hat.
'-'

'1

§ 52. 53.

lVIt. 20, 17 -28.

1m Bogriff abel', naeh Jerusalem hinaufzugehn, nallln Jesus
die Zwolfe bei seit und sprach Zll ihnen unterwegs: 18Siehe
"\v1r gehn hinauf nach Jerusalem, und del' l\lenschensohn wil'c1
den 11 ohen priestern und Scbriftgelehrten iibel'geben werden unel
sie werden ihn zum Tode verurteilen 19 un d den Heiden iiberantworten zu Verspottung, GeiBelung und Kreuzigung, und
am drHten 'rage wird e1' aufcrstehn.
~o Darauf trat zu ihm die 1\1 utt~r del' Sohne des ZebecHius
mit. ihron Sohnen und warf sich ihm zu FiiBen, um etwas von
ihm zu erbitten. :!lEr sagte zu ihr: wa? willst du? Sie sagte:
sag, daB diese meine beiden 80hne einer dir zur Rechten unc1
el1181' zur Linken sitzen sollen in deinen1 Reiche. ~:? Jesus ant"\yortote: ihr wiEt nicht, was ihr verlanut
- konnt ihr den
o
Keleh trinken, den ich trinken \Verde? Sie sagten: ja "\vol.
nEr sprach: meinen Kelch werc1et ihr zwar trinl{en, abel' den
Sitz mil' zur Rechten unc1 zur Linken zu gewiihren gebiihrt
mir nicht, sondern (e1' gebiihrt) c1enen, fii.l' die e1' be1'eitet
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ist von meinem Vater. 24 Als das die Zehn erfuhren, auBerten
sie ihren Unwillen iiber die beiden Briider. 25 Jesus aber rief
sie heran und sprach: Ihr wiBt, daB die Fiirsten del' Volker
als Herren mit ihnen schalten und daB die GroBen GewaIt
iiber sie ausiiben. 26Nicht so ist es bei euch, sondern wer
bei euch groD sein will, sei euer Diener, 27 und weI' erster
unter euch sein will, sei euer Knecht - 28 wie del' ~Ienschen
sohn nieht gekommen 1st, bedient zu werden, sondern zu bedienen und sein Leben zum Losegeld fiir viele zu geben.
20, 17. Die schwer versUindliche Einleitung ~Ic. 10, 32 fehlt
bei :Mt und Lc.
20, 20. Die Bitte wird von del' ~Iutter gestellt, die nach Mt.
27, 56 (jedoch nicht nach :Mc. 14, 50) nlit Jesus nach Jerusalem
geht; sie fant dabei VOl' iIlIn nieder. Abel' die Antwort erfoIgt
auch bei l\1t nicht an sie, sonclern an ihre 8ohne.
20, 24-28. Vorher ist ;von 8itzplatzen in del' Herrlichkeit
die Rede, hier abel' vom Rang in del' Gemeincle. Del' Passus 20,
24-28 nlag nicht in einem Zuge mit 20, 20-23 geschrieben sein;
abel' man sieht doch, wie leicht' cler Ubergang VOIll Reich cler Arbeit (20, 1-·16) zu~m Reich des Lohnes gemacbt wircl. Die BUrger
des gegenwiirtigen Heichs Gottet sind auch die Biirger des zukilnftigen; nul' kOIlllllen sie nicht alle hinein, sondern werden gesichtet..
- Alll 8ehIuD hat D clen bekannten Zusatz, welcher mit deIn geist.reich en Paracloxon anfangt: trachtet darnach, aus Kleinem zu
waehsen und aus Gro13eIll Kleines zu werden.

§ 54.

Mt. 20, 29-34.

Und a.ls sie von J e{'icho weggingen, folgLe ihm yicl Volk.
30 l1 nd siehe zwei Blincle sa.Ben am 'Vege, und da sic horten,
da8 Jesus Yorii.berkomnle, sehrien sie: erbarm dieh unser, 801111
Davids! 31 Das Volle schalt sic, sie soil ten stillsehweigen; sic
schrien abel' nul' um su lauter: Herr, erbarDl dich unser, 801m
Davids! 32U nel Jesus blieb stehn und sprach: was wont ihr,
daD ieh euch tun solI? 338ie sagten: Herr, daB unsere Augen
sich cHrnen! 34 Jesus abcr hutte ErbaI'Illen und l'iihrt,e ihre
Augen an, und alsbalc1 wurdell sie sehend und folgten ihm.
l\It erz1ihlt nul' das 'Veggehell YOll, nicht das KOllll11en nach
J erjc1lO. Er verbindct den Blindell VOll Bethsaida (§ 42), don or
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iibergangen hat, Dlit dem Blinclen von Jericho zu einem Dual,
del' von hier aus auch in 9, 27 zu erkUiren ist. Ein EinfiuB Yon
§ 42 zeigt sieh noeh in 20, 34 ~~~-ef) -ell\! 0/-L/-Lc<-cWY - was in nrc
§ 54 sieh nicht. findet..

§ 55. lVlt. 21, 1-11.
Cnd als sie in die NKhe von .TerusaleIll kamen, nach Beth-

phage aIll 01berg, c1a sancHe Jesus zwei Jii.nger und sagte zu
ihnen: ~ geht in das Dorf VOl' eueh, und sogleich werdet ihr
eine Eselin angebunden finclen und ein Filllen dabei, bindet
(die Tiere) los und bdngt sie mil'; sund wenn euch jemand
et,\Yas saat. so sl)reeht: del' Herr beclarf ihrer - und alsbald
wird er sie ziehen lassen. 4 Das ist abel' geschehen, damit erflillt wiircle, was durch den Propheten gesagt ist: 5 Sagt del'
Tochter Sion: siehe elein Konig kommt zu dir sanftmiitig,
reitend auf einCln Esel unc1 auf eineIn F iill en , dem Sohn del'
Eselin. fiDie Jiinger gingen hin und taten, wie Jesus ihnen
geboten hatte, und brachten die Eselin und das Fiillen. iUncl
sie legten Kleider darauf, und er setzte sich darauf. sUncl
clie Ineisten Leute breiteten ihre Kleider auf den ,Veg, andere
hieben Zweige von den Baumen und streuten sic auf den ,Veg;
!lund die vorauf und hinterher gingen, schrien: Osanna clem
Sohne Davids, gesegnet del' da kommt im Namen cles HerI'n,
Osanna in der Hohe! lOUnd als er in Jerusalem einzog, erregte sieh die ganze Stadt und sagte: weI' ist clas? Das
V olk abel' sagte: das ist der Prophet Jesus von Nazareth in
GaliHia.
Die Verc10ppelung cles Esels erldart man mit Recht aus clem
Citat, wo allerdings nur cler Ausdruck, wegen des poetischen Parallelismus, wechselt und auch nicht von Es e lin und Fullen, sondern Yon Ese 1 und Fullen die Rede ist. - Es wird c1aclureh unldar ,
worauf .Tesus sich setzt. Fur he' C(o-eWY 21, 7 bieten D nnd Syra S.
he' (J.O-e~y. Auf z ow ei Tieren kann man nicht reiten, aber auf
einem Fullen (was :Mt im strengen Sinne nimmt) auch nieht gut.
Das Citat ist im ubrigen selr passend beigebracht, denn del' Esel
ist in del' Tat der messianische Esel von Zaeh. 9, 9: cler :0Iessias
zjeht c1emutig und friec1lich auf einem Esel ein, nicht hoch zu RoD
: als kriegerischer Konig. Die Buschel bei :Mc werden (21, 8) in
1:)

J
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Baumz\veige ve1'wandelt. Der Einzug gesehieht in Begleitung einor
groBen :Menge; e1' endet in Jerusalem und erregt dort die alleI'graBte Aufregung - ganz andel's als bei Le und aueh bei Me.
DaB Jesus (von Nazareth) trotz allem Vorhergehenden in 21,1.1
(vgl. 21, 46) doeh nul' als Prophet bezeiehnet wird, befreInd~t. Lloo fLcdhFci~ ist aufHillig graeisirt aus deIn semitiseh aUein zulassigen 000 'tilly fL. c<lrt"Qu. Ao'tou laBt l\It in diesem Fane oft aus,
doeh sehwankt dabei die Uberlieferung.

§ 57. 1\1t. 21, 12-17.
Und Jesus trat in den Telnpel und trieb ane VerkKnfer
und Kaufer iIn Tempel aus, und die Tisehe der 'Vechsler
stieD er um uncl clie Banke del' Taubenha,ndler. 13Und 01'
spraeh: es steht geseh1'ieben: mein Haus solI allen Vaileern
ein Bethaus heiBen -. ihr .aber habt eine Rauberhahle clarans
gemaeht. 14Und Blinde und Lahme kaIl1en zu ihm in den
Tern pel uncl er heilte sie. ]:; Als abel' die Hohenpriestei' und
Sehriftgelehrten sahen, welehe 'Vunder er tat uncl daB clie
Kinder im Tempel schrien: Osanna dem Sohne Davids, wurclen
sie unwillig IGuncl sagten zu ihm: harst du, was diese sagen?
Jesus sagte: ja; habt ihr nie gelesen: aus den1 M:unde yon
Kindern und Sauglingen hast du Lob bereitet? l7Und or lieE
sie stebn und giug aus del' Stadt hinaus naeh Bet-hanien uncl
blieb dort, die N acht.
Del' Eingang von § 56 (Me. 11, 16) fehIt (aueh bei J.Jc); flor
Hest wird Init § 58 verbunden. Jesus geht sofort VOIn Glberge naeh
J crusalem und in den TC1l1pel; dadu1'eh vel'kii.rzt sieh sei11 Anfenfhait in J ernsalmn urn einen Tag. Die Heil wunder, die boi l\rc
in Jerusale1l1 plot-zlich aufhoren, setzt l\it (21, 14) ein, a.bel' nul'
lnit einer slunmal'ischen Angabe, da ihm Beispiele nieht zur Hand
sind. Die Hohenpriester (21, 15-17) regen sich nicht auf iibor
das stiirmisehc Auftreten J esu iln Tempel, welches nach ]log1iehkeit wirkungslos bleiben solI, sondern iiber seine Heilungen und
iiber die Kinder, clie das Osannarufen del' n'fenge lloeh fortsot.zen.
N aeh Le. 19, 39. 40 sind vielmehr die Jiingel' die V~~lO!, vgl. ]H. 18,
1-14. Bethanien fiigt ]It (21, 17) hinzu, wiihrend es 21, 1 mit
Recht fehIt.

lit. 21, lSss.

§ [)8.
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.Als e.1' aber friih lllorgens wieder in die Stadt. kam, hungert.e ihn. 19Uncl aa er cinen Feigenbauln :llll ,Vege saIl, ging
er daranf zu, fand abel' nul' Bliitter claran. Und er spraeh zu dem
Baum: nie mehr in Ewigkeit solI VaIl dir Frucht kOInmen. Und
del' Icigen banm verdorrte sogleich. 20 Als das clie .Hinger sahen,
staunten sie und sagten: wie ist del' li'eigenbau111 sogleieh verc1orrt.! 21 Jesus abel' hub an unc1 sprueh zu ilmen: Anlen ieh
sage cudl, ,venn ihr Glauben habt uncl nicht zweifeIt., so wiirdet
ihr nieht bloB clas anl Feigenbamn Gesehehene tun" sondern
wenn ihr zu diesem Berge sagtet: heb dieh und stiirz in den
See, so wiirc1e es gesehehen. 2:!Und alles was ihr 1m Gebet
verlangt., wenn ilu Glauben haht, so werdet ihr es ernpfangen.
Del' Hauptinhalt des seines Orts ausgelassenen § 56 wird nachgehoH und mit § 58 so eng verbunden, daB der zeitEche ZwischenraU11l ganz wegmllt.. Die augenblicldiche Verwirklichung des Fluchs
. ( ..IJ.P'1ZpYdJ·'1 21, 19. 20) erregt die Verwunderung; nicht allein cles
Petras, sonclcrn cler Jiinger iiberhaupt. DaB del' bei :Mc lose angehiingtc Vel's 11,.26 ausge1assen wird, erkHirt sich daraus, claB
dcr Inhalt von ~It schon vielfach verwendet worden ist. :Mit scheinharem Recht febIt in 21, 19 die Angabe :Mc. 11, 14: denn es
. war nieht die Zeit fiir Feigen. TIber den Ursprung und Sinn des
Fluchs libel' den Baulu s. zu 24, 32.

§ 59. Mt. 21,23-32.
Und er kan1 in den Tempel, und wiihrencl cr dart lehrte,
t.ratcIl die Hohenpriester und A1testen des Volkes auf ihn zu
und sagten: kraft welcher :Macht tust clu das und weI' hat elir
diese ~lacht gegeben? 2-1 Jesus antwortete: Ieh will euch auch
etwas fragen; sagt ihr mil' das, so werde auch ich euch saO'en
b
,
kraft, welcher :Macht ich dies tue. 2;'-,Vohe1' war die Taufe
Johannes? vom Himlnel odeI' von den l\ienschen? Sie llberlegten bei sich: sagen wir VOlIl Hilnmel, so wird er sagen:
wannu habt ihr ihm denn nicht geglaubt? 2Gsagen wi1' abel'
von ~Ienschen, so haben wir die l\ienge zu fiirchten, denn sie
halten Johannes aIle fiir eillen Prophet~n. 27Und sie antworteten J esu: wir wissen es nicht. Hinwiederulu sagte er
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zu ihnen: so sage auch ich euch nicht, kraft welcher :Macht
ich dies tue.
28Was diinkt euch aber? Ein :Mann hatte zwei Sohne,
kam zu dem ersten und sagte: mein Sohn, geh, arbeite heutc
im 'Veinberge. 29Er antwortete: ich habe keine Lust; hinterher jedoch besann er sich eines besseren und ging hin. 30Da
ging er zu dem zweiten und sagte ebenso zu ihm. Der antwortete: ja Herr! ging abel' nicht hin. 31 'Vel' von den beiden
hat den V,Tillen des Vaters getan? Sie sagten: del' letzte.
Jesus sprach zu ihni: Amen ich sage euch, die Zollner und
Huren kommen euch voraus in das Reich des Himmels. 32 J 0hannes ist zu euch gelwmlnen mit dem 'Vege der Gerechtigkeit und ihr habt ilnn nicht geglaubt. Die Zollner und Huren
aber haben ihm geglaubt; ihr habt es gesehen und euch doeh
nicht hinterher eines besseren besol1nen, so daB ihr an ihn
glaubtet.
21, 2R-27. Bei ~1t. muB n1an verstehn, daB die I-Iohenpriester nicht fragen, woher Jesus die Befugnis habe, den Tempel
zu rellllgen, sonclern woher er die Befugnis habe, zu lehren (Me. 1,
22. 27).
21,28. Mit clem beliebten 'Vas diinkt euch? maeht ~It den
Ubergang zu einmn Gleichnis, welches trot.z 21, 32 nieht mit clem
vorhcrgehenden Stuck zusammengehort. Das religiose Verhalt.nis
erseheint gewohnIieh in clen Pm'abel n des ~it als Dienst., nieht als
Kinclschaft. Del' Bausherr odor der Konig st.eht in cler Regel den
Kneebten gegeniiber, Hier abel' cler Vat.er den Sohnen. Doell
aueh von den Sohnen wird Dienst: verIangt, sie Iniissen ebenfalls
jm
einherg arbeiten wie die Knechte, wenngleich gntwillig.
2], 28-31. Del' Vatieanus nebst. einer Gruppe von :l\'filluskelhanclsehriften bringt die Verse 28 und 29 in umgekehrter Folge.
Das ist falseh; denn wenn del' erste Sohn sieh bereit erkHirt, hat
cler Vat.er keinen AnlaI3, sieh an den zweiten zu wendeu. 'Yarum
abel' siud die Verse nmgestellt? Es Hif3t sieh dafiir durehaus kein
anclerer Grund auftreiben als die Absieht, die Paradoxie del' Lesart 6 ucrrEpo~ 21, 31 zu beseitigen, welehe allen jenen Handsehrifton
gemeinsam ist.. Diese Lesart is~ also Klter als die Umstellung, unr1
sie wird von Jen umstellenden Hss. in dem selben Sinne bczeugt"
wie von clenen, welche die Folge del' vorhergehenden Verse n i ell t
(larnaeh geandert haben, nti.lnlieh von D, SYl'a S. und den llleist.on
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Latinae. JEt voUen1 Ree-ht bat Lachmann sie yorgezogen. Einen
Theologen, del' sie als sinnlos verwirft, Hihrt er an: ego exegeten
tam stulhnn non cnro, qui se orDnia interpretal'i posse dicat. El'
gibt abel' hernach seIber den Sinn an mit den \Vorten des I-Iiero, nymus: S1 ant-em novissilllnm (0 tbi:cpo;) volnerimus legere, Inanifesta est interpretatio: intellegere q niclem YeritateIn Judaeos, sed
tergiyersari et nolle dieere quod sentinnt.. Die J uden sagen nicht
das, ,vas J esns erwartet, sondern flas Gegenteil, ihm zu trotz; in
del' Absieht, die Pramisse nicht zn liefern, die er von ihnen heranslocken will.
21, 31. Die Gegner haben J esu clas, was er eigentlich sagen
wilL, 0
riehticr
abgeschnitten.
Denn seine Antwort ist ein Zornes,,
ausbruch und keine ErkHi.rung des Gleiehnisses.
21, 32 kniipft an 21, 31 an und deutet den Sinn del' Parabel.
Zwei Stande des jii.clischen Volkes sollen mit einander verglichen
werden im Punkte ih1'es Verhaltens zu Johannes dem Taufer. Del'
obere Stand soIl dabei schlecht wegkomnlen, also mii.Bte er mit
clem Jasagel' in del' Parabel gemeint sein. Die Hohenpriester fielen
inc1essen nicht anfangs freudig dem Johannes zu, urn dann hernach
wieder abzufallen. Es scheint denn auch nach dem \V ol'tlaut unseres
Verses, worin p-Si:cp-El'~{}1ji:S UCii:cpOY zurii.ckschHigt auf 21, 29 ueJi:ZpOY
p,si:IJ.p.a):'1{}st;, daB sie vielmehl' mit dem anclern Sohne verglichen
werden sollen; freilieh e eontrario. Del' besann sieh hinterher~ sie
jedoch besannen slch nich t. obwol ihnen clie Zollner und Huren
mit gutem Beispiel vorangingen. Aber clas ist verzwiekt und fast
• wie lucus a non lueendo. So wenig nun wie die Hohenpriester
in ihrem ,,Ierhalten zum Taufer irgend eine Ahnlichkeit mit einem
der beiden Sohne der Parabel bieten, so wenig auch die Zollner und
, Huren; sie haben gegenuber Johannes nicht nein gesagt und ja getan
, wie cler el'ste 80hn, und auch nicht ja gesagt und nein getan ,vie del'
'zweite. Also: del' Vers 21, 32 solI z war eine Erklarung des Gleich: nisses 5ein, ist abel' keine. Das Yerhaltnis zu Johannes dem Taufer
i kann nicht das tertium comparationis sein.
Damit sind wir nun
, fill' die Deutung des Gleichnisses auf nns selbeI' angewiesen. Del'
\ ,Vein berg gibt die Sphare an, in del' wir zu suchen haben. l\Ian
muG hier abel' nieht die cbristliehe Gemeinde darunter verstehn,
sondern clas jiidische V olk. J uden, die schlechter sind als ihr
Schein, clie sagen und nicht tun (23, 3), werden anderen entgegen
gesetzl, die uesser sind als ihr Schein. Die letzteren sind clie (1).0(,
I
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die breite l\1:asse des "Volks, die ersteren die da von Ausgesonderten
und dariiber Stehenden, vielleicht eher die Schriftgelehrten und die
Pharisaer (23, 3), als die eigentlichen Regenten d. h. die Hohenpriester und Altesten. DaB das Volk voransteht uncl die Elite folgt,
ist ganz in del' Ordnung. -" Beim zweiten Satz unseres Verses fehIt
in D und 8yraS. das QUOE, so daB del' Sinn entsteht: als ihr sahet"
daB die Zollner und Huren dem Johanneszufielen, da bereutet.
ihr, anHinglich auch an ihn geglaubt zu haben. Dadurch wird del'
unbegreif1iche Vorwurf vermieden, daB die IIohenpriester sich n i ch t
eilllnal durch den Zulauf del' Zollner und Ihnen zu Johannes bewegen lieBen, ilue ablehnende Haltung gegen ibn aufzugeben. Doeh
auch in diesem ,Vortlaut trifft del' Vel's 2], 32 mit del' I-lineillziehung Johannes des Taufers nicht die l\ieinung del' Pm'abel.
Denn die Schwierigkeit, die Zollner und Huren unter diesem Gesichtspunkt lllit eineln del' beiden Sohne zusalnmenzubringell,
bleibt unverandert bestehn. A.uch tritt an die Stelle der absurden
Zusamlnenstellung del' ouaE f.1E1'C1.f.1EAYjaZY1'l~ U()tEpOY Init deln UCHSpOY
f.1E"'CCl.P.E~ YJaEl~ durch die Streichung del' Negation nul' eine' andere
Absurditat. Und auBerdelll widersprichf es del' Tradition uncl del'
,~T ahrscheinlichkeit, daB die vornehmen J uden zwar die ersten
waren, den Taufer anzuer1cennen, hinterher abel' davon zuriiekkamen, weil auch del' Pobel ilUll zulief. Die Negation ist also
wol clureh Korreldur in D und Syra S. gestl'ichen. Del' "Teg ist.
die .l\1ethode; er leanl mit elv) = er bl'achte. Vgl. 22,16 llnd
001iYO{ 23, 16. 24.

§ 60.

Mt. 21, 33-46.

Vernelllnt ein anderes Gleichnis. Es war ein Bausherr,
del' pflan~to oinen 'Veinberg und lnachte einen Zaun daTum
und hieb oine Kolter durin aus llnd baute einen Turm. Unci
or tat ihn aus an Pachter und zog in clie Frelnde. 34 A1s abel'
die Zeit del' Friichte herankaln, sancHe er seine Kllecht.e an
dio Piichter, um seine Friichte in Elllpfang zu ne1nnen. 35Und
clie Pachter nahmen seine Knechte, und einen schlugell sio:
einen toteten sie, einen warfen sie lnit Steinon. 31i"T eit.eI'
sancHe or andere Knechte, 111ehro1'e als zllel'st, und sic t.at-en
Ihnen ebonso. :17 Zuletzt; sandte or seinen Sohn ~u ihnen, weil
er lnointo: VOl' meinem 80hn werden sie sich scheuen. :18 Als
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di0 Piiehter abel' den 80hn sahen, spraehen sie unter sieh: das
ist. del' Erbe, auf, laBt uns ihn toten, so werden wir scin Erbe
bekomnlCn. 3 9 Und sic nallInen ihn unc1 fiihrten ihn aus denl
"'\Yeinberg heraus und toteten ihn. -lO,Yenn nun del' Herr des
"'\Yeinbergs kOlllmt, was wird er eliesen PiiehteI'll tun? . -t 1 Sie
sagt.en: er wiI'll sie umbringen und elen "'\Ycinberg anderen
Paehtern austnn, die ihm die Frueht zu ih1'er Zeit abliefern.
4~ J esns spraeh zu ihnen: Habt ihr niemals gelesen in del'
Sehrift: del' Stein, den die Bauleute verworfen haben, del' ist
zum Eckstein geworelen; von dem Herrn ist c1as gesehehen
und es ist wunc1erhar in unsercn Augen! .J3Danull sage ieh
ench, das Heich Gottes wird eueh weggenommen und einelll
V(lIke gegcben werden, das seine Friiehte trfigt. 45Uncl c1a die
Hohenpricster und Pharisaer seine Gleiehnisse harten, erkanntell
sie, claG er sie Ineine. 46Und sie suehten sieh seiner zu be1l1ilchtigen, fii.rchteten sieh abel' vor dem Yolk, ela es ihn fiir
einen Prophet.en hielt.
Die r~ichter toten den Sohn nieht, wie bei nrc, innerhalb, sondern anBerhalb des 'Veinbergs (21, 39. Le. 20, 15), d. h. yielleicht
auBerhalb Jerusalerns auf Golgatha. Die Antwort (21, 41) wird
nicht von Jesus seIber gegeben, sondern von den Gegnern - ·was
keine Yerbesserung ist. Fur das den GI'ieehen geBiufige xcowu;
XCl.XW; hat yielleieht urspriinglieh XCl.XW; XCl.XW; d. h. biseh biseh
, da gestanden, wie die Syrae S. und C. libersetzen; denn xcowo; .....
. cdrt"ou; paBt nieht gut zu einander. AurYJ 21, 42 ist nIisveI'standnis del'
; Septuag. Die Deutung 21, 43 (Friichte tI'agen statt F. abliefern)
; ist hinzugefiigt; das Reich Gottes ist clarnaeh erst ein Lehen del'
. Juden gewesen und geht dann auf ein anderes Volk libel', worunter
, aueh jii.clischc uncl nicht bloG heidnisehe Christen verstanc1en werden
konnen, da das eDvo; nicht national, sOllelern 1110raliseh charakterisirt ist. Ek 'ITpo9·~"tYJv (vgl. 21, 26) ist aramaisch.
I

~1t. 22,

1-14.

Le. 14,

~G-24.

Unel Jesus hub an und spraeh zu ihnen weiter gleiehnisweise also. 2Das Reich des Himmels gleieht eineIn Konige,
del' seinem Sohne Hoehzeit maehte. 8 Und er sanc1te seine
Knecht.e, tun die Bestimmten zur Hochzeit zu laden, und sie
woIlten nieht kommen. 4Noch eimnal sandte er andere Kneehte
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und lieB den Geladeten sagen: ich habe 111ein "Mahl gerustet,
meine Ochsen und :Mastkalber sind geschlaehtet und alles ist
bereit, kOIDmt zur Hochzeit. 5Sie abel' achteten darauf nicht
und gingen del' eine nach Seinelll Acker, del' andere auf seinen
Handel, Gdie iibrigen griffen seine Knechte, 111ishandeHen und
toteten sie. 7Da erziirnte del' Konig, schickte seine Heere aus
und brachte jene ~forder urn und verbrannte ih1'e Stadt. 8Darauf
sagte er zu seinen Kllechten: die I-Iochzeit ist bereit, die Geladeten abel' waren unwiirdig, 9 geht nun dahin, wo die StraBen
sieh lueuzen, und wen ihr findet, ladet z~r Hochzeit. IOUnd
die Knechte gingen aus auf die StraBen und brachten aIle zuSalnmen, die sie fanden, Bose und Gute, und del' Hochzeits':'
saal fiillte sieh mit G~isten. lIDa nun del' Konig eintrat, sich
die Gaste anzuschauen, sah er dort einen ~Iel1schen, del' kein
Hochzeitsldeid angezogen hatte, 1 !lund sprach zu ilnn: "freund,
wie bist du hergekolllmen und hast doch kein Hochzeitskleid?
Er abel' verstunnute. 13D~a sagLe del' Konig zu den Auf"\vartern: packt ihn an Handen und Fu13en und werft ihn in
die Finsternis drau13en - dort wird Gejammer sein und Zahneknirschen. 14 Denn viele sind geladet, wellige abel' erwuhl t.
Den Quidanl bei Lc. 14, 16, del' fur die VeranstaHung eines
Gastmahls geniigt, verwandelt ~1t in ehien Konig, weil Gott gell1eint ist, und zieht dal'aus die Konsequenzen, besonders in 22, G. 7.
Das 1\fahl, welches allerdings das messiallische ist, faBt er auf als
Hochzeit HiI' den 80hn des Konigs, d. i. fur Jesus Christus. Dadurch wird er verhindert, Jesus als den -qberbringer del' Einladung
zu betrachten; er vel'witnc1elt den singularischenKnecht des I.e in
einen Plural von Kneehtell, worunter dann nul' die Apostel vel'standen werden konnen. Sie laden die Juden dul'ch die Predigt.
des EYallgeliums ein, in das Reich Gottes einzutreten, stoBen abel'
bei dOll oberen Schiehten auf geringsehiitzige GleichgiItigkeit. ulld
linden nul' bei den lliederen Oehor, den P.lXpOl und Y~mOl, den 13edi.lrftigen und Hungl'igen. Die gegenwKrtige christ.liche Gemeinde
"wire1 mit del' kunftigen, vel'herrliehtell zu einer Einheit zusml1mengefa8t; nul' ZUll1 SehInD macht nH einen Unterschiecl.
22, 2. Del' Ubergang vo:} (lEtTCYOY (Lc. 14, 16) zu lip-a; odor
~(d.[J.Ol ist leicht, in Le. 12, 3G steh t eins fiil' das andere, und dns
aram. maschti<l bedeutef; . beides; vgl. die Septuaginta zu Gen. 1D, 22.
Esther ], 5. 2, 18. Abel' Mt versteht hier wirklich die HoehzoH
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fiir Jen 80hn, ohne freilich an clie Braut Ztl denken, an deren Stelle
hier yielmehr die GKste stehn.
22, -1. 5. Die GroBartigkeit del' Schlacht.ung schicld sich fiil'
den IG:iniO"b' inclessell fehlen die Ochsen und ~rast.ldilber ill del'
Syra S. Die Hochzei t ist gewohnlich ein Abendmahl; aptUi:oy mag
seine Bedeutung abgeschlifi'en haben. '~ Ioto; ist bloBes Possessiv;
so auch sonst, z. B. 25, 14.
22~ G. 7 fehIt bei Lc und fallt einigernla8en aus dCIn Bilde.
Die Ablehnenclen erscheinen bei nIt als Rebellen, weil del' Einladencle del' Konig ist. Die Juden sind gemeint und ihre Stadt 1St
.T ernsalem. Sie wird zerst.ort wegen del' Rebellion nicbt gegen den
Kaiser, sondern gegen das Evangelium, wodurch Gott sie zu seinem
Reich einladet. Es jst abel' nicht einfach yon ihrer .Zerstorullg,
SOndeI'll von ihrer Verbl'ennung die Rede. Das deutet darauf hin,
daB diese beiden Verse erst nach denl Jahre 70 geschrieben sind.
22, 8-10 lenkt wieder ein in das durch 22, 6. 7 elurchbrochene
Gleiclmis und in Lc. Durch den Zusatz TCOY'ljpOO~ 'rE ,-at di'aOoo~
22, 10 bereitet nIt den Anhang VOl', den er folgen HiI3t.
22, 11-14 fehlt bei Lc und gehort nicht zu eleln vorangehenden Gleichnis. Die Leute hinter den Hecken sollen eloch in ihren
Lumpen kommen und nicht in Gala. Das Hochzeitskleid ist also
eine inkonsequente Forderung. Es bedeutet natiirlich die moralische
'Viirdigkeit. Abel' vorher '\vird der Unterschied gemacht zwischen
den Juden, und zwar zwischen solchen, die Juden bleiben wollen,
und solchen, die in die christliche Gemeinde eintreten. Hier da: gegen zwisc.hen den Christen seIber, und zwar zwischen wiirdigen
und unwiirdigen nIitgliec1ern der Gemeinde - das ist nachgetragen.
I DaB nul' an einem Gast ein Exempel statuirt wirel,. geniigt im Bilde.
: l\uBerhalb des Bildes entspricht dem Einzelnen eine Mehl'heit von
! Unwiirdigen, abel' es sind immer Ausna.ll1nen.
22, 13. Die Lesart von D und Syra S., del' ich in del' Ubersetzung gefolgt bin, empfiehlt sich formell durch clie Pal'ataxe der
; SKtze und inhaltlich dadul'ch, daB, weI' in clie Holle gewol'fen werden
; soIl, nicht erst noch lange gebunden zu werden braucht. Es ist
; r,ine im Kitflb al Aghani
oft bezeuO'te
morO'enHindische
Sitte , daB
'-'
b
b
: ein Gast bei lIof, del' sich misliebig macht, bei den FiiGen gepackt
;·und hinausgeschleift wird; daB er hier bei Fi.llien und I-Hinden
gepackt wird, ist kein Unterschied, an dem man sich zu stoBen
; braucht. Die Aufwarter beiln Mahl werfen . den schmutzigen Gast
o
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gleich in die Holle; ein Ubergang wird hier so wenig gemacht wie
in 25, 30. Es wird auch kein Ubergang gemacht yon den 1Vorten
des Konigs zu den Worten. Jesu odeI' des Schriftstellers: dort wird
Gezeter sein usw. Alles liegt sorglos auf Einer Ebene.
22, 14 ist eiue Deutung, die nul' auf 22, 11-13 und nicht
auf das gauze. Gleichnis paBt und zielt. Die XAYj'tOl sind nicht die
X8XA-'lP-EVOl von 23, 3. 4, sondern die Zaungaste, d. b. die :Mitglieder
del' Kirche, die abel' zum Teil durcb das Gericht ausgesichtet werden.

§ 61.

Mt. 22, 15-2.2.

Darauf gingen die PharisKer hin und faEten BeschluB,
ilUll lllit eineIn
orte eine FaIle zu stellen. lGUnd sie sandten
ihre Junger zu ihin lllit den Herodianern, die sagten: ~1eister,
wir wissen, daB du wahrhaftig bist und naeh 'Vahrl,leit den
'Veg Gottes lehrst; denn du nimlllst auf llieInand Rucksicht
und siehst keine Person an ~- 17 sag uns also, was diinkt dich:
ist es erlaubt, deIn Kaiser Steuer zu geben odeI' nicht? 1.8 Jesus
abel' erkaunte ihre Gedanken und sprach: 19 was versucht ihr
mich, ihr I-Ieuch1er! bringt luir die Steuennunze! Sie brachten
ihm einen Silberling. 2°Und e1' sprach zu ihnen: wessen ist
dies Bild und die Aufsch1'ift? 21 Sie sagten: des Kaisers.
Darauf sprach e1' zu ihnen: entrichtet also dem ICaiser, was
des Kaisers ist, und Gotte, was Gottes ist. nUnd da sie es
harten, verwunde1'ten sie sich, lieBen ihn und gingen abo
Bei TvIt sind die Pharisaer Subjekt zu drroCJtEAAoucrlv (22, 15).
Da sie abel' naeh del' Vorlago auch das Objekt sein luussen und
sich doch nieht selbeI' schicken konnen, so schicken sie "ih1'o
Jilngor". Den 1etzten Satz VOl' § GO (Me. 12, 12) bringt .Mt. erst,
22, 22, weil die Pharisiier bei ibm schon seit 21, 45 auf del' Szene
sind llnd erst. mll SehIuD YOU § 61 fill' eino ei1e abtreton konnon.
Ahnljch 22, 46 im Vergleich zu ?\le. 12, 38. - In 22, 1G vorclient.
del' Nominativ AE·{OV~S; durchaus den Vorzung yoI' clem seheinbar
kOl'rekteren Ale kusati v A2:(OVtrJ.~, vgl. zu ·Me. 7, 19.

"r
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§ 62.

lVIt.

22, 23-33.

An elein selben 'rage kaluen die Sadduciier zu ihm, die da
sagen, es gche keine Auferstehung, und fragten ihn: 2-il\loisLer,
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1\108es hat gesagt., wenn jemand ohne Kinder stirbt, so solI
sein Bruder die verwit.wete Schwagerin nelnnen und seinem
Bruder Nachkomnlen erzeugen. 25Nun waren bei uns sieben
Briider, del' el'ste heiratete uncl starb, und da er keine N aehkomlnen hatte, hint.erlieB er sein ,Veib seinelll Bruder. 26Ebenso
aueh del' zweite und del' dl'itte und aIle sieben. n Zuletzt
naeh allen starb aueh das 'Yeib. nBei del' Auferst.ehung nun,
wessen 'Veib wird sie sein, yon den sieben? sie haben sie ja
aUe gehabt. ::9 Jesus antw'ortete ihnen: Ihr irrt und kennt
wedel' die Sehrift.en., noeh die :Macht Gottes. 30Denn in del'
Auferstehung freien sie nicht und . werden nicht gefreit, sondern
sie sind "ie die Engel im Himmel. 31 Habt illr abel' libel' die
Auferstehung del' Toten nieht gelesen, was euch yon Gott gesagL ist in dem 'Yort: jch bin del' Gott Abrahams und del'
Gott Isaaks lInd del' Gott J akobs? Er ist nicht Gott yon
Toten, sondern yon Lebendigen. 33Und da das Yolk es harte,
staunte es iiber seine Lehl'e.
In 22, 24 fehlt del' letzte Satz (xCll clvc{O''r~O'St Xt}..) in del' Syra
S. Das halt BlaB fiir l'ichtig, abel' del' Beweis dafii.l', den er in
del' V orrede zu seiner Ausgabe des nit fiihrt, ist misglii.ckt. Er
sagt, dvtO''ra.vCl.t stehe nicht im Lexikon des nft. Inclessen als transitives Verb kommt es auch bei :Mc und Lc nul' an diesel' Stelle
YOI', \YO es del' Septuaginta entlehnt ist.
Dort wird es namlich
regelmaDig gebraueht in del' 'Viedergabe del' hebraischen R.edeweise
heqim zera odeI' schem. Die Septuagintastelle, welche speziell
zu grunde liegt, ist nicht Deut. 26, 6, wie man gewohnlich anninllnt, sondern Gen. 38, 8: ErcqcifLf;psuO'cu C{ih~v xo.l dvciO't"f)uov
O'TISD',JJJ. -ern aos/,(QU) ul)U.
~1t Q:ibt sie wortlieher wieder als :Mc und Lc,
indem er aueh den eigentlimlieben Ausdruek hCl'(c<fL~psUSlV libernimmt,
der ill del' Septuaginta nul' hier in del' Genesis, bei Aquila aueh
im Deuteronomium vorkommt. 'Ev -rfj dVf1atcluEl 22, 30 = in dem
Zustand des Auferstandellseins.
'
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§ 63. Mt. 22, 34-40.
Da abel' die Pharisaer bOlten, daB er die Saddueaer ZUll
Scbweigen gebraeht hatte, versammelten sie sieh, 35 und einer
Von ihnen, ein Gesetzeslehrer, versuehte. ihn mit del' Frage:
36 n
leister, welches Gebot ist das groBte im Gesetz? 31 Er sprach
Wellha ns en, Evaug. Matthaei.
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zn ibm: Dn sol1st den Herrn deinen Gott lieben mit ganzen1
I-Ierien und mit ganzel' Seele und mit ganzem Gemiite. 38Dies
ist das groi3te und oberste Gebot. 39Das zweite gleiehwertige ist:
du sollst deinen Naehsten lieben wie dich selbst. -lOIn diesen
beiden Geboten hangt das ganze Gesetz und die Propheton.
Naeh del' Untel'bl'eehung § 62 fiihl't ~H trotz 22, 22 seine
Pharisaer in § 63 und 64 doch wieder ein, gegen ~1c. Er dellkt
sieh den Sehriftgelelirten (hier YOp.lltO;, nich t iPClP.f.LClTEO,;) von ihnon
angestiftet, um Jesus zu versuchen. Die zweite Halfte seiner Vorlage (nrc. 12, 32-34), \Yo del' nlann sein 'Volgefallen an Jesus
und Jesus sein 'Volgefallen an ihm aussprieht, iibergeht er; gleich
als ob er einen unparteiischen und vel'standigen Rabbi sieh nieht
vorstellen konnte.

§ 64. Mt. 22, 41-46.
'Vie abel' die Pharisaer beisalll1l1ell waren, fragte Jesus
sie: ~was dli.nkt euch von clem Christus, 'v essen Sohn ist er?
Sie sagt,en: Davids. 4 3 Er spr[tch: 'Vie kann ihn denn David
in1 Geist Herr nennen in clem "Torte: HeIer Herr hat gesagt
zu meineIl1 HerI'n: setz dich zu 111einer Rechten, bis ieh deine
Feincle unter deine FiH3e lege! 45'Yenn also David ihn Herr
nennt, wie ist er denn sein Sohn? 4GU nd nieI11and konnte
ilun ein 'Vort erwiderll, und es wagt.e auch keiner von jenem
'rage an lloeh weiter zu fragen.
Aneh hier erseheinen noeh die Pharisaer, darulll wird del'
SehluG von § 63 (?,,[e. 12, 3'-1) an den SehluB yon § 64 (1\it. 22, 4G)
versctzt, obwo] in § 64 Jesus gar nieht 111e11l' gefragt wird, sondcl'll
selbeI' fragt.. DaB die Jiinger die 'Viec1erkunft des Elias als rabbinisehes Theo]ogumenon bezeichnen, hat, 1\It. (19, 10) sieh gefallen
lassen; daB abel' Jesus selbeI' die Abkunft des i\Iessias von David
fiil' ejne bloHe Meinung del' Schriftgolehrtcn ansgibt O"Ic. 12, 36),
liiBt-, or (22, 42) nicht hingehn.
.j

§ 65. lVlt. 23.
Darauf l'edete Jesus zn clem Volke und zu seinen Jungern
unel sprach: ::! Auf 1\lose8' Stuhl sitzon die Schriftgelehrt,ell
uncI die Pharisiier. 3 AlIos nun, was sie euch sagen, clas tnt,
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nnd haltet.; nach ihren ,Verken abel' tut. nicht, denn sie sagen
nul' und tun nicht. -1 Denn sie bii.ndeln schwere Lasten und
legen sie den l\Ienschen auf die Schulter, \YO lIen sie abel' selbeI'
nicht mit einem Finger oewegen. 5 AIle ih1'e 'Yerke tun sie
zur Schau YOI' den Leut.en. Denn sie machen ihre Gebetsriemell breit. und die 1\]eiderquasten lang G und sitzen gern
obenan bei ill 1\1ahl und in dell Synagogell unc1 wollen gegruBt
sein auf den StraBen und sich von den Leut.en Rabbi nennen
lassen. s Ihr abel' sollt euch nicht Rabbi Dennen lassen, del1l1
einer ist euer il1eister, und illr seid aIle Bruder. 9 Auch
Yater nenut euch nicht auf Erden, denn einer ist euer Vater,
del' im Himmel. [10 Auch i\Ieister so1lt ihr euch nicht nenllen
lassen, cl eml einer ist euer 1\Ieister, del' Christus]. I I Del'
Gro8te unter euch soIl ener Diener sein. l!?-VVer sich erhebt,
wird erniedrigt~ und weI' sich erlliedl'igt, erhoben werden.
13,Vehe euch, Schriftgelebrte und Pharisiier, illr Heuchler!
Jhr schlie13t das Reich des Himmels VOl' den Leuten ZU, ihr
selbeI' t.retet nicht ein und laBt auch die, die eintreten wollen,
nicht gewiihren. 15'Vehe euch, Schl'iftgelehrte und Pharisaer,
ihr Heuchler! Ihr durchzieht ~1eer und Land, unl einen einzigen Proselyten zu machen, und ist er es geworden, so macht
ihr aus ih111 ein Kind del' Geenlia, noch einnlal so schlilllnl
wie ihr seid. 16'Yebe euch, blinde Fiihrer! Ihr sagt: wer
beim Tempel schwart, das macht nichts; abel' weI' beiIn Golde
des Tempels schwart, del' ist gebunden. 17Ihr Toren und
Blindell, was ist graDer, das Gold odeI' del' Tempel, der das
Gold heiligt? 18Ferner: weI' bei1n Altar schwort, das Inacht
nichts, abel' we:r bei cl8111 Opfer, das dm'auf liegt, schwort, del'
ist gebullden. 19B1inde, die ihr seidl Denn was ist mehr,
clas Opfer odeI' cler Altar, del' das Opfer heiligt? 20'Yer also
beiIn Altar schwori, del' schwart bei ihn1 und bei allem, was
clal'H.uf ist, 2Iund weI' beim Tempel schwort, del' schwort bei
ilnn und bei clem, del' darin wohnt ,!?'~ und \ver heim Himmel
schwort, del' schwort beim Throne Gottes uncl bei clem, del'
(ial'auf si tzt. 23 ,Ve he e u c h, Schl'iftgel ehrte un d Phal'i saed
Ihr ver~ehntet nJinze, Dill und Kiimmel und laBt clahinten clas
Schwerste im Gesetz, das Recht und clie Barn1herzigkeit und
die Treue - dies sollte man tun un~l jenes nicht lassen.
24Ih1' blil1den Fuhrer, die ~Ii.icke seiht ihr und das Kamel
j
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verschluckt ihr. 25,;V e he e u ch, 8chriftgelehrte und Pharisaer,
ihr Heuchler! Ihr reinigt das AuBei'liche, Becher und 8chiissel,
in wendig abel' strotzt ihr von Raub und baser Gier! 26Blinder
Pharisaer, reinige zuerst was drinnen ist im Becher, daB auch
das Auswenc1ige daran rein werde. n,Yehe euch, 8chriftgelehrte und Pharisaer! Ihr ahnelt getiinchten Grabern, die
von auBen hiibsch aussehen, inwendig abel' voll sind von
Totengebein und Unreinheit aller Art: 28 S0 erscheint auch ihr
von auBen den Leuten gerecht, inwendig abel' seid ihr voll
IIeuchelei und Frevel. 29'Vehe eueh, 8chriftgelehrte und
Pharisaer, ihr Heuchler! 1111' baut den Propheten Graber und
errichtet den Gerechten zierliche Denkmaler 30 und sagt: hatten
wir in den Tagen unserer Vater gelebt, so hiitten wir uns
nicht lllitschuidig gelnacht an dem Blute del' Propheten. 31 Damit bezeugt ihr selbst, daB ihr 80hne del' Prophetenp:1order
seid, 32wachset euch auszum 1\1aBe eurer Vater!
331hr
Schlangen, ihr Otterngeziiclit, wie wollt ihr del' Verurteilung
zur Geenna entgehn!
34 Darum sende ich
zu euch Propheten und ,Yeise und
Schriftgelehrte, und ihr werdet etliche toten und kreuzigen,
und etliche geiBeln in euren Synagogen und verfolgen von
Stadt zu Stadt, 35 damit iioer euch komme alIes unschuldige
BIut, das vergossen ist im Lande von deln Blut Abels des
Gerechten an bis auf das Blut Zacharias des Sohnes Barachias,
den ihr gelllordet habt zwischen Tmnpel und Altar. 36 Amen
iell sage euch, alIes dies (BIut) 'wird libel' das gegenwartige
Geschleeht. k0l111nen. 3i J erusalenl Jerusa.lem, die du totest die
Propheten und die zur elir Gesandten steinigst, wie oft habe
iell deine Kinder smnme]n wollen, wie eine Henne ihre Kiichlein unter 1hre Fliigel sammelt, und ihr habt. nicht gewolIt!
J 8 Siehe ener Haus soIl euch wiiste liegen gel ass en werden .. 39 Denn
ich sage euch: ihr "\vcrdet mich von nun ab nicht sehen, bis
ihr sprecht: gesegnet del' dn. komlnt in1 Namen des Herrn!
T\H hat den § 65 zu oinem gro.8on Rodest,lick verarbeitet, unt.er
Verwertung von (~ (Lc. ]] ~ 37-52. 13, 34. 36) unel andereIll schon
in cler Bergpredigt bcnntzten ,nlaterial, und darliber den § 66
unter den Tis0h fallen lassen. Die Anrede ist bei T\1c (12, 37. 38)
an das Volk gOl'ichtet, bei T\1t (23, 1) wegen 23, 8-12 auch an
die Jiinger. :Mc rec1ct nul' von den Schriftgelchrten, die auch allein
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auf den StU1l} nloses geharen, nIt. faBt die Schriftgelehrten und
die Pharisaer zusammen, Le (11, 39. 46) ullterseheidet beide
Idinstlieh.
23, 2. 3 ollne Parallele. 'ExCl.&{cr~v 1St. pr~isentisch, naeh semltisc1ler Recle,Yeise. Zu 23, 3 am SehlnD \'gl. 21, 30.
23, 4: (Le. 11, 46). Fill' OScrP.EU0UGlY hat vielleieht iln Urtext
"sie machen Bande" gestanc1en und dahinter ein Vau: sie schaffen
Bande und seh"ere Lasten und legen sie anderen auf.
23, 6. 7 a (Le. 11, 43 vgl. 14, 8) aus Me. 12, 38. 39.
23, 7 b-l0 ohne Pm'allele. Die JUnger werden zwar auch
hier mit den Sehriftgelehrten auf eine Linie gestellt, sollen sieh
aber nicht Rabbi nennen lassen. Das griechische alod.GXIlI,f)~ 23, 8
start, wonn \'o1'her cbs aram, pcif;~t steht.; es konnte freilich nicht
gut p':{~~ZW',l in dol' griechisehen Ubersetzung beibehalten, wol aber
OlOo.GXIl).S Huch fiir pdf;~~ gesagt ,verden, ahnlich \yie in 23, 10.
1\lan beachte: d(l{3 clie Anrecle pd~~l oder oloacrxo./l.E hier filr Jesus
und Hir ihn allein geforc1ert wi I'd , wahrenc1 sie anc1erswo bei nit
und Le schon zu geringfiigig fill' ihn ist und durch XUptE (mth-i)
el'setzt wircl. ,,111r sollt nicht euren Vater nennen auf Erc1en"
(23, 9) hart sieh sonc1erbar an; man sollte P:'l0SY(J. fiir p:~ envarten.
Fiir up.un/ bieten D und Syra S. Up-tV (A1'amaismus fill' up,a;): ihr soUt
euch nicht Vater nennen; abel' auch das befriedigt nicht. ganz. Den
Vers 23, 10 streicht BlaB mit Recbt, es 1st eine bloBe Variante
zu 23, 8.
:23, 11. 12 wie nle.9, 35. 10,43 (Mt. 20, 2G) und Le. 14, 11.
18. 14.
23, 13-33 (Lc, 11, 37-52). In den sieben \Yeherufen tritt
an stelle del' bisher fiir clie SchrHtgelehrten gebrauchten dritten
Plural is c1 ie zweite, wie bei Lc. 11, 37 ss., wahrend in den sieben
Makarismen bei Mt die c1ritte Person durcbgebt.
23, 13. 15 nur bei l\lt. Das Reich des Himme]s ist hier ,yic
so oft wie bei nIt die cllTjstliche Gemeinde; clie Rabbinen yel'bieten
den paHistinischen J uelen, die es gerne machten, Proselytell cles
Evangeliums zu werden, wahrenc1 sie selbst auf eillen chlzigen
Proselyten in weiter Ferne Jagd machen, Del' historisch interessante
. Vers 23, 15 steht mit 23, 13 in enger Ve1'binclung; dazwischon ist
del' schlecht bezeugte Vel's 23, 14 interpoli1't. 11'1.11' s eh 1im mer
als ihr (23,15) wiirde man erwarten schlimmel' als zuvor,
Wle 12, 45,
/

I
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23,. 16-22 dem :Mt eigentiimlieh, wie 5, 34ss. BlaB halt den
Passus fiir uneeht, weil er den Zusammenhang unterbreehe. Diesen
. kritisehen Grundsatz darf man abel' bei den Kompositionen cles
~1:t nul' sehr vorsiehtig anwenden. AuBerdem besteht Zusamlnenhang wenigstens nach hinten, Init 23, 23. Und ohue d~es ,Vehe
wiirde die Siebenzahl nicht voll.
23, 23 (Le. 11, 42). Kp{()t~ (mischpat) und 7r~C;rt~ (emuna)
sind hier ebenso wie EAEO~ mensehliche Eigensehaften; del' Gegensatz ist abnlich wie in :Me. 7, 10. 11. "Dies soUte man tun und
jenes nicht lassen" schwacht ab und solI das' aueh tun. Del' Geclanke soU nicht aufkommen, daB Jesus lllit del' Polemik gegen die
Schriftgelehrten auch gegen das Gesetz polelnisire.
23, 25. 26 (Lc. 11, 39. 40) enthiilt clie Quintessenz von :Mc. 7, 1 SSe
Naeh del' ursprii.nglichen l\ieinung von 16, 25 ist 'Coo 'ITo"CYJptf){) Yo'll
'C~~ 'ITo:p6~too~ Genitivus exegeticus zu "Co E~{t){}EV; die Gefa13e seIber
sind das AuBerliehe. Allerdings, in 23, 26 werden sie als ~ietapher
fiir :M:ensehen genollllllen, und das AuBere del' GefaBe (d. _h. del'
:Menschen) wird von dem Inneren del' GefaBe unterschieden. Abel'
das ist gewiB ein altes ~iisverstandnis. ,Venn die GeHU3e nienschell
bedeuten sollten, so hatte in 23, 25 nicht neben dem Becher auch
noeh die Sehiissel genannt werden dii.rfen. Sie wird deshaIb in
23, 26 auch ausgelassen. In del' Fonl1 weicht del' Vel's dadurch von
dGIn Ubrigen ab, claB die Anrede singularisch 1st und sich nicht.
auch an die Schriftgelehrten richtet.
23, 27 lautet bei Lc. 11, 44 andel's. Die Auslegung 23,28
gencralisirt etwas roichlich. :Man konnte vieln1ehr geneigt sein don
VOl'S 23, 27 so zu verstehn: die Rabbinen sind ein lackirter Boh~ilter fiir geistige Fossilien; die alten Satzungen, die sie aufputzell,
Inachen ihr Inneres zu :Moder und Tod. Abel' das ware doch wol
zu modern.
23, 29-31 hangt bei Lc (11, 47. 48) nieht mit clem Vorhorgehendon zusamU10n und hat inner1ic11 daInit nichts zu tun, sondern
ist von l\It nul' ad vocem "Cd.<pOt him'her gesetzt. Die Anrecle geht
schon hier (nicht erst 23, 34ss.) VOll den Schriftgelehrten und
den Pharisaern zu clell Juden ii.berhaupt ii.ber. Die Juden im a11gmneincn sind es, clie den Vropheten, clie ihre Vilter getOtot hahon,
GraLnniiler errichten, gleiehsalll als Siihnkapellen, urn jode l\litschuld yon sich abzl1w~ilzen. Sie werden dabei abel' doch clio Gellloinschaft Jnit iluon V[tern nieht los (23, 31), sondern erntoH die
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yon c1eren l~reyelll: dellll wenn .lene keine Miil'tyrer gemacht hiHtcn, kOlluten sie keine verehrell. Es muB c1arnach schon
bei den Juden eine .Art DHirtyrerkultus bestallden haben. Die
grausame Ironie nnlt. auf, wOluit er behanc1elt. wird; sie trifft
eigentlich den christlichen ~IKrtyrerkultus ebenso gut.
23, 32. 33 nul' bei ~It. Jesus sagt: nlilcht es nur gleich ganz
ebenso wie eure Viiter; verehrt nieht nul' clie aHen ~,IKrtyrel", sondern
schafft auch neuen VOlTai. - nii1l1lich c1adureh, daD ihr luich und
Dleine JUnger verfolgt und hinrichtet. Die Juden halten nur die
das ist. del'
toten Propheten hejIig, die lebenclen tOten sie Grunclgec1ankc von 23, 29-32, clor sieh c1ann in 23, 34ss. fort-setzt.
Del' SchluB (23, 33) ist aus 3, 7 entlehnt.
23, 3-1-36 (Le. 11, !19-51). Die Anl"cde an clie Schriftgelehrtcn und Pharisaer ",ircl hie1' auch fonne11 fallen gelassen.
Llto. .C')u"Co schlie13t bei Lc c1irekt an 23, 31 an.
23, 34. Jesus zitiert nicht, sondern rec1et im eigenen N aIllell
uml zwa1' von del' Aussendullg seiner Jiinger. Denn charakteristische Aussagen yon Rap. 10 kehren hier ,vieder, niilulich die
GeiBelung ill den Synagogen (10, 17), und namentlieh clie Verfolgnng von Stac1t Zll Stadt. (10, 23). DaB die JUnger nicht bloB
Propheten sondern auch 'Yeise und Schriftgelehrten hei8en, befremclet bei ~It cllll'c11aus nicht; Lc. sagt: Propheten und Apostol.
23, 35. 36. Das gegenwartige Geschlecht soIl die Siinclen cler
Viiter ausbaden 1 namlich dul'ch die Zerstol'llng J ernsalems; iiber
(las gegenwiirtige Geschlecht wird die Rache fliT clas ganze unschulclige Blut (del' Propheten und Gerechten) kommen, clas von
Anfang del' Geschichte bis jetzt yergossen ist, nati.irlich nicht auf
del' Erele 1 sondera im israelitisehen Lande. DnB auch del' i\Iord
Abels 1m Lande, d. h. in PaHistina, begangen ist, entspricht clnrchaus del' Vorstellung von Genesis 4. 'Yer Zacharias del' Sohn cles
Barachias sei, c1ariiber wird gestritten. N ach clem Vorgauge cles
Hebraerevangeliums sucht man ihn jetzt gewohlllieh (z. B. Schiirer 3
I 619) in einem nul' in del'S. g. biblischen Chronik (1124, 20. 21)
erwahnten Priester Zacharia ben Jojacla, del' auf Befehl des IGinigs
J oas yon Juda 1111 Vol'hof des Tempels getotet sein soIl, in cler
~Iitte des nennten Jahrhunderts VOl' ChI'. Dies ist abel' ein verluutlich erst von del' Chl'onik zu cinelll bestimmten Zweck erfunclener und jeclenfalls ganz obskurer i\Iann, clessen Bekanntschaft
bei den Zuhorern oeler den Lehl'ern picht vorausgesetzt werden
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23,. 16-22 dem nit eigentiimlieh, "vie 5, 34s8. BlaB halt den
Passus fiir uneeht, weil er den Zusammenhang unterbreehe. Diesen
. kritiseben Grundsatz darf man abel' bei den KOlnpositionen des
:Mt nul' sehr vorsiehtig anwenden. AuBerdem besteht Zusammenhang wenigstens naeh hinten, mit 23, 23. Und ohne djes 'Yebe
wiirde die Siebenzahl nicht voll.
23, 23 (Le. 11, 42). KptO't<;, (misehpat) 11nd 1t~O'n~ (emuna)
sind hier ebenso wie EAEO<; mensehliehe Eigensehaften; del' Gegensatz ist abnlieh wie in :Me. 7, 10. 11. "Dies solIte lnan tun nnd
jenes nieht lassen" sehwaeht ab und soIl das· aueh tun. Del' Gedan1ce soU nicht aufkomlnen, daB Jesus 1111t del' Pol81nik gegen die
Sehriftgelehrten aueh gegen das Gesetz pol81n1sire.
23, 25. 26 (Le. 11, 39. 40) enthalt die Qllintessenz von :Me. 7, 1 ss.
Naeh del' urspriingliehen illeinung yon 16, 25 ist 'too TCO"CYJPtl)l) It'll
't9i~ mlp6~too<; Genitiyus exegetieus zu "Co EEw~h:y; die Gefa13e selbeI'
sind das AuBerliche. Allerc1ingg, in 23, 26 werden sie als :Metapher
fiil' :Mensehen genolnlnen, und das AuBere del' GeHiBe (d. _h. del'
IVIensehen) wird von dem Inneren del' GefaBe untersehieden. Abel'
c-las ist gewiB ein altes :Misverstandnis. 'Venn die GefaBe ~lenschell
bedeuten soUten, so hiitte in 23, 25 nicht neben dem Becher auch
Doeh die Sehiissel genannt werden diirfen. Sie wird deshalb in
23, 26 aueh ausgelassen. In del' FonD weicht del' Vers dadurch yon
den1 Ubrigen ab, daB die Anrede singulariseh jst und sieh nicht.
aueh an die Sclll'iftgelehrten riehtet.
23, 27 lautet bei Le. 11, 44 auders. Die Auslegung 23, 28
generalisirt et.was reiehlieh. 1\1an konnte viehnehr geneigt. sein don
Vel's 23, 27 so zu verstehn: die Rabbinen sind ein laeldrter Boh~Uter fiir geist.ige Fossilien; die alten Satzungen, die sie aufputzen,
Inachen ihr Inneres zu l\ioder und Tod. Abel' das ware doeh wol
zu lTIodel'n.
23, 29-31 hangt bei Le (11, 47. 48) nieht Init denl Vorhcrgehenclen ZUS<l.llllnen und hat innel'lieh c1mnit nichts zu t.un, sondern
ist von 1\It nul' ad vocem 'l:d.<pOt hierher gesetzt. Die Anrec1e geM
schon hier (nieht. erst 23, 34ss.) von den Sehriftgelehrten und
den Pharis~iern zu den Juden ii.berhaupt ii.ber. Die Juden im an·
gemeinen sind es, die den Pl'opheten, die jhl'e Vater getiitet. habcll,
Gl'abmiiler erriehten, gleiehs:un als Sii.hnkapeUen, Ulll jede i\[itsc]mld Yon sieh abzllwii.1zen. Sie werden c1abei abel' cloch die GeJneinschaft Init Duen Vat.ern nieht los (23, 31), sondern ern ten clio
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Friichte VOll deren Freveln: denn wenn .lene keine Martyrer gemacht hatten, konnten sie keine verehren. Es muB clarnach scholl
hei den .hulen eine Art jIartyrerkultus bestnnclen haben. Die
grausame Ironie rant. auf, ,\YOIUit er behanclelt wirc1; sie trifrt
eigentlich den christlichen ~Hirtyrerkl1ltus ebenso gut.
23, 32. 33 nul' bei j[t. Jesus sagt: 1lll1cht es nul' gleich ganz
eb811SO wie enro ViiJer, vel'ehl't nicht. nul' die alten l\;1irt.yrer, sondern
scbaft't aueh neuen YOlTat - namlich cladurch, claB ihr Inich uncl
Ineinc J linger verfolgt unc1 hinrichtet. Die Juclen halten nul' clie
toten Propheten heilig, clie lebenden toten sie - clas ist del'
Grundgcclanke yon 23, 29-32, cler sich cll1nn in 23, 34ss. fortsetzt.
Del' SchluB (:23, 33) ist aus 3, 7 entlehnt.
23, 34-36 (Lc. 11, 49-51). Die Anrecle an die Schriftgelehrten und Pharisaer wird hier auch fonne11 fallen gelassen.
ilto. 'tou-ro schlieBt bei Lc clirekt an 23, 31 an.
23, 34. Jesus zitiert nicht, sondern redet iill eigenen Nmllen
nnd z,rnl' yon cler Aussenclung seiner Jiinger. Denn charakteristische Aussagen VOll Rap. 10 kehren hier wieder, namlich die
GeiBelung in clen Synagogen (10, 17), und namentlich clie Yerfolgung Yon Stadt Zll Stadt (10, 23). DaB clie Junger nicht bloB
Propheten sonc1ern auch 'Yeise und Schrift.gelehrten heiDen, 1:>efremclet bei ~H durchaus nicht; Le. sagt: Propheten uncl Apostel.
23, 35. 36. Das gegenwaxtige Geschlecht so II die Siinclen clel'
Yater ausbaden, namlich clurch die Zerstornng J ernsalems; iiber
das gegenwiirtige Geschleeht wircl die Rache fliT clas ganze unschuldige Blut (der Prop heten und Gel'echten) kommen, clas von
Anfang cler Geschichte bis jetzt vel'gossen ist, natiil'lich nicht auf
del' Erde, sonclern im israelitischen Lande. DaB auch del' .Mord
AlJels im Lande, d. h. in PaHistina, begangen ist, entspricht clul'chaus del' Vorstellung von Genesis 4. 'Yer Zacharias del' 80hn des
Barachias sei, darii.ber wird gestl'itten. Nach dem Vol'gange cles
Hebraerevangeliums slIcht man ihn jet.zt gewohnlich (z. B. 8chiirer 3
I 619) in einem nul' in del's. g. bibliscllen Chronik (II 24, 20. 21)
erw~:hnten Priester Zacharia ben J ojac1a, der auf Befehl des IG5nigs
. J aas von J ucla illl Vorhof des Tem pels getotet sein soIl, in cler
l\1itte des neunten Jahrhunderts vor ChI'. Dies ist abel' ein ver111Utlich erst von del' Chronik zu eine111 bestimmten Zweek erfundener unc1 jeclenfalls ganz obskurer Mann, dessen Bekanntschaft
bei den Zuhorern odeI' den Lehrern nicht vorausgesetzt werden
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konnte: Jesus seIber Inag von ihm und von dem Buch del'
Chronik iiberhaupt wenig gewuBt haben, die Gelehrten des Hebraerevangeliums haben ihn aufgespiirt. Er wil'd auch nicht zwischen
Tempel und Altar getotet, sondern draul3en im Vorhof des Tempels.
Was endlich das Entscheidende 1St: sein BIut kann nicht als das
letzte vergossene Blut eines Gerechten dem Abels, als dem ersten,
entgegengesetzt werden; denn nach 1hm haben die Juden noeh
viele Propheten und Gerechte getotet, z. B. unter Konig :Manasse
und unter Konig J ojakim. Dnd urn dies ganz und gar nichtsllutzige Resulta.t zu gewinnen, zahlt man ein~n solchen Preis, daB
man den Vatersnamen Barachias bei l\1t unbedenldich mit J ojada
gleichsetzt! Gegen' Ende des achtzehnten und am Anfang des
neunzehnten J ahrhunderts herrschte eine andere ErkHirung, die
ii.brigens schon von 'V. 'Vhiston in seiner Ubersetzung des Josephus
(London 1737) als bekannt vorausgesetzt und in einer Tiibinger
Dissertation von J. A. Osiand~r (1744) vertI'eten wird. Darnaeh
ist del' Zacharias Sohn des Bariscaeus gemeint, del' nach Joseph.
Bellllln 4, 335 kurz VOl' del' Belagerung Jerusalems durch die-Romer
A. D. 67 oder 68 von den Zeloten nmgebracht wurde. Sein Blut. wurc1c
wirklich lnitten im I-Ieiligtum vergossen, und es konnte mit Fug
als das letzte Blut eines Gerechten gelten, welches floB, so lange
die Theokratie noch bestand', Del' grauenvolle Frevel rief allgelneines Entsetzen hervor und gab zu deln Gedanken AnlaB, daB
del' gottliche Zorn dariiber nul' durch die Zerstorung des TempeIs
gesiihnt werden konne. Diesel' Zacharias paBt also sachlich ganz
vortreffljch. Sein Vatersnmne, 'wie er in. unsermn Josephustcxto
steht, weicht allerdings ebenfalls von Barachias abo Die Uberliefernng schwankt.; Bariscaells, aus dmn Baris versHiJnmeIt zn
sein scheint, verdiont wol den Vorzllg VOl' Baruch, kann aber cIoch
auch nicht richtig sein, da ein solcher jiidischer Name nichL
existirt. Vielleicht ist BC<plXC<tO~ zu schreiben. J edenfalls orinnol't,
del' bei Josephus entstellte Name stark an Baruch, worin or von
eilligen IIss. verbessert wircl, und Doch mehr an Barachias (= Baruch).
Dnd spaBhaft ist es, wenn Exegetel1, die an del' Gloichung Barachias = Jojada keinen AnstoD nehmen, sich plOtzlich gegen die
GleichllDg Barachias = Barisc.:-.eus sehr skrupulos geberden. Sio
11:1ben in 'VirIdichkeit keine Griinde, lUll den Zacharias del' Chronik
VOl' dem Zacharias des .Tosephus vorzuziehen, SOndeI'll nul' ein Mot,iy.
Sie wollen nicht zugoben, daB in Reden J esu auf ein Ereignjs
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Bezug genOlnmen \Vird, das erst einige dreiBig Jahre naeh seineIn
Tode eingetreten ist. l\Iall darf aber deshalb, weil die Ineisten
Reelen J e~u, wenigstens ihre1n Stoffe naell, auf eine verhaltnismaBig
· friihe Zeit fiihren, die Instanzen nieht vergewaltigen, die bei anderen
Reden darauf hinweisen, daB sie einer verhaltnismaBig spaten Zeit
angehoren, z. B. die 'Veissagung 22,7, daG Jerusalem verbrannt
· werden sol1e, und namentlieh 23, 38, daB es in Triimnlern liegen
bleibcn solle. Es lnaeht ja aneh pl'inzipiell gar keinen Untersehieel,
ob .Jesus, wie gewohlllieh in den Reden bei Mt, in del' Zeit del'
Yerfolgungen del' jiidiseh-ehristIichell Gemeinde seinen Standpun kt
nimlnt, odor ·in del' Zeit kurz VOl' del' Zerstorung Jerusalems, einige
Jahre spitter. 'Vas dabei herauskommt, wenn man auf grund eines
yorherrsehenc1en Eindrneks einzelne wic1erspreehende Erseheinungen
'aus de1n 'Vege raumen will, lehrt die Kritik der Psalmen. ",Vie
lange hat man clas Vorkommen makkabaiseher Psalmen geleugnet!
· und gefruehtet. hat es niehts. Mt ist doeh aueh ein Sammelwerk,
wenD gleieh nieht ganz in dem selben Sinne wie del' Psalter.
! 'V ann del' letzte Reda ktor gesehl'ieben ha.t, c1aruber laBt sieh nieht.s
Positives sa.gen; del' terminus ad quem braueht nieht libel' das
Jahr 100 yorgeriickt zu werden. Und bei Le stebt die Saehe
Dieht andel's.
23, 37-39 steht bei Le (13, 34. 35) in anderem Zusammenhang, aber in iibereinstimmendem 'Yortlaut, wohingegen 23, 13-33
von 1-1e. 11, 37-52 in del' Reihenfolge des Inhalts und in del' Ausclrucksweise stark abweieht. Jesus 1st del' Redende, hier so gut
'wie 23, 34. 18, 20. El' hat. clureh seine Apostel immer wieder Ver:suehe gemaeht, die Juden in seiner Gemeinde (k'nisehta) zu
sammeln (k' n as ell) und VOl' dem drohenden Zorn Zufiueht Z11 gewahren, aber vergebens.
23,37. Die hebraisehe Fonn Jerusalem findet sieh bei :Mt
mur hier; bei Le herrseht sie und ebenso in del' lueianisehen Re:zension des 2. :Maee. TIpo; CJ.?)T:~v fur T.pO~ (jE erkHirt sieh daraus,
idaB die Semiten 1m Attribut und Relativsatz zum Vokativ die
Idritte Person yorziehen.
23,38. Euer Haus ist' wol eher Jerusalem, als der Tempel,
.del' sonst das Hans Gottes heiDt. Die Stadt wird nieht et\ya erst
.,~erwiistet werden, sondern sie ist bereits verwustet und soIl in
~Triimmern Hegen bleiben. Dber die Bedeutung yon d?lE'tC<t
:(24, 41) haben die alten Versionen nieht gezweifelt: nescht'beq,
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relinquetur. Die neueren Exegeten machen die Augen zu und denkcn
an dies und das.
23, 39. Jesus setzt seinen Tod odeI' sein Verschwinden (au
p.~ p'c nh(cc) mehr voraus, als daB er es weissagt; er weissagt
hauptsachlich seine '~Tiederkunft. Seine Parusie nUlt hier, wie es
scheint, nicht Init del' Zerstorung Jerusalelus zusalumen; es liegt
ein Zeitraum dazwischen, wahrend dem die Stadt wiiste bleibt.

§ 67. 68. Nit. 24.
lTnd Jesus ging aus dem Tempel weg, uud seine Jiinger
trat.en zu iIun, unl ibm die Bauten des Tempels zu zelgen.
~ Er abel' antwortete ihnen: seht ihr nicht das alIes? Amen
ich sage eueh, es wird hier kein Stein auf dem undern bleiben,
del' nicht abgebrocben werde.
3Da er abel' auf dem .cnberge saB, traten die Jiinger fill'
sich zu ihm und sagten: sag nns, wann wird das geschehen?
und was ist das Zeichen deiner Ankunft und des Endes del'
'VeIt? 4 Und Jesus antwortete und spraeh zu ihnen: 5 Habt
aeht, daB euch niemand irre fiihre; denn viele werden kommen
in meinmn Namen und sagen: ieh bin del' Christus, und sic
werden viele i1'1'e fiihren. 6Ihr "\yerdet horen von Kriegen und
Kriegsgeriiehten; ha.bt aeht, laBt euch nicht aufregen - es
muD gesehehen, abel' es 1st noeh nicht das Eude. 'Ein Volk
wird sieh erheben wider das andere und ein Reich wider das
andere, es wird lIungersnote geben und Erdbeben hie und da
8 das alIes ist. nul' del' Anfang, die 'Vehen.
9Dann werdon
sie euch in Drangsal iibergeben und toten, und ihr wenlet
von allen Volkern gehaBt werden lun 111eines Namens willen.
IOUnd danD werden viele zu Fan komnlen, und einer wird
den andern vorraton und hassen. 11 Dnd viele falsehe Prophetcn
werden auftl'eten und viele irre l'iihren. l~Und weil del' Frevel
iibel'hand nimmt, wil'd dio Liebe del' nleisten el'kalten. 13 or
abel' ausharrt bis an elas Ende, wi1'cl gerettet werdon. 14U11<1
dieses Evangelium vom Roi('.h ",ird in dol' ganzen 'Volt. yC1'kiindet und allen Volke1'n IJezeugt werden; elann erst winl dns
Enc1e kOl111nen.
n'Venn ih1' nUll don Greuel del' Ve1'wilstnn bcr stohn selli.
all heiligor St.atto, von rICIn gosagt. ist. clul'ch den Prophet.en Da-
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nie1 - del' Leser Dlerke dar'auf -, 16 dann 1110gen die teute
in Jud[la auf clie Berge fiiehen; I i wer auf dOll1 Dueh ist, steige
nicht he1'ab, die Saehen in seinem l-Inuse zu holen, J sund weI'
anf clem Felde ist, kehre nicht hehn, 8einen "Mantel zu holen.
19 'Yehe
abel' den Seh wangeren und s~lugenclell :lrHittern in
jenen Tagell. 2°Betet abel', daB eure Flueht nieht. hl1 YVinter
oeler an1 Sabbat geschehe. n Denn es wird clanu cine groBe
Drang~al sein, "wie keine war yon Anfang der ,Velt bis jet.zt
und auch kcine sein ,,,ird. 22Ulld wenn clie Tage nieht. verkiirzt wii.rden, so wiircle kei11 Fleisch gercttet; doeh wegen del'
Erwuhlten "\Yerden jene 'rage verkiirzt. 2:l 'Yenn eueh dann
jemand sagt: hier ist der Christus odeI' c1a, so glaubt es nieht..
24 Denn es ,verden falsehe Christi und falsehe Propheten auftreten
und groBe Zeiehen und ,Yuncler verriehten, so daD sie wo
moglieh aueh die Erwahlten verfiihren. 25 Siehe, ieh habe es
euch yorausgesagt. 26,Venn sie also zu eueh sagen: "siehe, er
jst in del' 'Viiste", so geht nicht hinaus, "siehe er ist i~
'Yinkel'\ so glaubt es nieht. ~iDenn wie cler Blitz im Osten
hcrvorbrieht und bis zum 'Vesten lenehtet, so ist die Ankunft
des l\Iensehensohnes. 2S,yo clas Aas ist, cla sammeln sieh clie
Geier.
29 Alsbald alJer
naeh del' Drangsal jener Tage wird clie
Sonne sieh verfinstern unc1 del' Mond nieht seheinen., und die
Sterne werden VaIn Hilnmel fallen unc1 die Himmelsmiichte in
Schwanken geraten. 3°Und clann erscheint das Zeichen des
:Menschensohnes mu Himmel, und alIe Geschlechter del' Erde
werden wehldagen, und sie werden den nfensehensohn komlnen
schen in den 'Volken des Himll1els Init graDer :Macht und Herrlichkeit. 31 Und er wird seine Engel senden unter lautem
Schall del' Posaune, und sie sammeln seine Erwahlten von
den vier ,Yinden her, von einem Ende del' Erde bis ZUlU
audern.
:l!? Yom Feigenbaum nehnlt das Gleiehnis abo
,Yenll sein
Z\yeig saftig wird und Blittter treibt, so Inerkt., daB die Ernte
Bahe ist. 33S 0 aueh ihr, wenn ihr dies aIles seht, so merkt,
daB sie llalle VOl' del' Tiir ist. 34Amen ieh sage eueh, dies
Gesehleeht wird nicht vergehn, bis dies aIles geschieht. 35Himmel
uncl Erde werden vergehn, abel' meine ,Vorte werden nieht
ycrgehn. 3Gtber den Tag und die Stl.lnde jedoch weiD niemand
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Bescheid, auch die Engel im Himmel nicht und del' Sohn,
sondern nur der Vater. 37 Wie in den Tagen Noe, so wircl
es auch sein bei del' Ankunft des :Menschensohns. 38Denn
wie sie in den Tagen del' Flut aBen und tranken, freiten uncI
heirateten, bis zn dem Tage, wo Noe in die Arche ging, 39 un d
nicht zur Einsicht kmnen, bis die Flut eintrat und alle hinraffte,
so wil'd es auch sein bei del' Ankunft des l\1:enschensohns. 4°Dann
werden zwei ~Hinner auf dem Felde sein, einer wird aufgenommen und e1ner zuriickgelassen, 41 zwei 'Yeiber mahlen an
del' ~iiible, eine wird aufgenommen und ·eine zuriickgelassen.
42 Also wacht,
denn ihl' wiBt nicht, an welchem Tage euer
Herr kommt. 4 3Das sebt ein: wenn del' Bausherr wiiBte, zu
welcher Zeit del' Nacht del' Dieb kOlnmt, so wiirde er wachen
und nicht in se1n Haus einbrechen lassen. <\4 Darum seid auch
ihl' bereit, c1enn zu eine1' Stun de, da ihr es nicht denkt, 'kommt
del' ~ienschensohn.
.
45'Ver ist nun der treue und kluge Knecht, den de~' Herr
libel' sein Gesinde gesetzt hat, ihnen zur rechten Zeit die
Speise auszuteilen? 46Selig del' Knecht, den del' Herr bei
seiner Ankunft also findet! 47 Amen ich sage euch, er wird
ihn libel' all sein Gut setzen. 4S'Venn abel' ein schlechter
Knecht bei sich denkt: mein Herr bleibt Doch lange aus, ~9und ~
anfangt seine :Mitknechte zu schlagen und iBt und t.1'inkt Init
den Pl'assern, 50 so wird del' Herr jenes Knechtes kommen an
einem Tage, da er es nicht erwa1'tet, und zu eilier Stun de,
die e1' nicht weiD, lund wird ihn zerstiickeln und ihm sein
Teil geben un tel' den Heuchlern; da wird Gejam~ner sein und
Zabnekirschen.
24, 3. nit setzt an stelle del' IntiInen, die er auch in 9, 23
nicht nennt, die Jiinger iiberhaupt. llcxpouc;{cx und C;u\/'rEA~l(X tau
cxlwyo; findet sich in den Evangeliell nur bei :Mt. El'steres ist
metita, adventus, D\EUC;t~ (Lc. 23, 42 D); vgI. l\ial. 3, 1. Zach.1-'1,5
uncI besollders Dan. 7, 1.3 Sept.: W~ u[o~ dv8pwrrou ~ PX E to x(Xl W~
7tCXACf.tO~ ~f.LEPWV 'ITCXP11 v, Daher 6 EpX6!-1EVO~ ~1t. 11, 3 und adven ire iln 4 Esdrae. Vorstellung una Ausdruck ist yom jiidischcn
l\iessias a.uf den christIichen iibertragen. Dellll VOll Jesus ware kcin
adventus auszusagen gewesen, SOndeI'll ein reditus.
24, 4. Xpt()t6~ a.ls Pradikat zu EjW fehlt l\ic. 13, 6, wird aber
richt.ig erganzt sein. 1\1an ,vundert sich zwar, daB es Leut.e ge!j
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gebcll hat, die im Nalnen Jesu als nlessias auftraten; doch hat
man keinen Grund, es zu leugnen. DaB sie sich dabei fiir Jesus
selbeI' ausgaben, ist nicht gesagt. Vgl. 24, 24.
24, 9-14. i\It hat den Text des 1\Ic schon in 10, 17 ss. gegeben, hier weicht er abo Denn er redet hier yon del' Mission in
del' ganzen ,YeIt (24, 14) und Yon der Verfolgung durch die Heiden
(24, 9), nicht Inehr wie in Kap. 10 yon del' :MissLon in Palastina
und der Verfolgung durch die Judell. Statt "sie werden euch an
die Synedria und SYllagogen iibergeben" (nIc.13, 9) sagt er: sie werden
cuch in Drangsal libel'geben - wobei das Verbum nicht mehr
recht paBt. Jeslls schaut bei l\It wahrend seiner letzten Tage in
weitere Ferne als vorher, wie man schon anl Schlu13 Yon Rap. 23
merkt. Auch das Erkaltell del' Liebe in del' Gemeinde (24, 12),
woyon das Uberhandnehmell cler Ungerechtigkeit ein Zeichen (ola)
, ist, weist auf spatere Zeit und steht auf gleicher St.ufe mit dem
Dnglauben bei Lc. 18, 8. Die Grellze scheint in 24, 9-14 libel'
die Zerstol'ung Jerusalems (24, 16 ss.) tatsachlich schon hinausgeriickt
zu selll.
24. 15-28 stimmt wieder lnit 1\lc. 13, 14-27, obgleich mehrere
Zu~atze angebracht sind.
24, 20. Del' Sinn von l\1c. 13, 18 wird durch das Subjekt ~
'9 U'(1) U[!WV und die Zeitbestimmung fL1joe (jC{~~a'np, die zu XEt[!WYO;
schlecht genug paBt, ganzlich verandert. Bei 1\lc laBt sich noch
erkennen, daB gemaB del' jiidischen Grundlage diesel' Apokalypse
I die Judell angeredet werden, welche bitten sollen, daB die bevorstehende Not, namlich die Belagerung J erusalems, nicht im 'Vinter
. eintreten nloge. Bei Mt aber sind deutlich die Christen angeredet;
. es \vircl vorausgesetzt, daB sie aus Jerusalem fliehen werden, und
sie 8011en bitten, daB die Gelegenheit' zu diesel' Flucht nicht in den
"Vinter falle, wo ihr Schwierigkeiten entgegenstehn, und nicht auf
eiuen Sabbat, wo sie unerlaubt ist. Die Christen halten also den
; Sabbat streng, wie sie ja auch noch opfern~ (6, 23) und die TempelI steuer entrichten (17, 27).
24, 24. Die Pseudochl'isti fehien bei :Mc (1~, 22); vgl. 24,4.
24, 26-28 (Lc. 17, 23. 24. 37) fehIt bei 'Mc und greift del' Pai rusie des l\lenschensohnes Val', die erst in 24, 29 ss. erfolgt. nit
I scheint 24, 27 und 24, 28 in Pal'allele zu setzen.
Dart hei13t es:
,der 1\Iessias braucht nicht im Versteck gesucht zu \verden; wenn er
I crscheint, so springt er wie del' Blitz allen in die Augen.
Hier:
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das Aas bleibt nieht verborgen, denn clie Geier zeigen es an. Die
AnstoBigkeit des Vergleiehs wird gen1ilc1el't, wenn es sieh um ein
Spriehwort handeH, bei dem man auf den 'Vortlaut nieht mehr
aehtet.
er sind abel' die Geier? Darf man sieh darunter die
Pseudopropheten vorstellen, die zwar liigen, del'en massellhaftes
Auftreten abel' doeh die Nahe del' Parusie verrat? Bei Lc steht
del' Sprueh vom Aas in einem anderen Zusammenhang, jedoch
ebenfalls am Sehlu13 eines esehatologisehen Stiiekes.
24,30. To O'"tJ}LElOV 'tot) U. 1'. d. ist zwar deln Sin11e nach zutreffenc1, forr.llell jedoeh ungehorig, c1a son~t aueh in 24, 15 hilt-te
gesagt werden nliissen: 1:0 O'YJ}LElOV 'tot) ~o2Au"(}La1'O~. Denn del' entsetzIiehe Greuel 'und del' 1\fensehensohn gehoren zusalnmen nls
Zeichen fiir Anfang und SehInB del' letzten betriibten Zeit und als
Antwort. auf die Frage 24, 3: 1:{ 1:0 O'"tJ}LctOV - vgl. zu :Me. 13, 26.
Aueh die Einsehiebung von Y.040vtCH X1'A (das iibl'igens ~n derSyra
S. fehIt) VOl' O~OV1:CI.t ist nieht gut.; denn die Erscheinung des Menschensohns ist hiel' in 'Vahrileit ein Fl'eudenzeichen damI', daB die
Trti.bsal nun ein Ende nimn1t.
24-, 31. A01'ot> hinter den' Engeln uncl den ErwiihIten fehlt bel
l\fc, ebenso clie Posaune. Diese wircl selbsUindig nebell den Engeln
gec1acht.; denn wenn die Engel sie in del' Hand haben sollten, so
cHi.rfte sie nicht in1 Singular stehn.
24, 32-36 fast wort.lieh wie l\1c. 13, 28-32; del' Vel's 24, 35
(~Ic. 13, 31) fehIt vielleieht luit R.echt illl Sinaitieus. Zn 24·, 32
hat Inir EdnaI'd Schwartz die sehr ansprechende und probable
Vel'mutung geiiuBert, 1) es zeige sich da, die Spur einer Sage, daB
da.s "Tiederausschlagen eines bestimmten durren Feigenbaums bei
J erusa,lmll ein Zeichell des Eintritts del' Parusle sei. Del' San. geht.
nh~ht allgOlnein in clie Biimne, sondern in den (bekannten) FeigclIbaull1, und lnan so11 nicht 111m'ken, daJ3 es FriihIing sei, sondel'll
daB 1:rJ {Hpo; VOl' del' 'fiir stehe, d. h. die Ernte, die iiberall die
messianische Endzeit, becleutet. Daclllrch nillt Lichtaur die (leschichte von dem verdonten Feigenbaum § 66. 58, clie ich .llldc\,s
deute aIs Schwartz. Urspriinglich wirel Jesus nicht (lOll griillcll
Feigenba.um <lurch seinen Fluch dun gemaeht, sonclern VOll dem
verdorrten gesagt haben, er ".-cl'de nicht, wie .ludell moillten, \\'io<ler
aufleben, sondeI'll inuner diirr bleiben, d. h. die HoIl'nung anI' die
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Restitution Sions werde sieh nio erfiillen. In -:\[e. 11, 18 weist. e1'
also die jii.disehe Hoffnung zuriiek, in ~Ie. 13, 28 ehrist.ianisirt. e1' sic.
2-1, 3'7 -50 hat zwar ii.hnHcben Inhalt wie nrc. 13, 33-37
(ygl. 24, 42 mit nrc. 13, 33), deckt. sich aber vielmehr Init zwei
Stlicken des Le, die hier dicht an einander gerii.ckt werden.
24,37 -39 = Lc. 17,26.27, wie schon 24,26-28 = Le.17, 23.
24. 37. Die j70pr)l)(jl(x feh1t bei Lc, clas erste :l\Ial s~ gt. er daflir einfach ~!-1ip(X. Fiir jcqJ.ouns; (mannlieh) y.Cl.t A{(XP.{(OV"CE~ (weiblich) sagt
er s"(dp.ouv xed ~"{cq.l{(ov"co; cbs Passinllll beim zweiten, auf die
Frauen bezi.igliehen Verb ist. besser, unci aus dem Imperfektull1 ergibt sieh del' Vorteil, daB cbs Genus nieht untersehiedell zu werden
braucht, was heim Pal'tieipiu1l1 notwenc1ig gewesen ware.
24, 40. 41 ist. eine schlechte Variante zu Le. 17, 34. 35. Denn
,bei den z\Yei Veldarbeitern 1st, del' Dual zufallig, bei den beiden
I..Icutcn in Einem Bett Ullll (len beiden Sklavinnen an Eil1er ~Iuhle
ist. clie Zusammengehorigkeit viel engel' und notwenc1iger, demgemaB
auch die Treunung sehroffer.
24, 42 (i\Ic. 13, 33) mal'kirt den Ubergang von Le. 17, 26. 27
zu Le. 12, B9--J6 = i\It. 24, 43--50.
24, 43-50. Nach 13, 52 zu sehlieBen ist hier von Lehrern
llnd Yorstehern clel' christlichen Gemeincle die Recle. Del' eine s?rgt
5nt fiil' sie und kann getrost dem Kommen seines HelTn ent.gegen,ehen. Del' andere lnishandelt sie und pflegt sich seIber, del' wil'd
zerstilekelt. werden (Dan. 2, 5) und hernach seinen Ort unter den
I'alschen Christen (Le. 12, 46: den Nichtehristen) bekommen. Alnts11lisbranch del' Gemeindevorsteher muD also schon fri.Ul vorge[ommen scin, er wird mit furehtel'liehel', abel' nul' gottlicher Strafe
bedl'oht..

l\it. 25, 1~ 12.
Dann gleieht das Reich des Himmels zehn J ungfrauen,

{lie ih1'e LamIJen nahmen und auscrincren
dem Brauticram
entb
b
,
b
gegen, 2 funf von Ihnen waren toricht" und funf kIug; 3 die
torir.hten namlich nahmen zwar Lampen , abel' kein 01 lllit ,
4 die klugen nablnen auBer den Lampen auch 01 mit in Kri:igen.
5 Da nun cler Brautigmn auf sich warten lie13, nickten sie aIle
, '. ein uncI schliefen. GZ u Mitternaeht abel' erhub sich del' Ruf:
del' Brautigam kommt, geht aus ihm entgeg~n! 7Darauf stan, den die Jungfrauen aIle auf und Inaehten "ih1'e Lalnpen zu-
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recht. sUnd die torichten sagten zu den klugen: gebt uns
von eurem
denn unsere Lampen verleschen. 9 Die klugen
abel' antworteten: es mochte nicht reichen fiir uns und euch,
geht lieber zu den Handlern und kauft euch welches. 10 'Vii-hrend sie nun hingingen zu kaufen, kam. del' Brautigam, und
die da bereit waren, gingen mit ihm hinein z~r Hochzeit, und
die Tiir ward gesch] ossen. 11 Hernach kamen auch die iibrigell
J ungfrauen und sagten: lierr, Herr, tu uns auf! HEr antwortete abel': Amen ich sage euch, ich kenne euch nicht.
13 Wacht also, denn ihr wiJ3t den Tag und die Stunde
nicht.
Kap. 25 setzt· die voraufgehende eschatologische Rede noeh
fort. Den beiden ersten Parabeln liegen die Spriiche ~1c. 13, 33
bis 37 zu grunde, die ~1t an ihrer Stelle iibergangen hat.
25, 1. Die Lampen brennen von Anfang an; sie sind bei del'
Ankunft des Brautiganls erlo~ehen und miissen geputzt und neu
gefiillt werden (25, 7. 8). Es scheint, daB die Jungfrauen sich erst.
am Abend aufInachen; vgl. jedoch Land Anecd. 2 293, 24. - D und
Syra S. fiigen am SchluD hinzu xal 'r~~ YUP'<P1J~, erldarlich, abel'
unrichtig.
25, 5. 'Vo sie schlafen, darf 111an nicht fragen. Sie empfangen den Brautigam VOl' dem Hause, gehn ihm nicht auf weite Entfernung entgegen.
2o, 8. Nl~rco"tc ist dilma, OUX ist davon zu tI'ennen und mit.
dem folgenclen rlPXEO'"{J eng zu vel'binden.
2o, 10. Am Anfang ist EW; lmcXj'oUO'lY (D) clem Gen. abs. VOl'zuziehen; zu [W~ (wahrencl) vgl. ~1c. 14,32.
25, 11. KUplc (ll1arAna) 1St die Anrecle an hohe Herren. Del'
Briintigall1 kann so vorgestellt werden; doch spielt ein, daB Christus
gemeint ist.
25, 13 (Me. 13, 33. 35. 37) gibt die :Moral des Gleichllisses ulHl
richtet sich an clie Jiinger. 'Vac h t ist Inetaphorisch und bedellt,et,:
seid bereit. Es liegt darin kein Tadel des Einschlafens del' Jungfrauell, welches viehnehr fiir die Sache so wenig in Bet.racht kommt
wie das Einschlafen del' IVlel1schell in 13, 25; auch die klugen sind
ja eingeschlafen.
Uber den realen Vorgang, del' ZUln Gleichnis benutzf; wirel,
konnte man sich etwa folgende Vorstellung machen. Del' Briintigam
kOlnmt hei del' Hochzeit zu del' Braut, in deren eHerliches Hnns.

en,
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Sie sclbst, darf ihm nicht elltgegen gehll, vielmehr holen ihn ihre
Brautjungfern (sch6sch~binnat.a) ein. Sie enyart·en ihn abellds mit
Lampcn, lun ihn znr Brant. hinein zu gelciten. Abel' was haben
, die Brautjungfern nach nIittei'nacht bei dem Briintigmll zu tun?
was haben sie bei ilun einzuclringen, naehdem die Tur verriegelt.
ist? yersteht os sieh nieht von selbst, daB sie abgewiesell werden,
sie ll1()gen nun Wrieht orIel' klug sein? Und ,YO Lleibt die Hauptperson? zu einer Hoehzeit gehort doeh clio Brant. Es ist den
Alton nieht zu Yerclellken, daB sie in den zebn Jungfrauen die
Braut sueht.en. Abel' selbst unter del' sichel' nnstatthaften Y oraussetzung del' Polygarnie heiratet del' :Mann doch nicht nlehrere Frauen
auf oinmal, und die Braut zieht aueh dOln Brautigam nieht entgegen, geschweige denn zehn Braute in friedlichOlll Verein. Also
beide ~logliehkejten sind un c1urchfiihrbar. Anch in Nebenpunkten
kann 111an sieh nieht zureehtfinden; sind z. B. urn 1\Iitternacht
110ell clie Liiden ofren, so daB noeh 01 gekauft werden kann? Das
Gleichnis fiir sieh genommen ist windsehief; es halt sieh nieht an
eiuen gewohnliehell oder aueh nul' mogliehen Vorgang des wirklichen Lebens. Es ist nach del' :Moral zureeht gemacht. ,Yennglcich es sieh nicht in allen Punkten allegorisch ausdeuten HiBt;
so 1St es doeh nur aus del' :Moral zu verstehn; nieht umgekehrt.
'Yeil nun abel' del' metaphorische Sinn sich durehaus Yordrangt, ist es gleiehgiltig, was die zehn J ungfrauen auBerhalb del'
Metapher sind; an das Eigentliche wird nieht mehr gedaeht. Die
Beirat tritt zul'iiek hinter dern 1\lahl. Die Yorstellungen von Braut
: una Brautjungfern sind konfundirt. Abel' clie von der Braut iiber\ wiegt doeh, wie ja in diesOln beliebten Gleichnis die Gemeincle
sonst i111mer mit diesel' und nieht mit den Nebenpersonen vergliehen wird. Del' Plural del' Jungfrauen hat seinen Grunc1."Tare
,nul' Eine J ungfrau genannt, so ware dadurch clie christliehe Ge. meincle als soliclarisehe Einheit clargestellt. Es sollen jec10eh zwei
; Schlehten in cler Gemeinde untersehieden werden. Dabei paBt zwar
das Bilel VOll del' Braut eigentlieh iiberha~pt nieht mehr, eler pI uralische Dual (zweimal fiinf) ist abel' immer noeh unanstoBiger,
weil unklarer, als del' einfaehe Dual. Del' beabsiehtigte Untersehied ist del' del' eifrigen Christen, clie fur Leben auf die Parusie eini richten, und del' lauen, die zwar wol an die Parusie glaubell, sieh
; inclessen mit del' Tat nicht darauf vorbereiten. Vorausgesetzt wird,
clan clie Par'usie sich iiber Erwarten verzieht: ein Zeichen del' Zeit.
I
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Diese Pal'abel ist deln l\It eigentulnlich. Lt; hat sie nieht,
wol abel' verwandte Spl'uche. Es heiBt Lc. 13, 28: "wenn ihl', nach":
dem del' Hausherr die Tur geschlossen hat, dl'auBen anklopft und
sprecht: Herr mach uns auf, so wird er euch sagen: ieh weiO
nicht, woher ihr seid". Hier sind einfach die Jii.nger angeredet.;
von einenl BrKutigcun, del' seine BrKute abweist, steht nichts c1n.
Ferner Lc. 12, 36. 36: "haltet eure Lichter brennen und gleichet
Leuten, die ihren Herrn erwarten, wenn er von del' Hochzeit Zllruckkehrt, dainit sie ilun unverzuglich aufmachen konnen, wenn er
kommt und anklopft." Hier kommen die Hochzeit und die Lichter
hinzu; abel' del' Herr geht nicht zur' eigenen I-Iochzeit, SOndeI'll
kehrt abends spat 'von einer fremden heim, er selbeI' ist del' auldopfende und es komlnt dantuf an, daB er alsbald EinlaB finc1et;
seine Knechte warten zu d81n Zweck auf ihn und lassen das Licht
brennen. Beide Vergleiche bei Lc sind plan und verstandlich,
Die Unmoglichkeiten im Gleich.nis des l\It sprechen nicht fiir des sen
Prioritat, an gegenseitige Ullabhangigkeit lKBt sich nicht denken.
l\Ian beachte auch den fonnellen Unterschied: kul'ze, dringende
Imperative in Lc. 12, eine breite Parabel in l\It. 25. 'Velche Form
ist die primare fill' die El'wartung del' Parusie? Sie war doeh gewiB ul'sprunglich kein Gegeustand objektiver, lehrhafter und poetischer Darstellung. Del' Gegensatz in dieseln Punkt zeigt sieh auch
sonst; del' :nIost bei Lc erseheint bei l\It vergoren und abgelagert..

l\1t. 25, 14-30.

Le. 19, 11-27.

es ist, wie wenn ein l\fensch, del' verreisen wollte,
seine Knechte rief und ihuen sein Gut ubergau, 15 dem einen
fiinf Talente, deln allderen zwei, dem dritten eins, jedem naeh
seiner Tiichtigkeit, und verreiste. 16 Aisbaid ging del', del' aie
filnf Talente empfangen hatte, und schafl'te dalnit und gewann
andere fiinf TaJentc. 17 Desgleichen gewaull del', del' zwei
Talellte empfangcn hatte, zwei andere. ISDer aber, del' das
eine empfangen hatte, ging hin, machte eine Grube in die
Erde und verbarg das Geld seines HerI'll. 19Nach langer Zeit
nun Jeam del' Herr jener KUdchte und I'echnete lnit ihllen a.b,
:l°Und del' Empntnger del' funf Talente trat her und brachte
andere funf Talente "Gnd sagto: Herr, fiinf Talente hast. on mil'
iiuergeben, hier sind andere funf, die ich gewonnen habe.
DeIlll
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Herr sprach zu il11n: oi du wackerer und tt'euer Knecht,
elu bist libor wonig getrou geweson, ich will dich iiber viel
setzen; geh oin zu deines Hen'en Freude! :!!? Auch del' ElnpHinger der zwei Talente hat her und sagte: Herr, zwei Talente hast du mir iibergeben, hier sind andere zwei, die ich
gewonnen habe. nSein Herr sprach zu ibm: ei du wackerer
nnd treuer Knecht, dn bist iiber wenig treu ge'·Yesen, ich will
dich ii.ber viel setzen; geh ein zu deines Herren Freude! !l4 Da
trat auch del' Empmnger des einen Talents her und sagte:
Herr, ieh ,,"uEte, daB du ein harter 1\Iann bist, erntest, wo cIu
nicht. gesiit,' unc1 einheimst, wo du nicht ausgestreut hast,
!?[.und aus Fureht ging ich hin und verbarg elein Talent in
del' Erde; hier hast du, ,vas dein ist. 26 Sein Herr abel' antwortete ihm: du schlechter und fauler Knecht, wuBtest du,
daD ich ernte \vo ich nicht gesKt, und einheimse, wo ich
nicht ausgestreut habe? 27 Danll hattest du mein Geld den
Dankhaltern austun sollen, so hatte ich bei del' Hehnkunft
(bs ~Ieilljge luit Zins wiederbekomnlen! 2SDarum nehmt ihln
clas Talent uncI gebt es clem, del' die zehn Talente hat !?9denn ,reI' cIa hat, deln wird gegeben und immer lllehr gegeben; weI' aber nicht hat, clem wird auch das, was er hat,
2°uncl werft den nichtsnutzigen Knecht
weggenomlnen hinaus in die Finsternis dl'auBen, da wird Gejammer sein und
Zahnknirschen.
25, 14. 15. Der Eingang mit &O'7'Ccp und folgendem PrateritUln
1st aus nIc. 13, 34, dem niotiv, beibehalten. Abel' bei Mt iiberliiBt del' Mann llicht seine Wirtschaft, sondern sein Barvermogen
: den Knechten; er weist einem jeden nicht sein Teil Arbeit, son: dern sein 'feil Geld an - allerdings nicht als Depositum, sondern
als Betriebskapital, wie schon in 25, 15 angedeutet wird mit den
i
orten: einem jeden nach seiner LeistungsfahigkeH. Die Vel'wandlung des Haus- und Landwirts in einen Kapitalisten gibt zu denken.
25, 19. Die lange Zeit clarf fiil' die Deutung des Gleich~ nisses ausgenutzt werden; sie liegt zwischen der Himmelfahrt und
i der \Yiederkunft J esu.
25, 2l. N ach 25, 28 scheint del' Lohn fur den treuen Knecht
i . darin zu bestehn, daB er die durch ihn verdoppelten Talente bel halt. Dazu paBt jedoch X(1.'t(1.cr't~O'w nicht; trotz 24, 47. Dies fuhrt
; vielmehr auf die Y orstellung vom Amt: nach l\ic. 13, 34 gibt rIel'
I
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llerr In del' Tat den Knechten leein Geld, sondern verschiedenc
Amter in seinem I-Iauswesen. U nter Talenten }connen freilich
innerhalb des Bildes keine Aillter verstanden werden, abel' die
Vorstellung del' Grundlage bricht in delll Spruch .an die Knechto
noch durch, bei Lc (19, 17) sehr stark, bei I\1t nul' in y.~1'('f.crt~cr(j).
- Nach seiner Gewohnheit HU3t ~it das Gleichnis ohne weiteres
in die dadurch bedentete Sache ii.bergehn dul'ch die SchluBworte:
geb ein zu deines Herrn Frende. Die Frende ist das I\lahl, d. i.
das Reich Gottes. Del' OpferscIllnaus heiBt im DeuteronOllliulll die
l?reude VOl' clem Henn; das Gelage (mischte) Es~her 9,17 ,,,ird
von del' Septuaginta durch Xapd wiedergegeben und sUcppC<lVOO Le.
12,19 von del' Latina des Cod. Bezae durch epulal'e; anch 1m
klassiscben Griechisch hat sucppocruv'lj diese Bedeutung.
25, 26. 27. Auch wenn lllan den Begril}" clen del' Knecht von
Seinelll Herrn hat, geltell Hi13t (ouv vgl. 26, 54), hatte e,r nnc1ers
verfahren mussen. Die Frage ,:dal'f lllaIl nicht stellen: was wiirde
del' Herr sagen, wenn das auf eigene Verantwortung untel'nOl11mene
geschiiftige '" erben cler beiden ersten Knechte lllit seinem- Gehle
fehlgeschlagen ware?
25, 28-30. "Apcn:s ist ein abrupter und gewissel'1na13on imporsoneller Inlperativ, wie dergleichen viele inl Koran (z. B. 44, ..1-7.
69, 30) vorkollllllen, namentlich wenn Gott befiehIt, del' immor ausfiihl'ende 'Verkzeuge zur Hand hat. Die Hede des Herrn sotzt,
sich yon 25, 28 her in 25, 30 fort; dazwischen ist del' Vel's 26, 2D,
aor aus I\Ic. 4, 25 stanllut, ungeschickt eingeschoben. Es soll damit das Verfahren gegen den faulen Knecht unter eine allgemoine
H.ogel gebracht werden. Del' Sinn des bei Mc isolil't stehellden
Spruches wird durch diesen Zusammenhang nicht ldarer.
Die Pm'abel fordert, Treue von den Knechten. Ein trenor
Knecht, geht iIll Interesse seines Herrn auf, wirbt und wngL flir
jIm, ills w~ire es fiir sieh selbeI'. '" ns clas anvertraute Gut. 1st,
wird nicht gosagt. Au13erhalb des Gleichnisses konnen a.uch boi
}\1t Alnter unter den Ta.lenten einbegrill'en werden, a.ber die Talcnie
haben doch eine allgCllleinere Bedeutung. Es sind Krii.fte, Gaboll
und Giiter, 1uit denen dol' Gemeinde und dem Herrn del' Ge1neincle gedicnt ist. Denn inl1crha.lb del' Sphii.re del" Gcmeindo muD
1uan sich halten, die Kneehte sind in allen Pa.raboln dio Christ.on
(wie die fi b ftd VOll I-Iira). Sie sind ZUlll Dienst verpflieht.ot Hlld
nicht zu1' Elltfaltung ih1'o1' oigenen schonen Personlichkeit. Die Pa~

rnsie sLeht. inl llintergrunde. Sie Hi.Bt auf sieh warten, abel' del'
soIl keine triige Pause sein. Die Kneehte sollen
, Zwischenralun
-wiihrenddeul die IHillde rii.hren und nicht in den SchoB legen:
dann mUt ihnen seIber zu, was sie fii.r ihren Herrn gewonnen
haben.
Jiilicher glaubt freilich, die Parusie sei eine spiitere Zutat zu
clem Gleichnis. ,Yellll del' Hausherr als harter ~lann bezeichnet
werde~ so konne ursprii.nglieh nicht Jesus clamit gemeint sein .
.Tcc1och die zur Entschuldignng yorgebraehte Au13erullg 26, 24 ist
snbjektiv, sie dwrakterisirt nul' die Gesinnung clessen, del' sie tut,
seine Hihmende knechtisehe Ful'cht VOl' elGIn Gespenst des Herrn
, - wahrend die wahre Treue den Knecht freudig und frei Inaeht,
da er sich In it, seinem lIerrn identifizirt. J edenfalls dad yon einer
so wenig gesiehert.en Position aus ke1n An griff unternommen werden.
Auch in :\1<:. 13, 34 steht die Parusie 1m Hintergrunde, diesel'
Sprueh abel' ist del' Ausgangspunkt unserer Parabel. Und cleshalb
weil die 1\loral clerselben auch ohne Parusie bestehn kann, darf
man <loch die Parnsie nieht streichen, welche fliT die altesten
Christen das wirksanlste Moti vaIleI' Moral war, wenngleich Jesus
-selbeI' es nicht verwanclt haben kann. .lulicher verrat eine leiehte
Xeigung, die Gleichnisreden von :Merkmalen spaterer Abfassungszeit zu sanbern. AnBercleln scheint er sich noch nicht yollig befreit zu haben von del' Allegorieschen, mit cler B. ,"VeiD behaftet ist.
'Sie ist gel'ac1e bei den Pm'abeln des l\It sehr unangebracht, die aIle
das Reich Gottes d. i. die urchristliche Gmneinde unc1 ihre Situation
dm Ange haben, so da8 sic fiir die iilteste Kil'chengeschiehte ver\yendbar sind. Nat.iirlich abel' lllnD man die Sache en gros nehmen
mnd darf nicht aIle Ziige ausdeuten - das gilt hier wie anc1el'warts.
~
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lVlt. 25, 31-46.
'Venn abel' del' Menschensohn kommt in seiner Herrlichkeit und aUe Engel Init ihm, dann wird er sich auf den Stuhl
seiner I-Ierrlichkeit setzen. 32Und aIle Volker werden Val' ilun
versamInelt, und er scheidet sie von einander, wie cler Hirt clie
Schafe von den Gai8en seheidet, 33 un d stellt die Sehafe Zll
seiner Rechten nnd die GaiBen zur Linken. 3JDarauf sagt del'
lG5nig zu denen zn seiner Rechten: Kommt her, ihr von
meinem Vater Gesegneten, nehmt das Reich in Besitz, clas

134

nIt. 25, 31-46.

eueh bereitet ist seit Grundlegung del' 'Velt. 35Denn ieh bin
hungrig gewesen und ihr habt mieh gespeist, durstig und ihr
habt mieh getrankt, fremd und ihr habt Inieh beherbergt,
36 naekend und ibr habt mieh geldeidet., krank und ibr habt
euch meiner angenommen, ich bin im GeHingnis gewesen und
ihr habt Inieh besueht. 3iDarauf erwidern ihm die Gerecbten:
Herr, wann baben wir dieh hungrig gesehen und gespeist,?
odeI' durstig und getrankt? 3S wann haben wir c1ieh in del'
Fremde gesehen und beherbergt? odeI' naekend und gekleidet?
39 wann haben wir dieh' krank geseben odeI' im Gefangllis und
dich besuebt? 4°Und del' Konig antwortet ihnen: Amen ich
sage eueh, je naehdeIll ihr getan habt einem Yon diesen meinen
geringsten Brudern, habt ihr mil' getan. 41 Darauf sagt er
aueh denen zu seiner Linken: 'Veg von mir, ihr Verfluehten,
in das ewige Feuer, das delD Teufel unel seinen Engeln bereitet ist. 42 Denn ieh bin .hungrig gewesen und ihr habt mich
nicht gespeist, c1urstig unel ihr habt Inieh nieht getra,nkt,
1J
. freuld unc1 ihr habt lnieh nicht beherbergt, naekend ulld ihr
habt mich nieht gekleic1et, luanle und iIn Gefangnis, und ihr
habt euch meiner nicht angenomlnen. 44 Darauf erwidern auch
sie: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen odeI' durstig
odeI' in del' l~rOlnde odeI' naekend odeI' krank odeI' gefangen,
uncl sind dir nicht zu Dienste gewesen? 4 5Dara:nf antwort.et or
ihnen: Alnen ieh sage eueh, was ihr nieht getan habt einem
von diesen Geringsten, habt ihr aueh. ll1ir nicht getan. 46Und
diese ge]m ab zur ewigen Strafe, die Gorechten abel' zum
ewigen J.Jebon.
Diese Sehilderung - eine Pm'abel ist es nicht - bildet dell
"\vil'kungsvollen Abseh]uB del' groBen Rede Kap. 24. 25. Zu gnmdo
Hogon ihr Spriiche wie: weI' ouch aufnimmt, nil1ll11t 1nich auf, uncI:
weI' eillem von diesen Kleinen einen Trunk 'Vasser reicht, win}
nicht Uln seinen Lohn k0l11111en. Da kann 1nan vielleicht zwoil'e]n,
ob nieht nul' die Empfanger dol' 'V oltaten, sondern auch die Gober
Christen sind. Hier abel' ist das nicht moglieh; [lie OlXCHot (26, 4G)
konnen koine Heiden sein und also <l.uch die andern niehL In
del' Einleitung sind ZWCLl' a.lIe Volker YOI' demo Tribunal Jesn vcrsam molt, UIll gerichtot zu worden. .Abel' das ist nul' del' groBa.rt;igc
]] intergrund, a.n don dallB nieht woiter gedaeh t wi 1'(1 ;i m Vordorgl'ulld stehn (lio Mitgliedor del' christlichon Gemeindo, die ~Jiillger.

Nt. 26, 1 SS.

Jesus sprieht ihnen ih1' Udeil, je naehc1em er Liebe von ihnen 01'fahl'en hat oder nieht. Leute, die ihm personlieh Liebe enviesen
haben, gibt es f1'eilieh in del' Gemeinde, die nIt VOl' Augen hat,
nicht lllehr. Abel' personliche Liebe verlangt er aneh nieht und
c1as ist eben die Pointe: was ihr 111einem geringsten Bruder get-an
habt, das habt ihr 11111' getan. Eine Erganzung dazu bildet del'.
vermutlich iiltere Ausspruch Le. 13, 26. 27, wonaeh die pe1'sonliche
Bckanntsehaft mit J esu keinen Vorzug gewiih1't. Auf die Zeit del'
Vorfolgungen deutet del' Satz: ieh bin iIll Gefallgnis gewesen und
ihr habt, mich besneht. - Die Schafe sind in PaHistina vorwiegenc1
,YoiB, die Ziegen schwarz. ~U',ld.·{Et',l 25, 35 ist in del' Septuaginta
lJbersetzung von ~b~ = recepit in hospitium et tntelaIn. Dem
Teufel und seine11 Engeln ist das e\yige Feuer zwar von Anfang
an bereitet, wie das Heich den Gel'eehten, abel' sie sind nieht schon
gegen wal'tig darin, sondern verfallen ihm erst c1ul'ch das Gerieht.

§ 69~71. wIt. 26, 1-1G.
UncI da Jesus mit all cHesen Reden zu Ende war, sagte
er zu seinen Jungern: 2ih1' wiBt, claB nach zwei Tagen das
Paseha ist, und der nIenschensohn wil'd ii.bergeben zur Kreuzigung.
3Darauf versammelten sieh die Hohenpriester und Altesten
des Y olkes im Hofe des Hohenpriesters, del' hieB Kaiaphas,
4 un d besehlossen, Jesus arglistig zu fassen und zu toten.
58ie
sagten abel': nieht am Feste, daB kein Auflauf unter deIn Volke
entstehe.
6Da er abel' in Bethania war, 1m Hause Simons des Aussatzigen, trat ein ,Veib zu ill1n Init eineln Glas kostbarel'
?lIyl'rhc und goB es auf sein Haupt, da er zu Tisehe saB. 7Als
das die Junger sahen, wurclen sie unwillig und sagten: wozu
diese Vergeudung, S man h~itte clas ja teuer verkaufen und den
Armcn geben konnen! 10 Jesus abermerkte es und spraeh zu
ihnen: \Vas verstort ih1' das 'Veib! hat sie doeh ein gutes
,VIJrlC an mil' getan. llDenn allzeit habt ihl' die Armen bei
eueh, mieh aber habt ihr nicht allzeit. 12DaB sie die :i\Iyrl'he
hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan £lil' mein Degdibnis.
t:lAmen 1eh sage eueh, uberall wo dies Evangeliuln verkiinclet
wird in del' ganzen ,Velt, wird aueh gesagt werden, was sie
get an hat, zu ihrem Gedachtnis.

l\lt. 2G, 1-15.
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Darauf ging einer cler Zwolfe, Judas del' Iskariote mit
Namen, zu den Hohel1priestern und sagte: ] 5 was woHt ihr
mil' geben, daB ich ihn euch ven'ate? Sic versprachen ihm
clreiBig Silberlinge. 16Und von da an suchte er Gelegenheit,
ihn zu verraten.
.
26, 1-5. Die Zeitbestimmul1g nIc. 14, 1 wird in den l\Innd
J esu gelegt, urn einer Todesweissagung als Ankniipfepunkt zu dienen.
Aus dem &(~'tOUy l\Ic. 14, 2 wird eine Sitzung und ein formlicher
BeschluB des Synedriums.
25, 8. 9. An stelle del' "ClyS~ nIc. 14, 4 treten dio Jiinger, die
bestimmte Preisangabe l\Ic. 14, 5 fehU.
26, 10. 11. rYOU~ \vird gegen l\Ic. 14, 6 hinzugefiigt; es ist in
solchen Fallen stets Gedankenlesen darunter zu verstehl1. Anders
wie 25, 36-46 legt Jesus hohen'Vert auf ihm. pel'sol1lich erwieseno
Liebe; mehr als auf Almosen. Die leibliche Anwesellheit JesH
wird schmerzlich vermiBt wc:;rden (l\Ic. 2, 20); das l\Iensehlichc
kOInnlt iiberall zu Seinelll Rechte. Die Parusie steht in. weit.or
Ferne: aIle Zeit habt ihr Anne bei euch. Del' in l\Ic. 1-1,7
folgende Satz und wann ihr wollt usw. fehIt freilich bei l\It.
26, 12. Del' Lei b ist oei l\It nicht Objekt zu begrabell wie
jn l\Ic. 14, 8, sondern zu sdben, wa.hrend doch auch bei ihm del'
BaIsmll in del' 'rat nul' auf das llaupt gegossen wird.
26, 14. 15. l\It kann unlnoglich annehmen, da.B Judas fiiI'
seln blaDes Anerbiet.en sofort den Lohn ausbezahlt erhalten habe.
~I Eu'tYjuo.y bedeutet zwar darwagen (Zach. 11, 12), abel' aIs Aquivalent von aq lIn n auch ausset~en, gelobon; unel so haben os (lio
alten Syrao und Latinae wiec1orgegobon, die fiir clas VersUincinis
solcher Auselriicke starkor ~u Rat.e gozogen werden miissen, als C~
gewohnlich geschieht. 'A p'ropta. (28, 3-D. ~7, 12. 15) ist lJbol'setzung von kesoph Zach. 11, 12 = rJ.p,'opou; in del' Septungint.n.
14

§ 72-74. Mt. 2G, 17-29.
An1 ersten 'rage des Festes del' ungesil.uerten Brote "bor

l{amen die Jilnger zu .J esus l11Hl sagl,oll: "\\'o sollen wjr dir das
Pasch a,m ah] ~uriehton? 1fJEr sprach: gell/". ill dio Stadt. zu clom
und d01n und sagt: dol' J\lojster Hi.Dt elir sagon: meinc ~eit ist
1w11, boi dir wjJI ich dils Pascha haltcll mit lneincn J illlgcrn.

~Il.

:;6, 17 -~~.
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Blind die Jiingcr taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hutte und

riehtcteu dns Paseha zu.
!)OAlll Abend abel' setzte er sieIl zu Tiseh 111it den Zw6lfen.
:Zl Cnd als sie aBen, sprach er: Alllen ieh sage euch, einer Yon
cuch ",yird Inich verraten. :J2Und tief betrilbt begannen sie zu
sagen ciner nach deIn anelern: doch nicht ieh, Herr? 23Er
antwortote: Del', welcher die Hand Init mil' in die Schii.ssel
getaucht hat, \yircl Inieh yerraten. !!~Der l\Iensehensohn geht
Z\Y;U' da hi 11, wie yon ilnn gesebrieben steht, doch ,yehe dem
Jlann, dnrch \ycIchen del' ~IenschelJsohn verraten wird - es
,yiirc ihm besser, ,yenn jener Mann nieht geboren ware. :?5Da
hnh del' Yerrater Judas an und sagte: cloch nicht ieh, Herr?
Er sprach zu ihm: du sagst es.
26 Als sie abel' a13en, nahm Jesus Brot, sprach den Segen
unel bradl es und gab es den Jii.ngern und sagte: Nehmt, eBt,
(las jst lllCin Leib. 27Und er nahm den Kelch, spraeh den
Dank und gab ihn ihnen und sagte: :l8Trinkt aIle daraus, denn
das ist metn Blut des Bundes, das fiir viele vergossen wird zur
Yergebung del' Siinden. 29Ich sage euch, ich werde von nun an
nicht mehr yon dem Ge\Yachs des ,Veinstocks trinken bis zu dem
'rage, wo ich es neu trinke mit euch im Reiche meines Vaters.
26, 17-19. illt hat hier seine Vorlage (~Ic. 14, 12-16) stark
abgekiirzt, llln das ,Vahl'sagerhafte abzustreifen. Es kommt c1ann
hera us , daB Jesus sich einfaeh Init einem J erusalemer verabl'ec1et
hat, dessen Nmne dCln Erzahler nieht mehr bekannt 1St.
2G, 20-20 (Me. 14, 17-21). DaB Jesus dem Judas auf den
:Kopf sagt~ er sci derVerditer, fiigt l\It l1inzu. "Du sagst cs"
kommL nul' in del' Passionsgeschiehte VOl'.
26, 2(1-29 (Me. 14, 22-25). In 26, 27 werden ebenso wie
in 2G, 1 die ,Vorte des Erzahlers in den nlund J esu gelegt: trinkt
i aUc darans. In 2G, 28 setzt l\It fur u"zp "aD.my das gleichbecleu: tende TIzpl ". und fugt am SchluD zu: zur Vergebung del' Siinden.
'In 16,29 sagt er meines Vaters fur Gottes und HiBt auf ,,{VW
: folgell lld}' u}1illY (vgl. p. c:r , sp.ou 26, 38). Es kannte sein, daB er
I hei
c1eln ~lahl nicht wie :Mc (13, 25) einfach an das allgemeine
I ~rahl (les Reiches Gottos clenkt, sonclcl'n an eine lViederholung cles
. speziellen .A bClHlmahls J esu Init den Jungern. J edenfalls vorbinclet
lor die Zwolf (eillschlieBlich cles Verriiters?) 1m .J enseits engel' mit
i Jesus, als :Mc es tnt.
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Mt. 26, 30 ss.

§ 7 5- 7 7 . 1\1t.. 2 G, 30-5 G.
Dnd naeh clem Lobgesang gingen sie hinaus an den Olberg.
31 Darauf spraeh Jesus zu ihnen: ihr werclet aIle an 111ir zu
Fall komlllen in diesel' Naeht, denn es steht gesehrieben: ich
werde den Hirten schlagen und die Sehafe del' Heerde werden
sieh zerstreuen; 3:J nae h lueiner Auferstehung abel' werde icll
eueh vorausaehn
naeh GaliHia. 33Petrus antwortete: wenn auch
o
aIle an dir zu Fall kOllllllen, so werde ieh doch niemals abfallen. 34 Jesus spraeh zu ihm: Amen ieh .sage elir, in diesel'
Naeht, ehe del' Hahn kraht, wirst du lnieh dreilllal verleugnen.
35Petrus sagte: und wenn iell mit elir sterben lniiEte, werde
ich dieh cloell nicht verleugnen. Ebenso sagten auch die
anderen J iinger.
36Darauf kam Jesus lnit ihnen zu einem Ort., genannt
Gethselllani. Dnd er spraeh zu seinen Jiingern: setzt eueh
hier, derweil ich clorthin geh und bete. ,nUnd er nalull Petrus
und clie beiden Sohne des Zebedaus mit und fing an zu
trauern und zu zagen. 3sDal:auf sagte er zu ihnen: lueine
Seele ist betriibt ZUln Steruen, bleibt hier und wacht Init mil'.
39Uncl er ging eine kleine Strecke VOl' un<:1 warf sieh niedel'
auf sein Angesicht, betete und sprach: 1nein Vater, ist es
ll1oglieh, so gehe diesel' Kelch an mil' voriiber, cloch nieht wie
ieh will, sondern wie duo 'l°Und er kaIn zu clen Jiingerll ulld
fand sie sehlafen uncI spraeh zu Petrns: also konnt ihr nieht
einen Augenbliek mit Inir wachen? ·1] wacht uncl betet, daB
illr nieht in Versuehung kOl1llllt; cler Geist ist willig, abel' das
Fleisch 1st sehwach. <I 2N oeh einmal wieder ging er weg und
betete uncI spraeh: mein Vater, ist es nicht ll1og1ich, dal3 or
an Jnir voriibergehe, ohne daB icll ihn trinke, so gesehehe eloin
'Ville. .13 Und er kaIll und fand sie abennals sehla,fen, delln
j]ll'e Augen wa.ren schwer. 44 Uncl er lieB sie und ging wioder
weg uIld beLet.e ZUlli dritten mal die selbigell "Tort.e . .15])nl'auJ'
kmn er Zll don J Ungern uncl sprach zu ihnen: sehlaft ihl' noeh
weiter UlHl ruhtr siehe die Stunde hat sich genaht und dol'
j'\llenschensohn wird ill (lie IHi.llde del' SUnder iiborgebeJl; 'lGsteht
auf', wir wollen gehn; siehe, cler mieh velT~it, hat sieh genaht. .
.J7 Und wie er Hoeh redeLe, dit kam .Judas, eil1er del' hwulf'c,
und mit jIun eill groHer Haufe mit Behwel'tern und SLack on,

~It.

26, 31-3G.

13D

yon den Hohenpriestern und den Altesten des Yolks. 4sDer
Ycrrliter hutte ihnen abel' ein Zeichen gegeben und gesagt: wen
ieh kiissc~ del' ists, den greift. .t9Ulld alsbald trat er auf Jesus
zu und sagte: Huboi! und kiiGte ihn. 50 Jesus abel' spraeh zn
ihnl: (kiiGt c1n mieh,) weswegen dn gel:ommen bist, Freund?
Darauf kalnen sie herbei und leg ten Hand an Jesus und griffen
ihn. 51 Da streckte ciner von c1enen~ die bei Jesu waren, die
Hand aus, zog sein Sehwert und hieb eineln Knecht des I-Iohenpriesters ein Ohr abo 5:1Darauf spraeh Jesus zu il11n: steck
elcin Sc1l\''iert ein, denn weI' zUln Sehwert greift, wircl clllrehs
Sehwert umkolnmen; !>3 0 eler meinst du, daB ieh nieht Ineinen
Yater bitten Id:innte und er nlir sofort mehr als zwolf Legionen
Engel zur Yerfiigung steUte? 5~ wie wiirden dann ~ber die
Sehriften erfiillt, claB es so komlnen muB! 55 Zur selben Stun de
spraeh Jesus zu dem Haufen: seiel ihr ,vie gegen einen Rauber
mit Sehwel'tel'n und Stocken ausgezogen, mich zu fassen? taglich
lwbe ieh im Tempel gesessen und gelehrt, und illr babt mich
nicht gegri1fen! 56Das aUes abel' gesehieht, damjt die Schriften
del' Propheten erfiil1t wurden. Darauf verlieBen ihn aHe Jiinger
und flohen.
26, 31. T'~; 'IT(lp.Y1j~ fehIt bei 1\1e. 14, 27 und aueh Zaeh. 13, 7.
2Y.Q.VOo.l.t(ECiOCU ist hier wie 1\1e. 4, 16 S. V. a. d~{()'w(jOa.t (Le. 8, 13);
schade, daB man nieht iibersetzen darf: abfallen von mil'. Jec1enfalls abel' gibt EY EP-f)( nieht den Anla13 an; del' AnlaB ist clie Ge· fabI' (die Fitna, wie clie Araber sagen wilrc1en), nieht Jesus.
26, 34. Vgl. zu 26, 75.
26, 36. Gethsemani ist nieht aramaisch, sonclern hebraisch;
1 das -f) entspricht aueh in dem (j1j~a del' markosischen Tauffonnel
· bei Ireniius einem Seheva. DaB bei einem Ortsnamen die alte
hebraisehe Aussprache sich erhalten hat, mIlt nieht auf. In del'
· Syra S. und C. heiBt es abel' Gusc·hmane odeI' Gisehlnane und
in del' SyropaHistilla Gismanin, ahnlich wie in D ~lc. 6, 45
· Bessaiclan fill' Bethsaidan. Diese Orthographie diirfte die echte
: 80in: sie ist volkstumlich und phonetjseh, die andere korrekt und
~ etymologisch. - In bezug auf clie ganze Szene la.f3t sich die Ee, .merkung nicht untel'clriieken, claB clie vollkommene Ahnungslosigkeit del' Jiinger zu 26, 47 sS. nicht stimmt, wo sie vielmehr einigermafJen praparirt erscheillen und del' Verhaftung "\Viclerstancl ellt! gegcnsetzen.
i
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26, 39. Die Oratio obliqua ~lc. 14, 35 ist weggelasson und
nul' die Oratio recta :Mc. 14, 36 beibehalten; sie wird in 26, 42
vollstandig wiederholt, gegen :Mc. 14, 39. Ygl. zu :Mc. 14, 35. 36.
26, 44. 45. Del' letzte Satz von nfc. 14, 40 und rl.7'CEXSt 14, 41
fehlen.
26, 47. 48. Zu ozAOt; :Mc. 14, 43 ist 7'COAU; hinzugesetzt und
del' letzte Imperativ in nIc. 14, 44 weggelassen.
26, 50. Anders wie in nIc. 14, 46 redet Jesus den Vena tel'
an: kii13t du mich zu dem Zweck, zu dem du, wie man sieht, ge]{ommen bist? K ii13 t d u Ini ch braucht nicht gesagt zu werden,
weil das Kiissen iln nIoment auf del' Szene agirt wird.
26, 52-54 ist ein Zusatz, del' das selbe i'lIotiv wie Lc. 22, [)1,
abel' einen ganz anderen Inhalt hat. Es schien undenkbar, claIJ
Jesus sich die Gegenwehr sollte gefallen lassen haben; trot~
Lc. 22, 38. Bemerkenswert ist die Parataxe ill 26, 63, vgL 18, 2l.
2G,55. Zu in jener Stunde (= in dOln selben Augonblick) s. 8, 13 ..

§ 78- 8 l. 1\1t. 26, 57-7 5.
Sie abel' griffen J esns und fiihrtell ihn ,ib zu denl Hohenpriestor Kaiaphas, wo die Schriftgelehrten und Altosten sieh
versammelt hatten. 58Und Petrus folgte iIlln yon weitem bis
in den lIof des Hohenpriost.el's und ging sitzon bei den DioneI'll,
zu sohen, wio es ausliefe.
;l9Die JIohonprio~tor abel' und del' ganzo Rat suellt.on
falsches Zeugnis gogen .Jesus, (laD sio ilm tot-en konnten, GOund
randen keills, so vi ele fa.lsehe An kHiger auch hel'kmllen. GI Zulet,zt kamon zwei und sagten: diesel' hat gesagt: icIt kann dOll
Tempe] GoLtes zarstoren und Linnen (lrei 'ragan wieder (\.ufbauen. GZUnd del' Hohepriester stanel auf und fragte ihn:
ant"wort.est c1n niehts auf das, \\':18 diese wieleI' dieIt vorbringen r
fi3 Jeslls
abor sdn\'ieg. Und del' Hoheprioster sagto zu ilun:
ieh baschworo c1ich Lei clem JeLenc1igon Gott, daB du uns
sagest, ob dn del' Chrlstus bist, del' 8011n GoHos. G-1.TcsllS
spl'aeh Zll ihm: (lu sagst os; <loch sage ich euch, demlliiehst
werdet "ihr den l\Jensehollsohn sitzen sohell zur Hocht-en dol'
Kraft nn(l ]wmmen anI' dell '''o]](on des Hinllnols. (If'Dal':lUl'
zeniD dol' Hohepriestor soiue Kloicler und sagte: er hat gcHisteri,
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brauchen wir noeh Zeugen! siehe nun habt illr die Liisteruug gehort" 66,,'as ist eure Meinung? Sie antwortet: er ist
des 'fodes :3chulc1ig.
oi Darauf spien sie iInn ins Gesicht und schlugen ihn Init.
Filusten, andere nllt Stocken, G8 un el sagten: \yeissage uns,
Christus~ weI' :ist es, del' dieh sehlng!
G9Petrns abel' saD drau13en im Hof, unel eille l\Iagcl kmn
auf ihn zu unc1 sagte: dn \yarst anch bei Jcsus clcm Gali11ier.
·(lUnd er leugnete angesiehts aller und sagte: ieh weiD nicht,
was du sagst. .1 'Vie er abel' zu del' '1'o1'ha11e hinausging, sah
ihn eine andere uncl sagte zn den Leuten dort: diesel' war bei
Jesus clem Nazoraer. ':?Und er leugnete abe1'mals unc1 schwur;
ieh kenne don i\Ienschen nicht. i 3Nach einer kleinen 'Veile
kamen clie Umstehenclen herzu und sagten zu Petrus: du bist
wirldich aueh einer yon ihnen, deml auch deine Sprache yerrlit elich. i 4 Darauf begann er zu fluchen uncl zn schworen:
ieh kenne den ~Ienschen nieht. Und alsbald krahte ein Hahn,
i ;'und Petrus erinnerte sieh cles ,Vortes J esu, wie er zu jInn
sngte: ehe cler Hahn kraht, wirst c1u mieh c1reimal verleugnen.
Unc1 cr ging hinaus unc1 weinte bitterlieh.
26, 58. Es ist nloglieh, daB l\It unter auk!j nicht den Hof,
sondel'll das Haus (26, 3) versteht und daB er elarl11u Ern; 't~;
0.6),7/; sagt fiir Ern; d; i:~Y Cl.uA.~Y (Me. 14,64). Am SehluD setzt er
;"um zu sehen "\vie es ausliefe" an die Stelle von "um sieh zu
wiirmcn"; aueh in 26, 69 Hif3t er Dzpp.Cl.tyOfLSYfjY (Me. 14, 67) aus,
:cs ist zu lllenschlich.
2G, 59-61. Da flIt das Synedriunl von vornherein nieht nach
Zeugen, sondern nach Liigenzeugell suehen HiBt unc1 ilberhaupt
inur von Liigcllzeugen redet, so fallen aueh die QUQ von selbst in
idiesc Kategorie. Trotzdem verclient es Beachtung, daB er i111'e
Aussage nieht mit 2.~woop.(J.pi:UpOtlY (lUe. 14, 57) einfiihrt, sondern
einfaeh mit sliwy, und namentlich, daB er die Angabe :Me. 14, 59
inicht hat: aueh ihr Zeugnis stiInmte nicht. Er wird darin das Ursprun~liche erhalten haben. Die inluilninirte AuBerung Jesu lautet
'flIt. 26, G1 andel'S wie Me. 14, 58; vgl. l\fe. 15, 30 und loa. 2, 19.
.
26,63. Bei I\It heiBt es del' 80hn Gottes, bei ~Ic del' 80hn
;des Hochgclobten: man solIte das Umgekehrte el'warten.
26, 64. nA~Y seheint nicht mehr zu b,ec1euten als eeteruln;
~ dn' a.pn ist wahrscheinlich nach 23, 39 (26, 29) zu verstehn, so <laD
\r;:tS
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11ft.. 26, 67-75.

eigentIieh hiitte gesagt werden l11iissen: ihr werclet m ieh von jetzt an
nul' noeh als offenbaren Mossias sehon. Beides fehit bei lHt. 14,62.
26, 67. 68. ~H hat darin vermutlieh das Urspriingliehe e1'halten, daB bei iinn nul' die Synedristen Subjekt sind. Bei nfc
(14, 65) kOlll11en die Diener hinzu, hinken abel' naeh; bei Le
(22, (3) sind die Synedristen von den Dienern vollig verdrangt.
~1it Lc (22, 64) gemein hat ~H die Erganzung zu 7rpocp'~~suaf)Y:
weI' ist es, del' dieh sehIug? Dann ware, abel' die Verhiillullg des
Angesichts unentbehrlich. Sie fehlt jedoch bei ~it und zwar mit.
Recht, vgl. zu :Me. 14, 65.
"
26, 69. ~It sagt hier "Jesus del' Galilaer", dagegon in
26,71 "Jesus der" Nazoraer". Zwischen den beiden Gentilicion
ist ill del' Tat nul' ein geringr,r Untersehied, wenn Haievy recht
hat, daB NazareneI' odeI' Nazoraer gar nicht Vall del' Stadt Nazaret.h,
sondern von dem Lande Nesar (woher Gen - nesar) abg~leitot ist..
Die Verwirrung zwischen Nes.ar und Nazareth zeigt sich auch in
Gennesaret (fiir: Gennesar). Del' Unterschied zwischen z uncI s
hat nichts zu bodeuten, da beides semitisohem ;) entsprieht. DaB
Jesus selbeI' aus Nazareth war, kann zwar nioht bezweifelt werdon;
daB abel' nach ihm auoh seine Junger als Leute von Nazareth bozeichnet sein soU tell, ist etwas ullwahrscheinlioh, zllll1al sie in del'
Aposteigesohichte (auBer 24, 5) auf grieohisoh GalilKer heiBon, wie
Jesus auch selbst hier bei nit und in del' angeblichen AuBorullg
des Kaisers Julian. Del' uns so geIKufige Ausdrllck Jesus von
Nazareth findet sich nul' ~H,. 21,11. Joa. 1,46. Act. 10,38. - Fiir
XanD EY ~.~ C<UA'~ (nfc. 14, (6) sagt nit EEw ~y ~. d.
26, 71. Bei ~fe ist es die. selbe ~Iagd, bei Mt eino andere.
Statt. E~W ck 'to 7rP0C<U/,lOV bei nlc (14, (8) heiBt es hier sk tOY
'ITU/.WyC'l., vgl. 2. ~facc. 3, 19. Vielleieht ist del' Sinn: wie er znm
Tor hinaus gehn wollte; vgl. zu 15, 17.
26, 73. "Die Anweseuc1en 1canlen hinzu" Hi13t sich zwar \'01'stehn, ist abel' doch etwas ungeschickt, da schon 2G, 70 gesagt ist:
angesichts aIleI'.
26,74.75. "Er begann zu schworen" paBt bei nlc bessel'
als bei ~It, del' schon 26, 72 von Schwur gerodet hat. nIt HiBt,
ebenso wie Lo dOll 11ahn TIlE einmal krKhen, sowol in del' Erziihlung als in der'Voissagllng Josu. Statt "er ward aufmorksam
und wointe" (1\1:c. 14, 42) sagt er: or ging hinaus und woint.c
bitterlich. Auch hier trifrt er in oinor an sich sohI' bogroiflichcll

i\rt. 27, 1 ss.
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Ahweichung yon ~I~ aulTallend wortlieh mit Lc ilbcrein. Folgt
J\1t dem Lc odeI' Lc denl i\It? wa:hrscheinlich beide gemeinsam
einer jiillgeren Yariation del' i\Iarens-erziihlung, die in einer del'
mancberlei yon I.e (1, 1) und zweifellos aueh von flIt benutzten
evangelischen Schriften Yorlag; denn diese waren gewiE nicht unabhangig yon i\lc.

§ 82. 83. nIt. 27, 1-2G.
i\IOl'gens frii.h abel' faBten aIle die Hohenpriester und die
Altesten des Volks ResehIuG wider Jesus, ihn zu toten. 2Und
sie fii.hrten ilm gebullden ab und ii.bergaben ihn clem Lanclpfleger Pilatns.
3Da aber Judas, del' ihn verraten hatte, sah, daB er verurteilt ,,-aI', ward er anderes Sinnes und uraehte clie dreiBig
Silberlinge dell Hohenpriestern und A1testen zurii.ck und sagte:
-I ieh habe Unrecht getan, unsehuldigesBlut zu verraten.
Sic
sagten: was geht nns das an, das ist deine Saehe! 5 Da warf
er das Geld in das Tempelbans und entfernte sieh und ging
ullcl erhenkte sieh. 6Die Hohenpriester abel' nahmen das Geld
llncI sagt,en: es clarf nieht in den Tempelsehatz geworfen werden,
denn es 1St Blutgeld. 7 Sie faEten abel' BesehluB und kauften
davon den Topferaeker zn~ Begrabnis fur die Fremden; darum
heiBt der Acker Blutaeker bis heute. 9Da ging in Erfiillung,
was dureh den Propheten Jeremias gesagt ist: und ieh empfing die dreiBig Silberlinge, den Preis des Geschatzten, den
luan absehatzte, von den KindeI'll Israel, und gab sie fiir den
Topferaeker, wie mil' del' Herr befohlen hatte.
11 Jesus abel' wurde yOI' den Lanc1pfleger gestellt, und del'
Lanc1pfleger fragte 1hn: bist du cler Konig del' J uden? 12 Jesus
sprueh: du sagst es. Und auf clie Anklagen del' Hohenpriester
saute
Pilatus zu
und Altesten antwortete er niehts. 13Darauf
_
0
ihm: horest du nicht, was sie alIes gegen dieh vorbringen?
Hlind er antwortete ihm aueh nieht ein "\Yort, so daB der
Luuc1pfleger sieh sehr wunderte.
1:; Auf das Fest abel' pflegte del' Landpfleger dem Volke
einen Gefangenen freizugeben, welehen sie \yollten. 16l\'1an
hatte abel' daroals einen berii.ehtigten Gefangenen, der hieB
Barabbas. 17 "Tje sie nun zu hauf gekommen waren, fragte
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Pilatus sie: wen soIl ieh euch freigeben, 13arabbas odeI' Jesus,
den angebliehen Christus?-lBEr wuBte nalnlieh, daB sie ihn
aus Neid iiberantwol'tet hatten. l!JUnd wKhrend er auf dem
Riehterstuhl saB, lieB sein 'Veib ihm sagen: hab niehts zu
tun lnit jenenl Gereehten, denn ieh "habe heute im Traum
seinetwegen viel ausgestanden. 20 Abel' die I-Iohenpriestel' und
die Altesten iibel'l'edeten das Volk, sie soUten sieh 13arabbas
ausbitten und Jesus verderben. 21 Pilatus nun hub an und
sagte zu ihnen: welehen von den beiden soIl ieh eueh freigeben?
Sie sagten: Bm'abbas! 22 Pilatus sagte: was soIl ieh denn mit
Jesus tuu, denl angebliehen Christus? Sie sagten aIle: ans
Kreuz Init ilun!" 23Er sagte: was hat er dellll Boses getan?
Sie sehrien nul' noeh lauter: ans Kreuz mit ilun! -24 Da abel'
Pilatus sah, daB er nichts ausrichtete, sondern der Lann nul'
110ch graBer wurde, nal11n er 'Vasser und wuseh sieh di~ I-Hinde
VOl' (lem Volk und sagte: ich bin unschuldig an diesem BInt,
es ist eure Sache. 25Ulld das Volk antwortete und spraeh:
sein 13Iut liege auf uns und unserell Kindern! 26Darauf gab
er ihnen Barabbas frei , Jesus abel' lieB er geiBelll und iibergab ihn zur Kreuzigung.
27, 1. 2. (Hl'sp.wy heiBt del' ranlische Prokurator nul' bei nit
und in del' Apostelgeschichte.
27, 3-10 1st eine Legellae, welche auch der Apostelgeschichte
bekannt 1st. Aut' aramKische Vorlage fiihrt nicht bloB rr/..zA02.I!'J.Z
in del' Apg., sondern auch Y.op~~va~ bei nit.; letzterer Ausdruek
lindet sie~1 llicht bei den Rabbinen, wol abel' bei Joseph. Bell. 2, 175
als del' zn seiner Zeit Iandesiibliche Nmne fiir das, was :Mc (12, ~J1)
·((J.~o;r;U),ri.y.lOY nenut.
DaB es bei J erusalGll1 einen Begriibnisplaf.z
Jlir Ji'remde gegeben hat, welcher Blutaeker hieB, HU3t sich nicht
bezweifeln. Abel' clie hier vorgetragel1e Geschichte, wie diesel'
Platz zu soil1em Namen gekonllnen sei, wird dadurch nicht hist.orisch. Sic 1st entsponnel1 nus del' :un SchluB als '" ort. JeremiaB
zitirten'Veissagung lIn Bueh Zachari(ls (11, 13): "wirf ihn in den
Schatz, den tenren Preis, den d n ihnen wert bisL! nnd iell nahlll
die dreiDjg Silberlinge lInd warf sie in das Hans des 11e1'1'n, in den
Sehatz." Eino Variante fiir L.1 den Schatz 1st zn eloln Tiipfer;
<las K'tib liest o~~ar (Schatz), das K'ri <tbor jOyer (Tapfer, BiIdner;
dnher st.atuarius bei HieronYlll1lS und x.OJv::.o't~Ptf)y ill del' Septuagillta). Dieses Schwanken spiege1t. sich a1> in unserer l'orilwlw

Mt. 27, 11-26.

und ist fill' die ErzKhlung yel'wertet. Die Hohenpriester lluerlegen,
ob sie die drciGig Silberlinge, clen teuren Preis des gnten Hirten,
in den Schatz werfen sollen, entscheiden sich abel' (nach dem K'1'1,
gegen clas K 7tib) dafiiI', sie fill' den Acker des Top f ers zu geben,
wie del' Blntacker yo1'dem geheiBen haben solI. Das 'Verfen des
Gelc1cs in c1as Haus cles Herrn findet anch noch Verwendung;
es geschieht 11Ul' llicht dn1'ch die Hohenpriester~ sondern dul'ch
Jndns (27, ~)). ~Ierkwilrdig, wie hier die Kenntnis nicht bloB del'
Bibel seIber, sondern anch ihre1' Interpretation und Textkritik
historisch fruchtbar gemacht wird. ,Voher das sowol yon del'
j\Iasora nls yon del' Septuagint a stark a bweichende Citat bei nIt.
stammt, HiBt sich nieht sagen; del' Acker des Topfers (fill' den
I
Topfer) kOll11Ut ·wol auf seine eigene Recbnung. Nach delll Sinaitiens und den Syrae ist EOWXry; zu lesen und ~Ao.f;ov aIs erste Person aufzufassen; thea uUiJv 1. gehort bei nit zu D,o.f;OY und scheint
clie Lesung mehelu statt lahem vorauszusetzen.
27, 11. Die ersten 'V orten werden binzugefiigt, UIll die unte1'brochene Verbindung mit 27, 2 he1'zustellen. Fill' die bei :Mc ge"\vohnlich allein genannten Hohenpriester setzt l\it meist clie
Hohenpriester und AI testen; ein sachlicher Unterschied ist
das nicht.
27, 15-26 ist weitlaufiger als :Mc. 15, 6-15 und inhaltlich
vermehrt durch 27, 19. 24. 25. nit unterstreicht die Alternative
BaTabbas odeI' Jesus (Syra S.: Jesus Barabbas odeI' Jesus Christus)
durch 'Viec1erholung, wobei man freilich an del' zweiten Stelle (27, 21)
ein 7trJ.hv vernliBt. Die Juden, Obrigkeit und Volk, haben die
ganze Schuld und iibernehmen sie auch ausdriicklich, unl Pilatus
i zu entlast-en.
hn 'Viderstand gegen sie von seiner Frau bestarkt,
kann er doeh gegen ihr Geschrei nieht aufkommen und salvirt
I nul' seine Seele.
Er wird schon bei :Mc milde beurteilt und von
I den Spateren noch mehr rein gewaschen. - " Em~tGCl.v (27, 20) halt
den Vergleich mit cl.VEGEtGCl.V C~1:c. 15, 11) _nicht aus.

§ 84-87. Mt. 27, 27-54.
Darauf nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesus
mit in das Praetorium und brachten die ganze Rotte ii.ber ihn,
28 und sie zogen ihm einen roten Mantel an 29 und flochten eine
Krone aus Dornen und setzten sie ihm auf das Haupt und
We II b au sell, Evaug. l\'Iattluwi.
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gaben ilull ein Rohr in die Rechto, und Helen VOl' ilun anI's
Knie Hnd verspotteten ihn und sagten: sei gegriH3t, Konig del'
Juden! :l°nnd spien ihn an und nahmen das RohI' und schlugell
ihn auf das Haupt. 31Und als sie iluen Spott lllit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den :Mantel aus und seine
eigenen IGeider wieder an, und fiihrten ihn ab zur Kreuzigung.
32 'Vie sie abel' hinauszogen, fanden sie einen niann von
Cyrene namens Silllon, den preBten sie, daB er das Krenz
triige. 33Und als sie an den Ort kamen, del' Golgatha genannt
wird, das 1st Schadelort, 34 gaben sie illlll ein mit Galle gelnischt zu trinken, und als er gekostet hatte, wollte er nicht.
trinken. 3~ Und nachdenl sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten
sie seine Kleider durch das Los. 3GUnd sie saBen und hielten
dort bei ihm "Tache. 37Und ilun zn Haupten hefteten sie
schriftlich die Angabe seiner Schuld an: Dies 1st Jesus, Konig
del' Juden.
38 Daranf wurden luit 11un zwei Rauber gekreuzigt, einer
rechts und einer links. 39Die Voriibergehenden abel' lasterten
ihn, schiittelten den Kopf und sagten: 40 0 dU' del' den Tempel
zerstort und in drei Tagen wieder aufbaut, rette dich selbeI';
wenn du del' Sol1n Gottes bist, so steig herab vom Krenz.
-1l Desgleichen fiihrten aueh die IIohenpriester nebst den Sehriftgelehrten und Altesten spottisehe Reden: 42 andere hat er gerettet, sieh selbeI' kann er nieht retten; Konig von Israel, dol'
er ist, komlne er jetzt herab VOln Krenz, daB wir an ihn
glauben! -13 er hat anf Gott vertraut, del' rette ihn nun, wenn
er will; denn er hat gesagt: ieh bin Gottes Sohn. .J4 Desgleiehen sehmahten ihn auch die Rauber, die mit ihnl gekreuzigt waren .
.15l\iit del' sechsten Stunde abel' lcaln eine Finsternis iibor
das ganze Land bis zu del' neunten Stuncle. 4GUnd unl die
neunte Stunde sehrie Jesus laut auf: Eli Eli lema sabachthani!
das ist: moin Gott, lnein Gott, wanun hast du Inich vel'lassen! 471)a das etliche, die dabei standen, horten, sagtell
sie: del' ruft Elias. 48Uncl alsbald liof einer von ihnen, nahm
einen Schwmnm und riillte ~hn lnit Essig und steekte ihn auf
ein H.ohr und gab illln zu tl'inken. .191)ie anderen abel' sagtcll:
halt, laBt uns sehen, ob Elias kOlnmt, ihn zu retten! 5°.Tesus
abel' tat noehmals eillen lautell Schrei und gab seincll Goist
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auf. :,} Und siehe, del' Yorhang des Telllpels riD entzwei VOll
oben bis unten, und die Eroe bebte und die Felsen barsten,
;-'2 nn d
die Graber taten 8ieh auf nnd viele Leiber del' entsehlafenen Heiligen standen auf 53 nncl gingen aus den GrKbern
he1'vor, naeh seiner Auferstehung, und kamen in die heilige
St.adt und erschienen vielen. ;'-1 Da abel' del' Hanpt.mann und
seine Lente, die bei .T esu \Yache hielten, clas T~rdbeben und
clie Vorgange sahen, fiirchtet.en sie sich sehr und sagten ; diesel'
ist wahrlich GoHes Sohn gewesen.
27, 2"7-31. Die Tautologie Syouuw.rcz; -rrzpti~hj'l.(J.y (27, 28),
. ,,-elche die Syra S. zu beseitigen sucht., liegt aueh bei ~Ic (15, 17)
vor. Del' Ornat wh·d vervollstKndigt durch das Rohr als Szepter
. (27, 2D), unci clie Adoration sKuberlicher Yon oer DIishanc11nng getronnt, als bei ~Ie.
27, 32-37. Die nitheren Angaben des ~Ic (15, 21) iiber
Simon fehlen bei ~It, ebenso die Zeitangabe der Kreuzigung ~Ic.
15,20. Filr ,Vein Init :Myrrhe (~Ic. 15, 23) heiBt es bei ~It
. (27,34) 'Vein mit Galle, wozu Ps. 69,22 (Sept.) AnlaE geben
konnte, abel' aueh die Ahnlichkeit der Ausdriicke fiir :l\Iyrrhe und
Galle iIn Aramaischen und Hebl'aischen. In 27, 36 befremdet es,
flaB ~It sich versagt hinzuzufugen: damit die Schrift Ps. 22, 19
'erfiillt wiirde - wKhrend es sich begreifen HiDt., daD er es in 27,46
nnterIKDt. Dje Inschrift (27, 37) lautet in del' Syra S. nul' : Jesus
del' Konig del' Juden.
27, 38-44. Das ~0~S mn Anfang von 27, 38 erweckt den
Schein, aIs ob clas bier El'ziihlte erst nach 27, 36 geschehen sei,
wiihrencl doch die Kriegsknechte zum Sitzen und ,Varten erst Zeit
; hatten, nachdem sie nicht bloB Jesus, sondern auch clie beiden
· Rauber gelcreuzigt hatten; bei nrc fehlt natiirlich ~0tS, abel' auch
del' gauze Vel's 27, 36, und elann ist alles in Ordnul1g. Bei n1C
fehlen ferner die ,Vorte d UtO; d ~fjiJ {}Zfjij in 27, 41 und del' ganze
Vers 27,43; nul' ~It kOlnmt hier zuriick auf c1as Bekenntnis Jesu
· vor clem Hohenpriester (26, 63. 64) - - vg1. zu nIc. 14, 63. 64.
;To 0.(; .. 0 ebenso in D 18, 9.
~7, 45-53. Del' Sinaiticus weist in :l\1t. 27, 45 und die Syra S.
· in liTe. 15, 33 (las -rrrJ.u'J.'i oder o)'-'J Y nicht auf, man braucht indessen
; tyj " '(~Y nicht. von del' Erde zu verstehn. Von richtigmn Gefiihl
IgeIeitet Hlf.1t ~It (27,49) die ,Vorte laDt sehn ob usw. nicht von
: dem romischen Solclaten sprechen, del' Jesus getrii.nkt hat, sonc1crn
I
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von andel'en IJeuten (s. zu 1\1c. 15, 36); a'fE~ nn Singular Inaeht
keinen Unterschiec1 gegen a'fE'tE im Plural bei 1\1c. - Zu dem ZerreiBen des Tempelvorhanges kommen bei 1\1t (27, 50-53) andere
und viel groBere 'Vunder hinzu. Die Toten leben auf unc1 gehn
in die heilige Stadt, werden freilich nicht von jedel'lnann gesehen,
sondern el'scheinen nul' einer Auswahl, ebenso wie Jesus selbeI'.
Das widerspl'icht abel' dem allgelneinen Glauben, daB Jesus del'
Erstling del' Auferstandenen sei. Daher wird hinzugefiigt nach
seiner Auferstehung (27, ?3) - offenbar gegen die ]1einung,
denn das Aufleben del' ITeiligen soIl zeitlich zusmnmenfallen mit.
dem ZerreiBen des Vorhanges und dem Erc1beben. Del' Zusatz ist
ICorrektur und tibt an deln vorher Berichteten in 'Vahrheit. eille
vernichtende Kritik, freilich von durchaus glKubigem, christlichem
Stal1dpunkte aus. - Nach 27, 54 tun auch die Kriegsknechte die
.AuBerung, die Nlc (15, 39) a.llein c1eln HauptInann in den ]Iund
legt; ob {}EOU uto~ inc1etel'lnil~irt ist, la,Bt sich nach deln zu 4, G
Gesagtel1 bezweifeln. Den Sinn von ofhme; C~fc. 15, 39) hat ~H
richtig verstanden und ausgelegt.

§ 88-90.

l\it. 27, 55-28, 10.

Es waren abel' daselbst viele 'Veiber und schauten von
ferne ZU, die J eSll von Galilaa gefolgt waren, ihn zu bediellen,
56darunter :Maria ]ia.gdalena und :Maria die Tochter des ldeinell
Jakobus und ]iutter des Joseph, und die ]1ntter del' Solllle
des ZebecHius.
5; Am Abend abel' k:un ein reichor ]1ann von Arimat.hia,
namens Joseph, dol' auch ein Jii.nger J esn geworden war; i1Sclel'
ging zu Pilatns und erbat sich die Leiche Jesu. Darauf lieB
l)jlatus sie ibm gelJon. 59Und .Toseph nalnn die Leicho nnd
wieke1t.e sie in 1'oine Leinewalld, r.°nnd setzte sie bei jn soinom
neuen Grabe, das er in clen Fels hatte hanen lassen, und
wiiJzt.c einen groBen Stein VOl' die Tiir dos Grabos und ging.
Gl.Maria 1\1agdalena abel' und die a.ndere 1\iaria waren dort, und
saJ3en gegenii.bel' clenl Grabe.
62 Am anderen Tage aLeI', clem auf den Freitag fo]gondcn,
kamen diG Hohenpriester und (lie Pharisaer mit eilla.nder zu
Pilatns G3 un c1 sagte!}: Herr, wir erinnern uns, (laG jOllor Bnt.riiger gesagt hat, als or noeh lebt.e; na.ch drci Tllgen erst,ell

~It.

27, 55-G1.

lell; 641aD also das Grab bis zum dritten Tag sichel' bewachen,
sonst konnten die .hinger kOll1men und ihn stehlen und dem
Yoike sagen: er ist erstanden yon den Toten, und del' letzte
Betrug wiinle sehlinlll1er als cler erste. 65Pilatus sagte: ihr
sollt eine ,Yache haben, geht hin und sehafft Sicherheit, so
gut ihr konnt. 66Da gingen sie hin und sicherten clas Grab,
indeln sie clen Stein versiegelten unc1 clazu eind ,Yache ausstallten.
28, 1. Naeh clem Sabbat abel', in del' Dammerung auf
den Sonntag, ka111en l\Iaria ]1agc1alena uncl clie andere ]1aria,
das Grab zu besuchen. 2Und siehe dn. entstand ein groDes
Erdbeben denn ein Engel des Herrn k:un VOln HiInmel hel'Ilieder und w1ilzte den Stein ab und setzte sieh darauf; 3 sein
Aussehen ,yar wie das cles Blitzes und sein Gewand wei13 wie
Schnee. ~Und aus Furcht VOl' ihm erbeoten clie ,Vachter und
wurden wie tot. 5 Del' Engel abel' hub an und sprach zu den
'Yeibern: Fiirchtet euch nicht! Ich weiE, ihr sucht Jesus, den
Gekreuzjgtell. 6El' ist nicht hier,er ist auferstanden, wie er
gesagt hat; kommt, seht die Stiitte, wo er gelegen hat. jUnd
geht schnell hin und sagt zu seinen Jiingern: er ist erstanden
von den Toten und geht euch voraus nach Galilaa, dort werdet
ihr ihn sellen. 8iehe, ich habe es euch gesagt. sUnd sie
gingen schnell aus denl Grabe heraus mit Furcht unel groDer
}'reude und liefen, es den Jiingern zu verkiinden. 9Und siehe
(la begegnete ihnen Jesus und sprach: seid gegrii13t! sie abel'
b·aten herzu und erfaBten seine Fii.Be und warfen sich VOl' ihm
nieder. lODarauf sprach Jesus zu ihnen: geht, verkundet
meinen Briidern, daB sie nach GaliHia gehn sollen; clort -werden sic Inich sehen.
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. macht, zwischen clen paar Frauen, die schon ill GaliHia im Ge: folge Josu waren, unc1 den vieIen, clie lnit ihm zusammen den
I ,Veg nach J ernsalem lnachten.
Fiir Salome setzt er clie ?l1utter
del' Sohne ZebecHii ein, im Zusammenhange mit 20, 20. Auch
, 28, 1 fehlt Salome, clort ohne Zweifel mit Recht.
27, 57-Gl. Bei nIt (27, 57) fehIen die ,IV orte: es war nam-lich freitag, der Tag VOl' dem Sabbat (}lc. 15, 42). Die Angabe,
, clie einzige fiil" den Tag cler Kreuzigung, erscheint bei ~Ic allerc1ings
in eincm parenthetisehen Naehtrage; aber nach 27, G2 hat Mt sie
1
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cloeh gekannt, ebenso wie Le und Joa. )Ef!cd}~tSUtO verdeutlieht
in riehtigel' 'Veise den unbestimmten Ausdl'uek bei :Me (15, 43);
zum Dativ -rep )I'~CJou s. die Note zu 6,1. Die Vel'wandlung des
Ratsherl'n in einen reiehen :Mann el'kHirt sieh aus del' selben Absicht wie del' Zusatz des Le (23, 51), daB sieh Joseph an del' Verurteilung J esu dureh den hohen Rat nieht beteiIigt habe. In
27, 58 wi I'd die Vorlage verkiirzt zusammengezogen, w'odureh gewisse Sehwierigkeiten wegfallen; s. zu .Me. 15, 44-46. Das Grab
ist neu (27, 60), clie Frauen bleiben dort sitzen (27, 61); andel'S
wie bei nrc. ZUlli Stein vgl. ZDnIG 1872 p.800.
27,62-66 ist .ein Einsatz des nit, dessen Konsequenzen in
28, 4. 11--15 sieh zeigen. Es wird angenommen, daB mit del'
Auferstehung aueh del' Leib J esu aus clem Grabe versehwunclell sei,
und es soll unmoglieh gemaeht werden, dies auf natiirliehe eise
zu el'kHiren. Die Juclen zeigen eine Inerkwiirclige Voraussicht ("bis
ZUln c1ritten Tage") und Pilatus ein Inerkwii.rdiges Zutrauen zu
ihrer Voraussieht. Eine genaue Ortsangabe des Grabes fehlt auch
bei :l\It. KOuCJtwOla (27, 65. 28, 11) zeigt, daB solelle la.te-inisehe
'Vader nieht nul' deIn :Me eigentiim1ieh sind; ebenso AE')'tWYS~
(26, 53).
28, 1 entspricht saehlieh clem Verse :Me. 16, 2; die sehr auffallenc1e Absieht, die Leiehe iIn Grabe uoeh zu sal ben, fehlt boi
~it uncl Leo Abel' 0~E 1'OW (jfJ~~(f.Twv (Blass § 35, 4) seheillt Zll
zeigen, daB I\It den Vel's nIe. 16, 1 cloeh kannte. Aueh {hWp~GCl.l
1'0'1 1'r.I.'.pf)V ist ein Naehhall aus ~Ic. 15, 47; clenn naeh nit. 27, 61
ist es ul1vel'stiincllich, daB dio Frauen sieh das Grab 110eh erst basehon wollen.
28, 2. 3 '1St veriindel't. aus nic. 1G, 3-5. Die bei I\ic schon
vergangeno Auferstolnmg erl'olgt boi nit erst in dieseln nlomellt,
win1 jedoeh aueh bei ilnn bloD durch das Symptoln kenntHeh golnacht, clar.~ del' Stein abgewiilzt wirc1. Nul' gesehieht dies nicht,
wie bei nIc, c1urch cla.s Durehbroehen J esu seIber, sondera ein
Engol wiilzt j11m dOll SLoin ans clem 'Vege.
28,·J. Die 'Vaeh tel' erschrecken, jedoeh nicht ii.ber clas Erelboben, sondern libel' (len Anbliek. des EnO"els.
Das 1st eine Nacht>
wirkung von nlc. IG, ~), "\vo (lie Frauen el'schreeken, denen a.lloin
dol' Engel orscheint.
28,0-7 wosentlich wie Me. lG, G. 7. Petrus wird nie1d, hcsondors gonannt - was doch soino gnton Grlindc hat (1. Cor.
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1;\ b). " Tell (del' Engel) habe os ouch gosagt" (28, 7) ist koine Yer. bcssorung fiil': er (Jesus) hat os outh gesagt CMc. 1G, 7).
28: S \"ie :DIc. 1G, 8, indossen Init V er~inc1orungen. Slatt xal
r;uoSv d ...ov bei nrc hei13t es bei l\It. iIll GegenteH: a....a·(p:"t),'=<t ~Ot;
U';dh~J~a.t; a.u,au. was freilich zu dClll Yorhergehenc1en bessel' l)aI3t.
\ .
28, 9. 10 fehIt bei l\Ic. DaD Jesus den ", eibern in J ernsalem
erscheint, grein dem YOI'; daB er den Jiingerll in GaliHla erseheinen
will. Inc1essen erscheint er nul', um die Best.eHung an die Jiinger,
die SChOll der Engel don eiber11 aufget.ragen hat, zu wiederbolen.
Die schinlp1liche Flucht del' JUnger nnch GaliHia wird hier durch
·eino11 ausdrilckliehen Befohl Jesu gerechtfertigt. - Trotz cliese.ill
N a c h t rag esc hI i e 13 t nI t den Auf e r s t e hun g s bel' i c h t g en au
all de III s e I ben P n n k t e w ie i\I c; hi n tel' 1\1 e. 16, 8 hat e I'
nichts mehr gelesen.
'-'
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l\It. 28, 11-20.
,Vie sie gingen, kamen eillige yon del' ,V ache in clie
Stadt und meldeten den Hohenpriestern alles, \vas geschehen
war. l'2Und sie kamen zusammen mit den Altesten und faDten
BeschluB und gaben den Kriegsleuten reichlich Geld und
sprachen: 13sagt: seine Jiinger sind des N achts gekomInen und
haben ibn gestohlen, wahrend wir schliefen, 14 und wenn es
clem Lanc1pfleger zu Obren komlnt, so wollen wir ibn beruhigen, so daB ihr auDer Sorge sein konnt. 15 Sie abel' nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren, und
clieses Gerede verbreitete sich bei den J uden bis heute.
IGDie elf Junger abel' gingen nach Galilaa, auf den Berg,
wollin Jesus sie beschieden hatte. 17Und sie sahen ihn und
warfen sich VOl' ihm nieder, andere abel' zweifelten. 18Und
Jesus trat heran und rec1ete zu ihnen also: :iYIir ist aIle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. 19Geht also und
bekehrt aIle Volker und tanft sie im N amen des Vaters und
des 30hnes und des heiligen Geistes 2°undlehrt sie alIes halten,
was ich euch befohlen habe. Unel siehe, ich bin bei euch aIle
Tage bis an das Ende del' 'Velt.
In 28, 11-15 verraten sjch sonderbare Begriffe von romischen
dolc1aten und von einem romischen Prokurator.
DaB Jesus die
fungol' auf einen Berg beschieclen hatte (28, 16), ist ganz neu; es

1\It. 28, 11-15.
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besteht kein Zusannnenhang von 28, 16 ss. 111it deln VOl'hergehenclou.·'
Del' Berg ist wol del' Verklarungsberg (17, 1). l\la{hFEuELv (28, 19)
heiBt ZUln Christentull1 bekehren, Jii.ngcr ist s. v. a. Christ. Del'
Taufbefehl und die Dreieinigkeit erscheint iIn N euen Testament nul'
an diesel' Stelle. Indessen hat Conybeare (ZNT'V 1901 p. 2758S.)
nachgewiesen, daB Eusebius in seinen vol'nidinischen Schriften deIP
\V ortlaut unserer Stelle immer nul' so anfiihl't: TCOpEUOEY~S~ p.a.Q'Ij-,'
,
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ohne Taufbefehl und ohne trinitarische. FOl'lnel; vgl. Usener im Rhein. l\ius. 1902 p. 39ss .. Dadul'ch
wiirc1en die nierknlale einer sehr spaten Entstehungszeit VOll l\It.
28, 16-20 eingeschrankt. In 28, 20 ist yon del' Predigt des EVallgeliums, 'welches den gekreuzigten und auferstandenen Chl'istus zum
Inhalt hat, keine Rede, sondern nul' von Geboten J e s u. Die HoIrnung del' Parusie tritt zuriick hinter del' bestandigen Anwesenhcit
Jesu bei den Seinen schon in. del' Gegenwart (18, 20).
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I. Le. 3, 1-4, 15.
§ 1. Le. 3, 1-20. Q*.
1m fiinfzehnten Jahre del' Regierung des Kaisers Tiberius,
als Pontius Pilatus Landpfieger yon Judaa war und Hm'odes
Vi erf'ii.rst yon GaliHia, sein Bruder Philippus abel' Vierfiirst
yon Ituraa. und Tnichonitis, und Lysanias Vierfiirst yon Abilene,
:lunter den Hohenpriestern Hannas unc1 Kaiaphas - geschah
clas
ort Gottes zu Johannes dem Sohne Zacharias in del'
'Yii.ste, 3 und er kam in die ganze Umgegend des Jordans und
precligte die Taufe del' Buf3e zur Vergebung del' Siinden; 4wie
geschrieben steht im Buch del' 'Vorte des Propheten Esaias:
,~eine Stimme ruft in del' 'Vilste: bahnt dmn Herl'n die Stra13e,
macht ihm die 'Vege grade, 5jede Schlucbt sol1 ausgefiillt·
und jecler Berg und Hilgel geebnet werden, Gund alIes Fleisch
sol1 clas Heil Gottes schauen." rEI' sagte nun zu den Scharen,
die zn ihm hinauszogen um YOI' ihm getauft zu \verden: Ihr
Otterngezii.cht, weI' hat euch gesagt, daD ihr denl drohenden
ZOfne entrinnen werdet! 8 Bringt Frilchte, die del' BuDe ziemen!
Und fangt nicht an bei euch zusagen: wir haben Abraham
zum Vater; denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen
Kinder Abrahams hervorbringen. 9 Schon ist die Axt den
B~lumen an die'Vurzel gelegt; jegliche~ Baum, del' nicht gute
]:rucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
l°Unc1 das Yolk fragte ihn: was sollen wir tun? llEr
antwortete und sprach zu ihnen: wei' zwei Rocke hat, gebe
clem ab, del' keinen hat, unc1 weI' Speisehat, tue ebenso.
12 Auch die Zollner kamen, sich taufen zu lassen, und sagten
zu ihm: :Meister, was sollen wir tun?· l3Er spracli zu Ihnen:
treibt nicht mehr ein, als was euch vol'geschrieben ist. 14 Auch
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ICriegsleute fragten ihn: was sollen wir hinwiec1enull tun?
Und er sprach zu ihnen: iibt gegen niemand Raub und.o Erpressung.
15Da abel' die Leute voll Envartung waren und sich 11ber
Johannes Gedanken machten, ob er vielleicht del' Christus
wii-re, 16hub Johannes an und sprach zu ihnen allen: Ich taufo
euch mit 'Vasser, abel' ein Starkerer als ich ist im ICommen,
dem ich nicht wert bin den Schuhrieluen zu lOsen, del' wird
euch luit heiligem Geist und Feuer taufen. 17 Del' hat die
,Vorfschaufel in del' Hand, urn seine Tenne zu l'einigen, uurl
er bl'ingt den 'Yeizen in seine Scheuer, die Spl'eu abel' ve1'bl'ennt er Init unlOschbarem Feuer.
18 Auch vieles andere vel'kiindigte er 11lahnend 'den Leuten.
19 Herocles abel', da er oft von ihm Vorwiirf'e zu hol'en bekam
wegen del'I-Ierodias, del' Frau seines Bl'udel's, und wegen anderer
Frevel, die el' beging, 20tat .ein Ubriges und schlo13 Johannes
im GeHingnis ein.
3, 1. 2. In deln gelehrten S3Tnchronismus findet sich welligstens
ein genaues Datnm, nalnlich d(~s 15. Jal11' des Tiberius, welches
im Orient von Herbst 28 bis Herbst 29 A. D. gerechnet sein wird.
Es gilt nicht bloB fill' den TKufer, sondern auch fiil' Jesus. Abel'
nui· fill' den Anfang seines Auftretens, nicht auch fiir seiu Eude,
wie eine alte kirchliche Rechnung (dnobus GeIninis) annill1111t. Denn
sonst IniiBte J esns schon llach hBchstens halbjahriger 'Virksamkeit
gekreuzigt sein, Ostern 2U. Das ist schwerlich die :Meinung des
J.Jc und steht il11 ,Yic1erspruch zu del' Geschichte von1 Ahrenansraufen
del' Jiinger, die in den Anfang del' galila,ischen Pel'iode und in
die Ostorzeit falIt. Es wircl vielmehr anznnehmen sein, daB Jesus
nach Lc jec1enfalls nicht friiher als zu Ostenl 30 gekrenzigt ist.Lysanins wnrcle schon A. 34 VOl' ehr. hingerichtet, abel' soin l)nminimn behielt seinen Namen (.los. Bell. 1, 398 und Bfters) und
bEeb selbstanc1ig bis auf Agl'ippa. 1. Dadurch wurde Lc zu seinem
Irrhlln verfilhrt; den Josephus kannte er nicht. Die Zusammenstellung von Hannas und Kaiaphas ist zwar nicht korrelct, abel' sell1'
begreiflich, da Hannas die IIerrschaft behielt, wenn auch sein
Schwiegersohn das heilige Amt inne hatte.
3, 2-6. Den Vatersnamen des Ttl-ufers fiigt Lc zu, die 13eschl'eibnng SOlner Tracht uncI Nahrnng HiJ3t er aus, c1ilS Citilt e1'weitert ere
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3. 7-9 wie l\It. 3, 7-10.

Die ,Yorte sind bei I.JC nicht an
die Pharisaer und Saddncaer gerichtet und nicht nut 3~ 16. 1'7
. eng yeruunden. Uber lvcI)~tr)v (J.l),~QU 3, 7 (D) s. zu ilrc. 1, 4. 5.
3~ 1U-14. Ein gegen die vorhergehende wuchtige Hede 111er1:Heh abfallender Zusatz, mit eigentiinllich griechischen Ausdrii.cken.
Johannes stellt keine hohen Forc1erungen; auch,yo sie libel' das
bii.rgerliche MaE hinausgehn, reichen sie doch ll":cht an die del'
Bergpredigt heran; vgl. 3, 10 nlit 6, 29. Darin 1iegt \Yo1 Absicht.
Die Soldaten sind jii.dische Soldaten des Antipas, der auch liber
Pel'iia herrschte; die Zollner sind ebenfalls Juden. Ouwol verschie. dene Schichten neben einander aufgefii.hrt ,Yerden, werden die Pharisiier und Sadduciier doch auch hier nicht mit genannt; hn Gegent zu 1\'1 t'. V, t. ...91 , u ....
saz
3,15-17 wie l\It. 3,11. 12. Der motivirende Eingang 3,15
erinnert an Jon. 1, 19ss. Dies ist nicht die einzige Spur dayon,
daD Lc (len Ubergang zu J oa bi1det.
3, 18-20. Den Abschnitt :Mc. 6, 17-29 laBt Lc .aus. Den
Tod des Tiiufers erzKhlt er ii.berhaupt nicht; die Nachricht, daB
clerselbe wegen der Herodias gefangen gesetzt wurde, . gibt er wegen
Me. 1, 14 schon hier im Anfang. - Das Sub st. Eoa.,,(,,(eAtOV findet
sich bei Lc so wenig wie bei Joa, dagegen oft das den iibrigen
Evv. nicht gelaufige Verbum EO a.·'("(E),{'EU{}cn , welches hier (3, 18) den
Tuufer zUln Subjekt hat. All (3, 19. 21) wird gesagt fliT ander,
wie inl Semitischen. Das biblische -rrpoue{}"xEv (3, 20) kOlTIlTIt nul'
! bei Lc
VOl', es wird hier durch clas asyndetische 'l.!X"dx),~t~~V erganzt,
,sonst durch den Infinitiv.
u
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§ 2. Le. 3, 21-38.
Es gescbah abel', als bei del' Taufe des ii.brigen Y01ke8
auch Jesus getauft ,vurde und betete, daB del' Hhllmel sich
auft.at" 2211nd del' heilige Geist in leib1icher Gestalt ,yie eine
Taube auf ihn herabfuhr und eine Stimllle vom Hhnmel kan1:
du lJist Inein geliebter Sohn, c1ich babe ich erwiihlt.
23 Jesus war abel' [als er <lnfing]
etwa dreiBig J ahr aIt
unc1 galt Hir einen Sohn Josephs. . . . 38 des Sohnes des Enos,
cles Sohnes Seths, des Sohnes Adams, des Sohnes Gottes.
3, 21. 22 ... Jesus liiBt sicb taufen wie qie andern; del' anclY
I clem
Mt unc1 clem Hebraerevangeliuln unbebagliche Akt wird in
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einemN ebensatze abgemacht und nul' nicht ganz unenyahnt gelassen. DaB del' HiInmel sich offnete, ist niehtso sehr "!irkung
del' Taufe .als des Gebetes; . vgl. 9, 28. 29: Der Geist wird zum
heili gen Geist; diesel' findet sich bei Lc haufiger alsbei :nrc und
nH, und in einer' mehr ehristliehen Bedeutung. In D lautet die
Stimme nach Ps. 2, 7: du bist mein Sohn, heute habe ieh dich
gezeugt. ~ioglich, daB dies fiir Lc die echte Lesart ist. Gauz
im 8inne del' urspriinglichen Uberlieferung bei :Mc ,Yird danlit die
Taufe als del' :Moment bezeichnet, wo Jesus durch den Geist ZUll
Sohne Gottes wird. Abel' die Beziehung vO.n l\'Ic. 1, 11 "du bist
mein geliebter Sohn" zu nfc. 9, 7 "dies isf mein geliebter 801m"
geht dann verloren" Auch hat ein Citat das V orurteil gegen sich.
3, 23 - 38. 'Venn man die Angabe, daB Jesus etwa dreiBig
J ahr aIt wai' ~ mit clem Datum 3, 1 kombinirt, so ware er zu Beginn del' christlichen .Ara geboren. N aeh 1, D ist er noch unter
lIm'odes dem GroBen geboren,~, del' gegen Ostern des J ahres 4 VOl'
ChI'. starb. ' Nach -2, 2 abel' erst zur Zeit del' Schatzung des Quirinius, die A. D. 6 stattfand. :Man hat keinen Grund anzunehmen,
claB die Daten 1, 5 . unc1 2, 2 von dem selben Autor stallllllen, del'
geglaubt habe,' die Schatzung 'des Quirinius sei '\,"omoglich noeh· zu
Lebzeiten odeI' doeh unmittelbar nach dem Tode des alten Herodes
geschehen. Denn die Erzahlung' 2, 1 ss. fuEt clurchaus nicht auf
den Vorausset.zungen von Kap. 1, sondern beginnt ganz neu, wiederholt, was aus Kap. 1 schon -lfekannt sein miiBte, und laBt yon del'
jungfraulichen Gebnrt nichts Inerken. Geht llHln also von 2, 2 aus
und vereint c1mnit 3, 23, so luuB Juan mit dem Tode JesH 11i11abgehn bis auf A. D. 35, das letzte Amtsjahr des Pilatus. Ygl.

13, 1-0.
Die Genealogie steht bei Lc nicht in del' Vorgeschichte Ul1fl
wiclerspricht in del' Tat wenigstens deln ersten Teil clerselben, clem
Kap. 1. Denn niemand konnte auf clen Gedanken kommen, Jesns
als Davidssohn von seiten seines Vaters zu erweisen, del' dn,
glaubte, er sei gal' nicht seines Vaters Sohn. Darulll 111u8 auch
(las ill; EVOf.L{(E:~O als Korrektur betrachtet werden. Uber die giillzliche Beziehungslosigkeit del' beiden GenealoO'ien
und nIt.
b
_bei Lc
braucht nichts Inehr gesagt zu Ylerden; auffallend ist., daB die beiden
unehrlichen :n:Iiitter, Thalnar und Rahab, von l\1t hen'orgehobcn
werden und nicht von Lc, <1er sonst eine ausgesprochene Vorliobe
fiir so' etwas hat. DaB Adam del' Sohn Gottes genannt wircl, lehrt,
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In \';le verschiedenartigeIll Sinn der Ansc1rnck gebraucht 'werden

konnte. In 3, 23 fehlt ao"/ou.syO;
oder Eo"x.6u.svo~
in der Syra
S.,
• I.... •
• '"'
~
..
yermntlich Init Recht. Zu cd)"~o; .. 'I-1JCiOU; s. zu ?\Ic. 6, 17; grade
bei Lc erscheint Cf.U~o; haufig iill semitischen Sinne, nalnentlich
,
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§ 3. 4. Le. 4, 1-15. Q*.
Jesus abel' kehrte heiliges Geistes voll VOln Jordan zuriick.
l:ncl er ward durch den Geist in der 'Viist.e umgetrieben
:! yierzig Tage lang, und dabei vom Teufel ve1'sucht.
U~d er
aD nichts in jenen Tagen, und als sie zu Ende waren, hungerte
ibn. 3Da sprach der Teufel zu ihm: bist du Gottes Sohn, so
sag diesem Steine, daB e1' Brot werde. 4 Und Jesus erwiderte
ihm: es steht geschrieben: nicht von Brot allein lebt der
nlensch. 5Und. er fiihrte ihn empor und zeigte ihm in einem
A ugenblicke aIle Reiche del' 'Velt, Gund sprach zu ihm: dir
will ieh diese ganze :Macht [und ihre HerrlichkeitJ geben, c1enn
Inir ist sie iiberlassen und ich gebe sie wern ich will, 7 also
wenn du mir huldigst, solI sie ganz dein seine sUnd Jesus
antwortete und sprach zu ihm: es steht geschrieben: dem
Herrn deinem Gott sollst du huldigen und ibm allein dienen.
9Und er brachte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf einen
Vorsprung des Reiligtums und sprach zu ihm: bist du Gottes .
Sohn, so wirf dich hinab von hier, 10 c1enn es steht geschrieben:
e1' wircl seinen Engeln deinetwegen Befelll geben, dich zu behiiten, lluncl sie werden dich auf den Ranc1en tragen, daB c1u
deinen FuB nicht an einen Stein stoBest. 12Unc1 Jesus sprach
zu ihm: es ist gesagt: du sollst den Herrn deinen Gott nicht
versuchen. 13Unc1 als del' Teufel aIle Versuchung erschopft
hatte, stand er eine ,Veile Yon ibm abo
Und Jesus kehrte in del' Kraft des Geistes zuriick nach
GaliHia, und ein Gerede verbreitete sich durch die ganze Umgegencl ii.ber ihn, 15 unc1 e1' lehrte in ihren Synagogen und ward
von allen gep1'iesen.
14

l'

Die messianische Hauptversuchung steht bei Lc nicht am Ende,
sondern in c1er nIitte, so daB dann das urrCf.jz crCf.'W.vu. nicht mehr
paBt, welches ilbrigens auch hinter 9, 22, fehlt. Der zweifache
Bii.hnenwechsel wird vermjec1en. Del' Teufel (otci~o)..o~, sonstnur
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noch 8, 12) beruft sich erst dann selbeI' auf die Schrift, naehdem
er zweimal durch die Schrift abgewiesen ist; er hebt stark hervor,
daB ihm das Reich del' ,Velt gehore - wie bei J oa. In 4, 1 ist
del' Geist nicht mehr ein von J esu unterschiedenes handelncles
Subjekt wie in ~:Ic. 1, 12; SY 'rep 'ItY. wird vorher erkHirt clureh
"voH hei!. Geistes" und nacliher (4, 14). durch "in del' Kraft des
Geistes" . Die Versuchung scheint nach 4, 2 wahrend del' vierzig
Tage durchzugehn, abel' nach 4, 3 beginnt sie doch eigel1tlich erst
am El1cle dieses Zeitraums. ~1:it xed "C~Y 06~ClY ClutWY 4, 6 HiBt sieh
nichts anfangen; vielleicht sind diese \V orte an eine falsche Stelle
geraten. Die hebraische Form IEpouO'ClA1Jp. geht bei 1c durd1. Die
Andeutung 4, 13, daB del' Teufel es bei diesel' Versuchung doch
nicht habe be"wenden lassen, entspricht sehwerlich del' urspriinglichen Absicht diesel' Geschichte, wonach viehllehr Jesus die Verlockung, als" jiidischer ~:1essias aufzutretel1, 110eh VOl' dem, Anfang
seiner Laufbahn ein fiir aHemal iiberwunden hat. - D konformirt
nach 1\It, so· auch sonst vielfacIi nach ~Mt und 1\1C.
In 4, 14 wird del' Anfang von 4, 1 wieder aufgenolllmen. Den
Aufruf zur BuBe 1\:1c. 1,15 laBt Lc aus; vgl. zu 4, 18. Er redet
nul' von del' Lehrtatigkeit J esu illl allgeIlleinen und berichtet in
Ubereinstimmung mit 1\1c, daB er sofort groBes Aufsehen erregt.
und allgeIneinen Beifall gefullden habe.

II. Le. 4, 16-7, 50.
Le. 4, 16-30. § 28.
Und er kam "naeh Nazareth, wo er aufgewaehsen war,
und ging nach seiner Gewohnheit alll Sabbatstag in die Synagoge. Dnd er siand auf, unl vorzulesen, 17 und es wurde ihm
das Bueh cles Pl'opheten Esaia.s gereieht, und da er da.s Bneh
aufsehlug, stieB er auf eine Stelle, wo gesehrieben stand: 18 del'
Geist des Berrn ist iiber mil', deshalb hat er lllieh gesalbt; den
Annen das Evangelium zu verkundigen hat er 1nieh gesandt,
19 anzukuncligell den Gefangenell, daB sie loskolnmen una den
Blinden, daB sie wieder selwn sollen, Gebroehene in Freiheit
zu lassen, l),nzukiindigen das willkol1nnene Jahr des Herrn.
20 Und er schIng das Bueh Zll, gab es dem Diener und setzto
sieh, und Aller Augen in del' S)rnagoge waren auf ihn ge-

4,16-30.
rie~ltet.
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er begann zu ihnen zu sagen: heute ist diese
Schrift erfitllt, die ihr soeben gehort habt. ~!?Und aIle gaben
ihm BeHaIl und staunten ob . del' liehlichel1 ,Vorte, die aus
seinen1 :l\Iunde kamen, und sagten: ist das l1icht del' Sohn
Josephs? Z 3 U nd er sagte zu ihnen: allerdings werdet 1hr zu
l11ir das Sprichwort sagen: Al'zt, heil c1ich seIber! was in Kapel'l1<1um, wie wir horen, geschehen ist., cbs tu auch hier in
deiner HeiInat! :HEl' sprach abel': Amen ieh sage euch, kein
Prophet finclet in seiner Heirnat willkolllmeneAufnahme. 25,Yahr_
Heh iell sage each, viele ,Vitwen gab es in Israel In clenTagell
Elias, als del' Himmel c1rei Jahr und sechs :Monat verschlossell
\yal' und eine groBe Hungersnot iiber das ganze I-1ancl kaill,
:i6 un d zu keiner von ihnen wul'de Elias gesandt, sondern nacll
Sarepta in1 sidonischen I-1ande, zu einer Heidin. 27Und viele
Anssatzige gab es in Israel zur Zeit des Propbeten Elisans,
und keine1' von Ihnen wurde gereinigt, sonderll NaeInan, del'
Heide. ::sDa wurden aIle in del' Synagoge yoll Zorn, als sie
clas harten, 29 und standen auf unc1 warfen ihn aus del' Stadt
hinans unci fiihrten ihn an den Rand des Berges, auf dem die
Stadt gebaut ist~ urn ihn hinabzustiirzen. 3°Er abel' ging mitten
c1nreh sie hin seiner ,Vege.
Anders wie IVlc HiBt I-1c Jesus in seiner Heill1at anfangen und
erst, nachclem er dort tibel aufgenommen 1st, nach Kapernaunl
iibersiedeln. ,Vegen diesel' nattirlich~n und naheliegenclen Annahme
(vgl. auch nit. 4, 13 am Anfang) schiebt er den § 28 (Mc. 6, 1-6)
;hierhe1' vor und laBt ihn hernach an seiner Stelle aus. Ein ahll,liches Verfahren wiederholt er oftel'S , so bei § 5 (5, 1 ss.), § 70
;(7, 36ss.), § 63 (10, 25ss.), § 49 (10,18), § 68 (17, 6s.). Es ge:lingt ihm jedoch nicht, die Spuren del' urspritngliehen, 'weit spa'teren Ansetzung del' Szene in Nazareth zu verwischen; s. zu 4, 23.
4, 16. 17. In Ankniipfung an 4, 15 ,vird hier, und nul' hier,
: an einem bestimn1ten Beispiel veranschaulicht, wie Jesus orc1nungstmaBig am Sabbat in del' Synagoge lehrt. -In wie weit hier genaue
.Kenntnis del' jiic1ischen Sitte vorliegt, laBt sich schwer beurteilen;
Imit dem spateren rabbinischen MaB darf man nicht ohne weite1'es
imesscn.
4, 18-21. Del' zuHillig aufgeschlagene prophetisehe Text ist
; del' locus classicus yom Evangeliunl del' Annen, del' aueh in 7, 22
I(Mt. 11, 5) und in nH. 5, 3. 4 zu grunde 'liegt. Jesus eroffllet
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seine Predigt damit, daB er sich .sofort selbeI' zum Objekt lll<lcht:
ich bin cler mit dem Geist des Herrn Gesalbte, den del' Prophet
Ineint. Er weissagt nicht das Bevorstehen des Reiches Gottes,
sondern er sagt: das J ahr del' Gnade ist jetzt Init clem Beginu
meines ,Virkens eingetreten Er ruft nicht zur BuBe auf, sondern
bringt den Annen clas Heil und die Erlosnng. Das Programl1l
rdc. 1, 15 wird von Lc (4, 15) 11lit voller Absicht ausgelassen und
ein ganz anderes an die Stelle gesetzt. V gl. zu ~1t. 5, 1. 2 und
4, 17. - Das bibHsche
EtVSY-SY (4, 18) bedeutet: infolge c1avon
claBo 'Ev 'tOt~ wulv up.illY (4, 21) muE eng Init ~ ,pacp~ aU't1] \'e1'bunden werden.
4, 22. Da die Leute ihn freudig bewundern, so soIl auch die
Frage aln SchluB nicht bosartlg gemeint seine Del' Umschlag del'
Stimlnung erfolgt erst in 4, 28.
4, 23. rrciVTW~ kann in diesem Zusamnlenhange nul' bedeuten:
bei aIle demo 8ehr merkwii.rg.ig ist das TeInpus von EPStTS, nalllHch das Futuruln. Jesus kann sich ii.be1' den gegenwartigen Beifall
seiner }\fitbiirger nicht freuen, weil er weiB, es wei'de in 'Zukunft
ganz anderskonllnen. Er antezipirt seine noch gar nicht <lngefangene 'Virksalnkeit in Kaperllaunl, und er sieht noch darilber
hillaus, daB er sie in Nazareth nicht mit gleicheIll E1'folge foriset.zen
und deswegen dort dem Spott. verfallen werde.· Es wi1'd futurisch
Bezug genolnulell auf die Erzahlung § 28, die doch zugleich in die
Gegenwart vorgeschoben wird. Dadurch entsteht ein seltsames
Schillern zwischen den Zeitell. Auch das Schelten ii.be1' ein noch
erst bevorstehendes Benellll1en 1st seltsam, nanlentlich da die Gescholtenen lIn Augellblick f1'eundlich gesollnen sind~
4, 24. A III e n sagt Lc seltener als die anderen Evangeliston,
wie e1' iiberhau pt fremdsprachliche Ausdriicke lIn Griechischen yeI'meidet.
4, 25-27 ist dem Lc eigentiilnlich und gehort eigentlich nicht
in c1ieson Zusanunenhallg. Denn del' Gegensat.z ist hier nicht. .innol'jiidisch, . or spielt nicht zwischen Nazareth und Kapernaum, SOndeI'll
zwischen Israel und den Heiden. Lc setzt schon hier (iihnlich 'wic
JUt. 8, 11. 12) clamit ein, daB nicht den Juclen, sondera dOll
Heiden das Heil wic1er1'ahren wirel. St.att 7tpO~ "(UVCilXCI. X~p(J.v (4, 2G)
]nii.Bte es heiDen: 7tpOC; ,. 2Up(J.V, d. h. ~"i.Y,,)~ statt· ~~tJj~; gonllu
die selbe Verwechslung findet sich in del' Syra S. zu Me. 7, 2G.
AI' am ~i er 1st kein nutionaler, sondern ein religioser BegriO', del'
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sich lnit "E/J:'1v (~lc. 7, 26) deckt und Heide bedeutet; es ware
aurh in 4, 27 bessel' lllit 6 E/,k'lv zu ii.bertragen gewesen als lUjt
o IUPQ;. DaB die :Frau eine ,Vit;\Ye war, versteht sich von selbst,
da nach dmll V ordersatz iiberhaupt nul' ,yitwen in Betracht kOllllnen;
es darf also nieht an del' nachdriicklicbsten Stelle des Satzes wiederholt werden. Vielrnehr muD, wie bei Namnan und genall an del'
gleichen Stelle, betont werden, daB sie eine Heic1in war; denn daran
hKngt del' Sinn des Ganzen. Dabnan ,,,endet ein, daB jUVCd'XCl X~pClV
den ~oA/,('ll Z.~pClt vollig passend gegeniiber stehe. :Man wiirde dann
abel' zunachst e1'warten: viele ,Vitwen ... und nul' zu einer
einzigen. Und ferne1' "ware das nicht vollig passend, sondern
durcbans unpassend. Denll die Pointe beruht nicht auf" dem Gegensatz zwischen del' Vielzahl und cler Einzahl, sondern auf dem
zwischen Israel und den HEdden. In del' folgenden Parallele steht
ja auch den vielen Aussatzigen in Israel nicht Naeman del' Aussatzige gegenii.ber, sondern Naernan del' Heide. illoglich, daB del'
In·t.um Z~Pr:J. durch Reminiscenz an 1 Reg. 17, 9 befordert ist. Er
beweist eine schriftliche aramaische Grundlage fur Lc.4, 25-27 .
. Seine Aufdeckung ist darum wichtig genug, wenngleich l\'Hinner
. von Geist, wie ,Vernle, nicht einsehen, warum man sich Miihe
: gibt, eine Buchstabenverwechslung nachzuweisen. El f.L.~ ist
ell a, aclversativ und nicht exceptive
4, 28. Del' Arger ii.ber einen Vorwurf, den sie bis· jetzt durch; aus nicht verdient haben, treibt die Leute von Nazareth dazu, das,
was Jesus in 4, 23 erst fur spatere Zeit in Aussicht nimmt, sofort
~ zn tun und noch schlhnmeres. Von ihm selbeI' gereizt, bricht ih1'e
: Bosheit vorzeitig aus. Nach diesel' Erfahrung kann er dann abel'
nicht noch einmal in del' Synagoge seiner Heimat auftreten, als
, ware nichts gescllehen. Es ist nach 4, 28 unmoglich, die Erzahlung
in l\rc. 6, 1-6 so mit del' in Lc. 4, 16 SSe zu vereinigen, wie es in
4, 23 durch das Futurum SPSt"ts versucht wird.
1, 29. 30 erinnert an J oa. 8, 59. Fur q)y.oo6p.Yj"to liest D das
Perfektum, dessen Sinn abel' auch durch den Aorist ausgeclri:ickt
,,,e1'(len kann (Blass § 59).
f/

I

I

§ 6-8. Le. 4, 31-44.
Dnel er l{am hinab nach Kapernaum, ejner Stadt in Galilaa,
und lehrte sie aIn Sabbat, 32 unel sie waren betrofl'en ob seiner
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1Jehre, denn seine Rede war mit lvlaeht. 33Es war abel' in
del' Synagoge ein :Menseh, del' einen Damon ,hatte und er
sehrie laut auf: 34 was· haben wir mit dir zu sehaffen, Jesus
von Nazareth! ieh wei13, weI' du bist, del' Heilige Gottes.
35Und Jesus sehalt ihn und spraeh: haIt den M.und und fahr
aus von ihm. Und indeul del' Damon ihn warf und aufsehrie,
fuhr er von ihul aus, ohne ihm zu sehaden. 3GUnd Staunen
fiel auf aIle, und sie l'edeten unter einander und sagten: was
ist das fiir eine Rede! mit Vollmaeht und lllit Erfolg gebietet
er den unreinen Geistern und sie fa11l'en aus. 37Und del' Ruf
von ihm drang naeh allen Seiten del' Ulugegend.
3S Aus del' Synagoge 'abel' maehte er sieh auf und kam
in das Haus Simons. Sinlons Sehwiegenllutter abel' war mit
seh werem Fieber behaftet, und sie baten ihn ihretwegen. 39 Und
er ging ii.ber sie stehn und sehalt das :Fieber, und es .verlieB
8ie, und sogleieh stand sie ~uf und bediente ihn. 40 Als abel'
die Sonne untel'ging, braehten AIle ihre Kranken nlane,herlei
Art zu ihm, und er heiIte sie, indem er einem jeden die I-Iand
auflegte. 41 Es fuhren aueh' D~iIllollen aus vielen aus, die
sehrien und sagten: dn bist del' Sohn Gottes! Und er sehaIt
. -sie ~nd lie13 nieht ZU, daB sie rec1eten; denn sie wu13ten, daD
er del' Christus war.
42 Als es abel' .Tag wurde, ging er hinaus an ein,ell eins(unen Ort, und die Lente suehten ihn unel gelangten zu ihm
und wollten ihn festhalten. 4:1Er abel' sagte zu ihnen: ieh
luuD aueh den anelerll Stadt.en das EvangeliUlll YOnl Reich
Gottes verkiinden, denn dazu bin ieh gesalldt. H Und er sagt.o
die Kunde in den Synagogell von Judiia.
Die Ubersiedlung von Nazareth naeh Kaperllaulll ist bei J1e
dureh 4, 16-30 aufs beste l110ti virt. DaB er es fur not.ig hliIt,
Kapernamll aJs eine Stadt in GaliIaa zu bezeiehllen, verdient. Beaehtung; clie paHistinisehe Geographie ist seiI18n Lesern fremd llnd
ihm selbeI' (luch. Die Berufung del' vier l\Iensehenfiseher (§ :))
fehlt unel wircl c1urch 5, 1-11 el'setzt. In 4, 38 ist nul' von Simon
die Hecle, del' als bekanllt. gilt, nieht auch von Andreas. naB
Jesus friih morgens in del' Ehsmnkeit beten will, wird in oJ, 4~
iibergangell. Dazu kommen noeh einige andere Abweiehungen YOll
nIc. Die Lehre J esu wird nieht Jnit del' del' Schriftgelehrtcn Y01'glichen, und er fa13t die kran ke Frau nieht bei del' Hand; dol' 1n-

4, 31-44.
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halt des Evallgeliums ist das Reich Gottes. nYEU~~ O~l~OY{Ot) r1x~
Bip-cot) (4, 33) ist eine gr~llnmatische Harmonisirung del' Varianten
. o~t~6YloV nnd J.YEU~ex rlxd.Oexp-COY, welche in D noch lose beieinander
stehn. "El' gebietet uncl sie fahren aus" (4, 37) ist al'amaische
Redeweise; del' Inhalt des Befehls ergibt sich aus del' Ausfiihl'ullg.
I1C:P~Zp~~t;( (4, 39) sagt Lc fiir sMM;. J u c1 aa (4~ 44) scbIieBt bei
ihm GaliHia ei11; vgl. 1,5. G, 17. 7,17 uncl D 28,5.
Erst Init 4, 31 hat das EvangeIium l\farcions begollnen: ,)n1
15. Jahr des Kaisers Tiberius kalll Jesns hinab nach Kapernaulll."
Das Vorhergehende fehlt. Nul' nicht die Nazarethgeschichte (4, 16
.-30), die jedoch erst nach 4, 39 foIgt und zwischen 4, 39 uncl
4, 40 gestellt wird - an eine yollkOlnmen unmogIiche Stelle; clenn
del' Ubergang von 4, 30 zu 4, 40 ist absurcl, in 4, 408S. kann nicht
Nazareth die Szene sein, sOlldel'n nul' Kapel'naum. Usenel' ('Veih:naebtsfest p. 80ss.) meint freilich, die Geschiehte stiinde dort besser,
weil dann die 'Yirksamkeit in Kapernalun, worauf sie Bezug
nehme, in del' Tat vorausgehe. Abel' es geht mit 4, 31-39 viel
zu wenig voraus, urn die AuBerullg 4, 23 (an gen 0l111n en , sie beziebe
sieb auf Vergangelles und nicht auf Zukiinftiges) wirkIich zu erldaren. Und wenn nun einmal del' § 28 von Lc vol'geriickt wurde,
dann auch an einen prOlninenten Ort. Die ganze progrmnlnatische
Bedeutung del' Nazarethgeschicbte bei Lc ware dahin, wenn sie
nieht zn Anfang stiinde, als Ersatz von :Thlc. 1,15. Ebenso auch
die IHotivirung des vVohnungswechsels J esu; das x(J."C-(,)...{}cy 4, 31
~setzt aIs Ausgangspunkt das hochgelegene Nazareth yoraus. Also
;hat ~Iarcion Init der Nazarethgeschichte bei Lc eine Umstellung
:\Torgenolnrnen, cleren nlotiv Usener richtig erkannt hat. 'Varum
'er aIles iibrige VOl' 4, 31 ausgelassen hat, HiBt sich alle1'c1ings Init
,unseren 1IIitteln vielleicbt nicht erkIaren. Abel' ebenso wenig HiBt
,sieh begreifen, daB Lc die Einleitung des nIc abgeschnitten und
!daB ein andere1' sie in so eigentihnlicher'Veise nachgetragen habe,
:wie es in Le. 3, 1-4, 15 geschieht. Soll Lc VOln Auftreten des
iTaufers iiberhanpt nichts gesagt haben?

Le. 5, 1-11. § 5.
AIs abel' das V olk ihn urnelrangte und das ,Vort Gottes
harte, wahrend er am See Gennesar stanel, ~ sah e1' zwei" ScbifIe
am Ufer des Sees liegen; die Fischer abel' waren ausgestiegen
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. und wuschen ihre Netze. 3Da trat e1' In das eine Schiff, das
Sinion gehorte, und bat ihn ein wenig yom Lande auf zu
fahren. Und er setzte sich und lehrte das Yolk Yom Schiff
aus. 4 'Vie er abel' aufhorte zu reclen, sagte er zu Shnon:
fah1' binaus auf clas tiefe 'Vasser und senkt euer Netz ZUlU
Fang. 5 Simon antwortete: :Me"ister, die ganze Nacht durch
haben wir uns abgelniiht und nichts gefangen, abel' auf elein
'Vort will ich das Netz senken. GUnd sie fingen auf einen
Zug eine l\lenge yon Fischen, so daB das Netz zen'iB. 'Und
sie winkten ihren Genossen inl andren Schiff herzukoll1111en
und Init lIand anzulegen, und sie kalllen. Und sie luden beic1e
Schiff'e voll bis zmu Sinken. 8 Als Simon das sah, Hel e1'
J esu zu FiiBen und sagte: geh weg yon 111ir, ich bin ein
siindiger :l\1ensch. 9Denn Staunen befing ihn und aIle die mit
ihm waren, ob des Fanges, den sie genlacht batten, JO, ebenso
auch Jakobus und Jobannes, die Sohne des ZebecHius, welehe
Teilhaber Simo·ns waren. Und Jesus sprach zu Silnon: fiirehte
dich nicht, yon nun an whst du :Menschen fischen.lllhlc1 sie
fiihrten die Schifl'e an Land, verlieBen aIles und folgten ihm.
Dies ist eine spatere Variante yon § 5 Odc. 1, 16-20), genan wie Lc. 4, 16-30 yon § 28; Lc selbeI' erkennt das an, indcm
er den § 5 an seiner Stelle ebenso ausHiJ3t, wie den § 28 an del'
seinen. Bei :1\1c steht die Berufung del' nlenschenfischer yollig abrupt mll Allfang del' eigentlichen evangelischen Erzahlnng. Lc filhrt
sie nicht so plotzlich ein, sondern bringt sie an etwas spatel'0l'
Stelle, nachclem J eSllS scholl eine ';Veile in Kapernaum gewirkt
hat, vergiBt clabei jedoch seine IHick kehr yon clem Ausfillge
(4, 42-44) zu berichten. Er veranschaulicht den Sprucll yom
l\Ienschenfischen durch einen yorhergehenclen reichen Fang wirklicher Fische. Del' Spruch ist abel' nicht an die vier .lli.nger gerichtet., (lie bei jhIn nirgends zum Vorschein kOll11nen, sondern all
Petrus allein, del' hier noch stets SiInon genannt wird. Petrns ist
del' eigentliche Vertret.er des Aposteltums, bei Lc (22, 32) nicht
]nin{1er wie bei nIt, obwol hn Vergleich zu .Tesn nul' ein sillHliger
:Mensch (6, 8). .Takobus und Johannes treten hinter ihm 7,uriick;
Andreas wircl garnicht erwKhnt, er kOllllnt bei Lc ilberhanpt. unr
im Katalog del' Zwulf VOl'. Aus clem Spruch VOln l\Ienschenlisehcn .
ist die erweiterte Erz~ihlung Lc. 5, 1-11 entstanc1en. Jhrerscits
jst sie die GrnncUage yon J oat 21, wo Johannes Init Petras 1\On-

5,1-11.
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kUlTirt. Das erheUt schiagencl aus cler Korrektur J oa. 21, 11. Bei
, Lc (5~ G) zerreiBt das Netz, denn es ist trotz alIer Yorbec1eutung
cIoch noeh ais wirkliches Net.z gedacht; bei Joa zerreiBt es nicht,
Vgl. E. Schwart.z, iiber den
denn es ist die christliche Kirche.
Tod del' Sohne ZebedKi (Abh. del' GG'V VII 5, 1904) p. 50.
0, 1. SKtze yerschiedener Art., die mit XCl.l Cl.lr;:r5~ anfangen, komlllen
bei Lc sehr oft VOl', namE'lltJich nach xCl.l &~(ivE,;:a~ werden abel' haufig
yon ]) geilndert, z. B. 8, 1. 22. lIier ist XCl.l cd.l,;:Q; ~v santi; ein
semitischer Zustanclssatz, ]) grKzisirt riehtig &O',;:w,;:o~ a.o';:oli. AhnIich
5, 11. 11, 14. 14, 1. 17, 11.
5, B. Gegen clas yoikstiimliche oO',)v 0uav in D komnlt 6).lyOY
nicht. auf.
0, 4. 5. Del' ,Vechsel des N l1merl1S (c1u ihr, ich wir) erkHirt
sieh leicht, da Petrus zwar die I-Iauptperson ist, abel' Ruderer in
seinen1 Schifl' bei sieh hat. 'E7rtG,;:chCl. (uncl XUptE) sagen bei 1c clie
Jilnger~ oloti:Jxal,E die anc1eren.
0, G. ToiJ,;:o "Ol~urJ.V';:E~ fehIt in D mit Recht. Es braueht nicht
'gesilgt, e5 kann stillsehweigend erganzt werden.
o~ 10. In D wircl nieht Petrus aUein angeredet., sonclern auch
die anderll Junger - weil doch auch sie an d6111 nIissionsberuf teil
haben. Das ist Korrektur, trotz 6, 11.
0, 11 schIieBt sich schlecht an, cla in 5, 10 die Aufforc1erung
?;ur ~aehfolge (Me. 1. 17) fehlt. Del' Text lautet in D: at os
,
,
,
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I
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"
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,Cl.y'I)UJ"Cl.V'i:S'; 7'CCl.V'i:rJ. XrJ.';:Sf.Elf.pCl.V ETCt ';:"fj~ ';'(Yj~ Y.ll.t 1jX. a.unp.
\ \ egen E7'Ct
!':~~ '{~; kann 7'Crinr:J. nieht richtig sein; es l11U13 nach l\'1arcion in
:"Cu. 'd.rJttipw, yerwanclelt werden. Darnach yerlassen also die Jiinger
nicht alles, sondern nul' ihr6 Schiffe, wie 1\Ic. 1, 18. 20. Das scheint
lc1as t"rspl'iingliche zu seine
Freilich spric11t c1agegen erstens,
IdnD die Schiffe sich yorher auf hoher See befinden uncl zunachst
Inufs Troekene gebraelit werden mii.ssen, ehe sie liegen gelassen
iwerc1en konnen, zweitens, daB auch 1eyi bei 1c (6, 8) im Gegensatz zu ?lIe. 2, 14 alles yerlKi3t. Vgl. D zu. nIc. 1, 18.

§ 9. Le. 5, 12-15.
Gnd als er in einer von den StKdten war, siehe c1a ein
jlann voll Aussatz, wie del' Jesus sah, warf er sieh auf das
Angeslcht und bat ihn: Herr, wenn du willst, kannst elu Inieh
reinigen. 13Und Jesus streekte die Hand aus, riihrte ihn an
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und sagte: ieh will, sei gel'einigt! Und alsbald ging del' Aussatz von ihnl weg. HUnd er gebot ihm, es keine111 zu sagen,
"sondern geh, zeig dieh dem Priester und bring HiI' die Reinignng ein Opfer, wie ~foses verordnet hat, damit dies eueh
zum Zeugnis diene". 15Doeh nul' urn so 111ehr verbreitete sieh
das Gerileht libel" ihn, und viele Leute liefen zusanlmen, zu
horen und sieh heilen zu lassen von ihren ICrankheiten. Er
abel' zog sieh zuriiek an einsame Orte und betete.
Del' Eingang von § 9 greift iiber 5, 1-11 (§ 5) hinweg zurilek
auf § 8 = 4, 43. 44. Dort heiSt es, Jesus habe in andern StKdten
und Synagogen, auBerhalb von Kapernaum, gepredigt; unc1 hier
wird fortgefahren: als er in einer von diesen StKdten war. Die
sonderbal'e Heftigkeit, Init del' Jesus bei nrc (1, 43) den Geheilten
anfKhrt, wird aueh von Le unte1'c1riiekt, wie von nft.. Am SehluB
wird die in 4, 42 ausgelassene Angabe in etwas ungesehiekte1' Verallgemeinernng naehgeholt, claB Jesus einSaI11 zu beten pflegtc;"
vgl. 6, 12. In 5, 14 bin ieh del' Variante von D gefolgt, s. zu
".Me. 1, 44. 1m Sinn unterseheiden sieh 0l-LtY und cdrcot.;' nieht, c1as
ul-LtY sehlieBt den Ange1'edeten unter die rJ.(YrOl, d. h. die J uden, ein.
Vgl. 21,13.
r 1"",-,;.;.
96
§ 10 . L c. D,

Und eines Tages Iehrte e1', und Pharis~ie1' nnd Geset.zesleh1'er saBen c1abei, nnd die J.Jeute von allen Dorfe1'n aus GalilKa [und aus JudK,a und Jerusalem] ,waren zusamlnen gckOllllnen, und die Kraft des Her1'n wi1'kte, daB e1' sie heilt.e IBsiehe da e1'sehienen Miinne1', die trugen auf ein6111 Bette
einen ~fensehen, del' geHihmt war, und suehten ihn hineinzubringen uncl VOl' ill111 niede1'zusetzen. 19Und da sie keino
:;\Iogliehl{eit fanclen ihn hineinzubringen, wegen del' :Menge,
st.iegen sie auf clas Daeh und lieBen ihn lllits:l1l1t denl Bette
dureh die Ziegel hinab auf den Plat.z YOI' Jesus. !l°Und dn. er
ihren Glauben sah, spraeh er: M~enseh, deine Siinc1en sind elir
vergeben. 2 J Und die Sehriftgelehrten nnci die Pharislier begannen bei sieh zu spreehen: weI' ist del', claB er Lilsternng
redet! weI' andel'S kann Siinden vel'geben als allein Gott!
22.Jesus abel' erkannte ihre Gedanken und ant.wortete ih11on:
\Vas 'denkt ihr da bei eueh? :13 'Yas ist leiehter zu sagen: elir

•
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sind deine Sii.nden yergeben, odeI' zn sagen: steh auf und wandIe?
:14 Damit ihr abel' wiBt, daB del' l\Ienschel1sohn :l\Iacht hat auf
Erclen Siinden zu Yel'geben, sagte er zu clem Gelalllnten: ieh
sage elir, nimm dein Bett und geh nach Hause! ~5Und a18balel stanel er auf YOI' ihren Augen, na1nn sein Lager und
ging nach Hause und pries Gott. !)6Uncl aIle 'Yllrden yoll
Fllrcht. und sagten: ,,,i1' haben heufe Erstaunliches erlebt!
5, 17. Del' Schauplatz wechselt stil1schweigend; denn die Angabe :Jlc. 2, 1, daB Jesus nach einigen Tagen von den andern
StKelten wieder nach Kapernaum zuriickgekehrt sei, fehIt; Lc ist
g1eicbgiltig gegen elas Itinerar. In D wird hier wie 5, 1 xed Cl.u'ro;
~Y otodGXWV grazisirt in (lu'rou Otocf.JxoV'tfj~. Die folgenden Satze
hatten dann abel' ebenso als vorbereitende Zustandssatze aufgefaBt
werden 1niissen, so daB das anfangende xat E:YSVS'ro erst durch 5, 18
erganzt wiirc1e. Das relative Ot VOl' ~uCl.V EA. mnB nach del' Syra S.
in 'l.'J.t verandert werden. Denn das Subjekt ist unbestimlnt, es
sind nicht die Pharisaer und Schriftgelehrten, die nicht aus allen
Dorfern zusalumen gekommensein I\.onnen, sondern clie Leute. VOl'
'lrJuO'J.0; miiJ3te EX erganzt werden. Das ist schwierig. Zudem
, ullterscheidet Lc sonst J uclaa nieJllals von Galilaa. l\Ian kann sich
des Verdachtes nicht erwehren, daB aus Judaa und JeruSale1l1
nacbgetragen ist, es bezieht sich nicht auf clie Leute im aIlgel11einen,
sonc1ern auf clie Pharisaer und Schriftgelehrten. Letztere heiBen
'nur hier ',I1j/-10Ch0d.uXry,),r)!, ofter VCI!-1tXOt, meist ,,(POfJ-1-l'J."Csi;. KUplO~
I wird Gott gewohnlich nul' in Zitaten aus dem A. T. genaunt.
- 1°D. l
d es uumog
.. l'IC1len CJ.T.Su"cS"((lu(J.V
"
, a'rEr~V
,
0,
.JC I
lat statt
't1jV
hei Mc clas zu erwartende dVCl~ri',l'rc~ E"ITl "CO oW/-1'1.; vgl. zu :Mc. 2, 4.
Ob die Y orausset.zung zutrifft, daB clas Dach aus Ziegein bestand,
i HU3t sich bezweifeln.
5, 20. Jesus rec1et c1en Kranken bei Lc "i\Iensch" an, nicht
"meill 8ohn", wie bei ~Ic (2, 6).
6, 26. Die beiden ersten Satze in B _etc. iiberfiillen den Vers;
i sie fehien in D uncI sind aus :JIc. 2, 12 eingetragen. Lc hat das
I Preis;m Gottes schon am 8chIuB von 6, 26 verwendet.
I

§ 11. 12. Le. 5, 27-3U.
Und dm'auf ging er aus uncI sah einen Zollner nalnens
Levi am Zoll sitzen und sagte zu ihm: foIg mil'. 28Und er
Wellhnuseu, Evang.Lucae.
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verlieB alles und folgte illlll. 29Und Levi gab fur ihn ein
groBes Gastmahl in seinelll Hause, und es war eili groBer
I-Iaufe von Zollnern, die lllit ihnen zu Tisch saBen. 3°Und
die Pharisaer und die Schriftgelehrten lllurrten gegen seine
Junger und sagten: warum eBt und trinkt ihr mit den Zollnern?
31 Jesus abel' antwortete" ihnen:
clie Gesunden bedurfen des
Arztes nicht, soudern die ICranken; 32ich bin nicht gekommen,
Gerechte zu rufen, sondern Sunder zur BuBe.
s3Und" sie sagten zu jhm': die Junger Johannes fasten oft
und halten Gebete [ebenso auch die del' PharisaerJ, deine
Junger abel' tun nichts davon. 34Jesus sprach zu ihnen: Konnt
ihr clie Hochzeiter zunl "Fasten brlngen, so lange· sie den Brautigalll hei sieh 11aben? 35Es werden abel' Tage kOllllllen, und
wenn dann del' Brautigam ihnen entrissen ist, so ,,-erden sie
fasten in jenen Tagen·. 36 Er sagte abel' auch ein Gleichnis
zu ihnen: Niemand reiBt. einen Lappen aus einem neuell
Kleid und setzt ibn auf ein altes, sonst macht er einen RiB
in clas neue, und zu dem alten 'paBt del' Lappen aus" dem
neuen nicht. 37Und nieilland tut neuen ~Vein in alte Schlauche,
sonst zerreiBt del' ~Vein die SchHiuche, und er wi I'd ve1'schuttet und clie S·chHiuche werden verdorben. 38Sondel'n
ueuen ~Vein muB man in neue SehHiuche tun. [ 39 UIld nielnand del' alten getrunken hat, mag neuen; denn er sagt: del'
alte is t am besten. ]
b, 28. In del' Syra S. fehlt civr1G'tac;, es stammt aus :Me. 2, 14.
6, 29. 30. ~\'IE't) r1u'to)Y 5, 29 faBt die Jiinger Init JesH zusammen, del' Plural tritt in diesmll Fall oftel'S unvorbereitet fill'
den Singular ein. Die Junger sitzen lllit zu Tisch und werden gefragt, wanUll sie selbeI' Init den 8iindern essen, nicht wie hei Me,
waI'mll Jesus das tue. 1m Sinaiticus fehlt Xr1t rlX)..wv 5, 29, zusmnmenhiingcnc1 claIl1it in]) X(lt &f-L'l.P'tw)~(OV 5, 30. In J) fehIt a.ueh
cdrr(uv 6, 30.
b, 31. (l'i'l':dVOV'tEC; ist riehtige El'kHirung von lcrX.UOY'tE; (Ue.2, 17),
zu xCl1icr(J.t wird El; f-Ls'tdvolC<v ergiinzt.
5, 33. Lc hat den Text des nrc in urspriinglicherer Form
erhaltell, jedoch clas hier begiunende nene StUck in zn engen hUsamnlenhang lnit clem vorhergehenden gebracht: flir Ot o~ d;cC{v
mii.I3te gesagt sein xed. ct;C(lY, das 8nbjekt sind nicht die Pharistlor,
sondern . clie J.Jente. Uber op.o{w~ xo.t ot '!Wy (J). s. zn ?\fe. 2, 18;
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DIaB streicht die ,Yorte Dach nlareion. Zu dem KuHusfasten filgt
J.;c aueh clas J\:ultnsgebet hinzu~ welches die J ohannesjiinger Dach
ihm (11~ 1) frilher hatten als die Christen. Hernach ist freilich
aueh bei Lc nul' YOnl Fasten die Hede, nicht bloB in 5, 34. 35~
sondern schon am Schlu13 yon 5, 33: deine Jiinger abel' essen
und trinken. Abel' D bietet dafiir: deine Jiinger abel' tun
. nichts davon. Diese alIgelneine Negation konnte Spilteren ansttiBig erscheinen.
D, 36. Lc Inacht hier nicht mit. Unrecht einen Absatz~ gegen
i\Ic. 2,:21. A111 SchluB sncht er die befrenlclliche Aussage, daB ein
Ileller Flicken auf ein8111 a Hen Kleide nicht halte und den Rill nul'
iirger mache, rationeller zu gestalten.
~), 39 paDt nicht an diese Stelle und fehlt in D und in mehreren
alten Latinae. Xp1jCf~O; ist komparativisch odeI' superlativisch zu
·yel'stehn.

§ 13. 14. Le. 6J 1-11.
An elnem Sabbat aber ging er durch e1n Saatfeld, und
seine Junger rauften Ahren, zerrieben sie in del' Hand und
aBen. 2Da sagten einige Pharisaer: was tut ihr am Sabbat
Unerlaubtes! 3 Undo Jesus antwortete ihnen: habt ihr nie gelesen, was David tat, "als ihn und seine Gefahrten hungerte?
4\\"ie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm
und aD und seinen Gefahrten gab, die docll nul' die Priester
essen durften? sUnd er sprach zu ihnen: del' nIenschensohn
ist Herr [auch] des Sabbats.
6 An einem anderen Sabbat abel' ging er in die Synagoge
uncl lehrte. Und es war dort ein :Mensch, dessen rechter Arm
war starr. 1Und die Schriftgelehrten und Pharisaer pa13ten ilnn
auf, ob er mn Sabbat heilen wiirde, urn ihn anklagen zu
konnen. sEr abel' erkannte ihre Gedanken und sagte dem
Mann mit deln starren Arm: steh auf unel tritt yor. Unc1 er
stand auf und trat hin. 9Unc1 Jesus sprach' zu ihnen: ich
~"rage euch, ob man am Sabbat nicht lieber Gutes als Boses
crweisell darf, ·lieber eine Seele retten als sie verkommen
lassen? IOUnc1 er sah sie aIle ringsum an und sagte dann zu
ihm: streck deinen· Arm aus! Und er tat es, und sein Arm
war wiecier hergesteIlt. 11 Da wurden sie ganz unsinnig und·
berecleten mit einander, was sie J esu tun soIl ten.
2*
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6, 1. Das &~{SYc"Co zielt (ahnlich wie in 5, 1. 17) logisch ersL
auf die Aussage in 6, 2, die vorhergehenden Satze schildern die
Situation; in den IIss. wird die Konstruktion auf verschieclene
'Veise gegUittet. Den Zusatz oco"Ccponpw'ttp in D halt man fill' Ullecht, er beruht abel' nicht bloB auf Versehen. Es muB einer von
den Sabbaten des tempus clausum del' Erntezeit zwischen Ostern
und Pfingsten gemeint sein, vielleicht del' erste nach dem Ostertage ..
6, 3. Fill' das unverstandliche ouos 'toi3'to liest D oOosno"Cs.
Vgl. zu 7, 9.
6, 5. Das XrJ.l VOl' 'tou (jrJ.~~(h(jo, das iin Vaticanus fehlt, erkHirt sich nul' aus del' Pr~imisse nic. 2, 27; s. zu del' Stelle. Del'
Ausspruch ist bei 1c isolirt; denn' mit 6, 3. 4 lie13e er sich nul'
" verbinden, wenn das XrJ.l VOl' 6 oto~ "C. d. stlinde und es hieBe: wie
David, so auch del' nfessias. DaB 1c ebenso wie nit den nlessias
unter deln :'Menschensohn verstanden hat, unterliegt keinenl Zweifel.
Eben deshalb kann er auch dle Pramisse nicht brauchen, die nul'
paBt, wenn del' nlenschensohn hier del' :Mensch ist. - In D ist
die Isolirung des Ausspruchs 6, 5 noch weiter getrieben. - Er ist
vollig von G, 3. 4 getrennt und hinter G, 10 gesetzt. Und auf 6, 4:
folgt zunachst noch etwas anderes. "Am selben Tage sah er eillen
am Sabbat arbeiten und sprach zu ilun: :Mensch, wenn du wei13t,
was du tust, so bist du selig; sonst bist du verJlucht und ein
l1bertreter des Gesetzes." Die Zeitbestiinmung ain selbell Tage
genilgt, unl dies als Nachtrag zu erweisen; del' urspriingliche Erzahler hatte keine Veranlassung gehabt, die Einheit del' Zeit festzuhalten, sondern wie in G, G sagen konllen: abennaJs an eillem
Sabbat. Es ist freilich nach nrc richtig, daB Jesus sich nicht bloB
selbeI', weil er del' l\Iessias war, die Befngnis zuschreibt, den Sabbat.
Zll brechen.
Sogar daf3 er das Arbeiten schlechthin am Sabbat
gestattet, wenn es nul' mit gutenl Gewissen geschieht, geht nicht
hinaus libel' dell Grundsatz: del' nlensch ist Herr libel' den Sabbat.
Ob er abel' pra.ktisch diese Konsequenz gezogell haben wiirde, ist
eine andere Fl'age.
6, 6-11. Die Schriftgelehrten und Pharisaer treten all Stelle
del' Pharisaer und Hel'odianer bei nIc. 3, 6 und riicken an don
Anfang, Lc erwahnt die Herod~aner iiberhaupt nicht. Jesus kennt.
die Gedanken del' Gegner, bevor er sie fragt. Ihr Schweigen auf
seine Frage wird ausgelassen, ebenso sein Zorn; dagegen wird i111'e
unsinnigo 'Vut zugesetzt. Die Hand (6, 6) ist die recht.e, cbcnso

6, 1-19.

21

das Ohr ~2, 50 unci das Auge nIt. 0, 29. EigentiiInlich ungriechisch
1St die ParM.axe 6, 6 und civC{(jro.~ EcrrYJ G. 8. In 6, G uncI G, 10
periodisirt D und Kndert hier, wie anders,,'o, nach nrc und l\It.

§ 15. 16. Le. G, 12-19-

i

i

In jenen Tagen abel' ging er aus auf einen Berg, um zu
beten, und er verbraehte die ganze Nacht im Gebet zu Gott.
13L~l1d als es Tag wurde, 1'ief er seine Jiinger und wKhlte Yon
Ihnen zwolf aus, clie or Apostel nannte, 14 Sinlon, elein er den
Heinanlen Petrus gab, und seinen Bruder Andreas, J akobus
unc1 Johannes, Philippus und Bartholomaus, 15l\Iatthaus und
ThOlnas, Jakobus Alphai und Simon den sogenallllten Eiferer,
16 Judas J akobi und Judas Iskariotb, der ein Yerrater wurde.
1 i [ nd er ging hinab mit ihnen und blieb auf einer Ebene
stehn, und (mit illln war) ein Haufe yon Jungern und eine
gro8e Menge Yolk, das aus ganz Judaa [ und Jerusalem] und
aus del' Kiistengegend yon Ty1'us und Sidon gekommen -war,
] sum ihn zu horen und sich von K1'ankheiten heilen zu lassen.
Und clie von unrein en Geistern Geplagten wurden geheilt,
1!l und alIes Yolk sucbte ihn anzuruhren, denn eine Kraft ging
von ihm aus und heilte aIle.
Hei I.Jc kommt § 15 hinter § 16 zu stehn, als Vorbereitung
fiir clie groDe Predigt, wie nit. 4, 23-26. Fur den wichtigen Akt
del' Apostelberufung bereitet sich Jesus die ganze Nacht im Gebet
auf cleln Berge VOl' und vollzieht ihn morgens fruh noch auf clem
Berge. Del' groDe Haufe del' Junger wirel ausdrii.cklich yon den
ZwoUen untel'schieden, hier unel an anderen Stellen, wahrend diesel'
Dnterschiecl bei :Mc und aueh bei l\ft noch nicbt durchgefii.h1't ist.
Die Apostel scheinen paarweise georc1net zu werden, Andreas rii.ckt
an Petrus heran, und zuletzt }commen Judas Jacobi (wie in del'
Apostelgeschichte, statt Thaddaus) und J uc1as del' Venater (rcPfJOQ-r"'J;
stau 7.a.pa.OlOOO;). Del' Kananaer wil'd richtig durch del' Zelot
orsr-tzt. Die Aufzahlung del' Gegenden, woher die l\Ienge zuSammon gestromt sein solI, weicht yon ~ic. 3, 7. 8 ab, schwankt abel'
auch in del' hs. Uberlieferung des I.Jc. J udaa umfa.8t GaHlaa Init
(zu 4, 44), und konsequenter -"Veise auch Pedia, welches also im
Sinaiticus unrichtig zugefiigt zu sein scheinL Zu Judaa in c1iesenl
weiteren Sinne paBt abel' :und Jerusalem nicht; es fehIt in D
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und bei :Mal'cion und ist auch in 5, 17 u'necbt. Die Nennung
del' Paralia, eines griechischen t. t., ist dagegen deln 1c wol zuzutrauen und schlecht zu entbehl'en, da die Aufzahlung Yon 5, 17
iiberboten werden solI; das Gebiet von Ty1'us und Sidoll hangt eng
mit GaliHia zusammen. Die ve1'friihte Vol'bel'eitung del' Gleichnisreden von1 Schiff aus (Mc. 3, 9) steht wedel' bei Lc noch bei Mt.
Das Pa1'ticipiull1 1.0:1 E1.ASEci!1-syo; 6, 13 soUte Finitum sein. Dm es
zu erkHiTen, setzt D ExaAs(jSY hinzu; sonst finden sich abel' gerade ill
]) Inehl'fach solche Partizipia, die sich ausnehmen wie verungliickte
Ant'il1ge eiDer griechischen Periodisi1'ung, z. B. 9, 6. Auch in G, 17
ist del' Satzbau im' Griechischell unklar.

Q* .. Le. G, 20-49. lVIt. 5, 1-12. 38-48. 7, I-G. 15-27.
Und er richtete seine Augen auf seine Jlinger und sprach:
Selig ihl' Armen, denn euel'~ ist 'das Reich Gottes. 21 Selig ihr
jetzt Hungrigen, denn ihr werdet satt werden. Selig ihl'. jetzt
'Veinenc1en, del1l1 ihr werc1et lachen. 2~ Selig seid ihr, wenu
euch die Leute hassen und ausschlieBen und eueh in schleehten
Ruf bril1gen wegen des :Menschensohns. 23 Freut euch zu jenel'
Zeit und hiipft; siehe euer Lohn ist groB in1 Himmel, deml
ebenso haben ihre Vater den Propheten getan.
24 Doch wehe euch Reichen,
denn ihr habt euren 'Trost
clahil1. 25,,7 ehe euch, ihr jetzt Satten, denn ihr werclet hungern.
26'Yehe ench, ihl' jetzt Lachenden, denn ihr werdet trauern
und weinen. 27 'Yehe euch, wenn euchclie Leute schmeicheln,
denn ebenso haben ihre Vater den falschen P1'opheten getan.
:IS Abel' eueh Zuhore1'n sage ich:
Liebt eure Feinde, tut;
wol clenen, clie euch hassen; ~9 segnet die eueh verflllcheu,
betet fiir clie, clie euch mishancleln. 30 'Vel' dieh auf die eine
'Yange schHigt, clem 1'eiche auch clie andere; und weI' deillen
Mantel nimlnt., eleln weigere aueh den Rock nicht. 31 'Vel' dich
bittet, clem gib, und wenn elir einer clas Deine nimmt., so
fordre es nicht zuriiek von ihm. 3:JUnd wie ihr wollt., daB
ench clie Leute tun, ebenso tnt ihnen. 33Und wenn ihr die
lieht, clie euch lieben, was habt ih1' fill' einen Dank? aueh clio
Siinder lieben ihre Freuncle. 34 Und wenn ihr clenen woltnt,
die eueh woltun, was habt ihr fiir ehlen Dank? aueh elie
SUnder tun clas. 351Tnd wenn illr denen leiht, yon clenon ih1'
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zn empfangen hoft't, was habt ihl' flir einen Dank? aueh die
SUnder lei hen den Silndern, UIll zu eIllpfangen. 36Sondel'n
liebt eure ]?einde und tut Ihnen wol., und leiht ohne Geg-euhofl'nung, so wird euer Lohu groB, und ihr ,rerdet Sohne des
Hochsten sein. Denn er ist gi1tig gegen die Undankbaren
und Bosen.
3i Seiel barmherzig, wie ener Vater barmherzig ist; 3S richtet
nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet
ihr nicht venuteilt; sprecht frei, so werdet ihr freigesprochen.
39 Gebt,
so wird euch gegeben. [Ein gutes, gestopftes, geriitteltes, i:iberflieBendes niaB wird lnan euch in den SchoB
geben. DennJ lnit dem 1\la13, damit ihr meBt, ",vird euch
wieder gem essen werden.
4°Er sagte ihnen auch einGleichnis: Kann wol ein Blinder
einen Blinden fiihren? werden sie nicht beide in die Grube
fallen? 41 Kein Jiinger· geht ii.ber den ~Ieister; ist er ganz
yollendet, so gleicht er seinem ~leister. 42 ,Vas siehst du den
Splitter in deines Bruders Auge, den Balken abel' im eigenen
Auge bemerkst du nicht? 43,Vie kannst du deinem Bruder
sagen: Bruder, laB mich den Splitter aus c1einem Auge schaffen
- wahrend du selbst c1en Balken in deinenl Auge nicht siehst?
Heuchler, schaff zuerst den Balken aus deinem Auge, und
dann magst du sehen, den Splitter im Auge deines Bruders
herauszuschafl"en.
44 Kein guter Baum ist, cler schlechte Frucht bringt, und
kein schlechter Banm, del' gute Frucht bringt. Jeder Bauln
wird an seiner Frucht erkannt. 45Denn lllan liest von ])isteln
keine Feigen, und vom Dornbusch pflilckt man keine Trauben.
46 Del' gute ~lensch bringt aus dem guten Schatze seines Herzens
das Gute he1'vo1', und del' bose bringt aus deIn bosen c1asBose
he1'vor; denn, woyon das He1'z iiberflie13t, daraus rec1et del' Mund.
41 'Vas nennt ih1' mich:
Herr, Berr! und tut nicht was
ich sage? 48 'Vel' zu mir kommt und lneine ,\Torte hart und
t ut, will ich euch sagen, wem cler gleicht: 49 [er gleicht] einem
hansbauenclen ~Mann, ner tief grub und auf den Fels Grund
Jegte;, als nun Hochwasser kam, fubr del' Strom gegcll c1as
Hans, konnte es abel' nicht erschilttern, [weil es gut gebant
war]. 50"\i\T er aber hart unci nicht tnt" gleicht einem nlann,
cler ein Hans auf Land ohne Baugrnnd setzte; und als dagegen
~
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del' Strom fuhr, fiel es ein, und es gab einen groBen Znsanlmenbrueh bei denl Hause .
.Jesus hat die Apostel wie in l\ie § 16 auf einenl Berge berufen, ist dann abel' zur Ebene hinabgestiegen (6, 17). Etwa bloB,
weil 6, 17-19 dem § 15 des :Me entsprieht und dort das Seeufer
die Szene ist? J~e ist sonst in den Ortsangaben durehaus nieht
so gewissenhaft. Del' Szenenweehsel hat 1nehr zu besagen, deshalb
wird er so ausdriieldieh hervorgehoben. Del' Berg bedeutet eine
gewisse Absonderung, die Ebene dagegen eine groBere Offentliehkeit.
Auf deln Berge ist .Jesus mit seinen .Jiingern. allein, auf del' Ebene
lW1nmt das Yolk hinzu, das bei del' folgenden Predigt aueh mit
zugegell sein soIl (zu ~ft. 5, 1). Zunaehst riehtet sieh dieselbe
freilieh an die .Junger. Auf sie riehtet .Jesus den Blick (6, 20)
und sie rec1et er mit ufLE'l;: an. - Die Verse del' Berg- odeI' vielmehr Felc1predigt bei Le (von 6, 27 an) enthaIten 1neist Distiehen oder
Tetrastiehen, daneben einzelne.Tristiehen. Doeh lWllunt aueh Prosa.
VOl'. Bei ~it la13t sieh del' Pal'allelismus del' Glieder in den Spl'ii.ehel1
weit weniger deutlieh erkennen. Und nieht bloB fonnell, sondern
aueh inhaItlieh seheint del' Text des Le iIll Ganzen ursprunglieher
zu sein, als del' des lIIt.
6, 20-23 (nit. 0, 1-12). Das Reich Gottes bringt eine groBe
1Jmwalzung lllit sieh, die Letzten werden die Erstell seine ])io
l\Jakarisnlen sinc1 ki'irzer und friseher, weniger bibliseh und geistlich
als bei ~It. ])ie Anrede lnH. Ihr geht von Anfang an durel1Das VUV 6, 20-21 start. In 6, 22 wird Xrl.t OVEtOlcrWO'lV von BlaB
gestriehen, weil es in ein81n Zitat des OI81nens AI. fehlt und in ])
an anderer Stelle steht. Es ist jll del' Tat Interpretmnent unrl
zwar riehtiges Interpretanlent zu ~Y.~dAW:1tV 'to OV0f.LrJ.. Denn das ist
eigentlieh clie biblisehe Redensart: "ein8111 einen sehleehten Namen
aus bringen" (el. h. verbreiten, vgl. ~~~ADsv life. 1, 28 Le. 7, 17),
dic wortlicher zn i'ibel'setzen gewesen wa.re: EX~. U~lY OYOf.LrJ. 7WV'fjpOV,
,,~Vegen des l\Ienschensohns" wiinle bei ~Ie hei13en: wegen meine!'
nnd des Eva.ngelinms. Tn G,23 bezieht sich zu jener Zeit auf
die Zeit del' Verfolgnngen, die .Jesus Yo1'aUSnilll1nt. I,c hat " i111'e
Vorfah1'en" gelesen, als Subjekt des Verbs; ~1t "cure Vorfahren",
als Apposition zu den Propheten. Die DiIl'erenz ist daq'dal~laih6n
(ot 'IT(J.1"£PS~ o:ihwy) unel rlaq'c1anluikon (-rot;; TIpO UP-Wy).
6, 24-26. Die Inechanisehe Antithese fehIt lnit Recht hei Mt.
Die Anrede del' Abwesenden in zweiter Persoll stort uncl 11 lit.i gt
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dnZll, hinterher in

6~

27 ausdrilcklieh Init d)J,a heryorzuheben, daD
nun <las Ihr sich wieder an die Zuhorer, d. h. die Jiinger, richte.
Del' Trost ist. das Heich Gottes, erst bei J oa del' heilige Geist.
G, 27-35 (~It. 5, 39-47). Del' lose Spruch 6~ 31 ist andel's
gestellt als bei ~It (7, 12). Die Yerse 32. 33. 34 sind Tristiche,
dagegen 35 wieder Tetrastich. Del' Kausalsatz alH SchluB yon
G, 35 hangt iiber und ist wol nachgetragen, n111 auf 6, 36 iiberzuleiten. ,Venn man yon ihm absieht., so geht UlOl u~{C;1:0U nicht
auf (lie illoralische Ahnlichkeit lllit Gott, sondern auf den zukiinftigen
Lolm, nach clem yorhergehenc1en p.tcrfio; nO},U;; Ygl. Lc. 20, 3G.
~ft,. 5, 9. Sapient. 5, 5. Del' A usdruck u'ftCi-rf);, ohne (; {h0; und
ohne Artikel, findet sich nur bei Lc, dreimal iln ersten Kapitel
des Eyangeliums und einmal in del' Apostelgeschichte.
6, 3G-38 (l\It. 5, 48. 7, 1-G). " Euer Vater" bei Lc nur hie l'
und 12, 30. 32 (11, 2. 13). In del' Regel ist das Korrelat zum
Yater bei Lc del' Sohn d. i. Jesus, wie bei Joa. Richtet nicht
(6, 37) wird erkHi.rt: verurteilt nicht, sondern sprecht frei; also 1n1
Sinne yon J oa. 8, 1-11. nIt deutet den Spruch nach G, 41, welcher
Yers bei ibm nnmittelbar darauf foIgt, abel' bei Lc ganz davon
getrennt ist. In G, 38 bezieht Lc das rdaB nicht wie nIt auf clas
Hiehten, sondern auf das Geben, so daB zwischen G, 38 und G, 37
keine engere Verbindung besteht. Der mittlere Satz ist ungegliedert
nnd weist eine ungeheuerliche Haufung yon Attributen auf, zwei
dayon fehIen in der Syra S. Die Hedensart "in den Bnsen (d. h.
in den Bausch des Kleic1es) messen", ist biblisch (Isa. G5, 7. Ps.79, 12).
])er Znsammenhang Mt. 7, 1-G ist anders und sh'afl'er; die losere
Anfreihung bei Lc m(:ichte abel' dem Urspriinglichen na,her kOlllrnen.
6, 39-42 (j\It. 7, ] -G). Del' Spruch G, 39 steht bei nIt. (15, 14.
23, 16) anBel'halb del' Bergpredigt und richtet sich gegen die Schrifti
gelehrten; auch 6,40 steht bei ~It (10, 25) an anderel' Stene. Die
lc1eenassoziation zwischen 6, 39 und G, 40 bei Lc scheint zu sein:
I ein Blinder ist kein ,Yegweiser (d. 1. J.Jehrer),
und ein Schiller
kein ~reister - eine Autoritat anBer Jesus gibt es nicht, nul' die
vollJ~ommene Ubereinstimnlung Init il11n yerbiirgt die Autoritat
eines J.;ehrer8 in del' christlichen Gemeinde. Dei.; (G, 40) 1st kull e 11
und aclverbial zu iibersetzen. Die Yerbindung yon 6, 41 s. 11lit
i' G, 37 s. bei ~H ist 100'isch sehl' O'but, dannll abel' Doch nicht authentiseh.
6, 43-45 steht bei Mt. 7, 15-18 an. der selben Stelle, im
I
'Yortlant entsprechender abel' nIt. 12, 33-35 an anderer Stelle;
i
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die ursprungliche Gleichheit del' beiden Passns HU3t sich nicht
. verkennen. Del' Schatz c1~s IIerzens komlllt auch bei Lc (l2~ 34)
noch ei~lnal YOI', wie bei n~t (6, 21).
6, 46-49 (nit. 7, 21-27). Del' Eingang 6, 46 ist bei Mt
(7, 21-23) stark erweitert. DasGleichnis ist bei Lc anschaulicher
und die Beziehung auf verschiedenwertige nEtglieder del' christlichen
Gemeinde deutlicher. Del' SchluB yon 6, 48 fehlt in del' Syra S.,
auch del' Anfang (wie in :l\It. 13, 33).

Q*-. Le. 7, 1-10. NIt. 8, 5-10.

r nd

als -er aIle "Torte vollendet hatte, so daB (auch) das
Volk sie harte, ging er nach Kapernaum hinein. 2Eines IIauptmanns Knecht abel', auf den er viel hielt, war luank 'lInd am
Sterben. 3Vnd da er von Jesn harte, lieB er ibn durch die
AJtesten del' Juden bitten, er lllachte kommen unc1 seinen
Knecht gesuncl machen. 4 Und sie er8chienen bei Jesus; baten
ihn angelegentlich, und sagten: er verc1ient, daB dn ihm das
gewKhrst; 5 denn er will unserem Vollee wol, und die Synagoge
hat er nns gebaut. 6 Da ging er mit. Als er abel' nieht
mehr weit von dem Hause war, lieB ihm del' I-Iauptnlilnn
durch Fl'euncle sagen: Herr, belllUh dich nicht, denn ieh
bin nicht wert, dal3 du un tel' mein Dach tretest, 7 [weshalb
ich mich auch selbeI' nicht fur wl1l'dig gehalten habe, zu elir
zn kommen], sondern sprich nul' ein 'Vort, so wird 111ein
Knecht genesen. BDenn auch ich, ein :Mensch unter BefehI,
habe Kriegsleute unter mil', und sage ich zu diesem: geh, so
geht er, und zu einell1 anderen: k01111n, so komlnt er, und
zu 111einen1 Knecht: tu das, so tnt er es. 9 Als J esns das
horte, wnnderte er sich libel' ihn, wandte sich und sprach
zn clem Yolk, das ihn geleitete: ich sage euch, nie habe
jeh solchen Glauben gefnnden in Israel. lOUnc1 als die Abgesandten in das Haus zuri:i.ckkehrten, fauden sie den Knecht
gesuncl.
7, ~. 2. Bei Lc ist es kaum lnehr zu el'kennen, daB gel'ado,
als .T eSllS von einem groBen Hanren (7, 9) bogleitet in KapOrniH1l11
eintritt., ihm die Ditte des Hauptmanns vorgetragen wh·cl. )E;:stO~
7, 1 ist un haItbar; ]) hat xed E:'(EYc't'J en:.
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7, 3 ss. Del' HatiptnlC1nn kommt bei Le nicht selbeI', was
dnrch clas in D fehlende Inte1'pretament zu Anfang von 7, 7 motivirt
\"ird. Er senclet zUlliichst die jiic1isehe Behorde an Jesus, del'
mit 'l.Upts angeredet wird, sodann seine Freunde. Diese reden, als
wenn sie die Bestellung auswenc1ig gelei'nt hKtten, ihre ,Yorte passen
llUl' in den Mund des Hauptmanns seIber, wie bei nIt.
Auf Le
hat del' § 27 eingewirkt,
die Leute des J airus hinter il11n herschieken lmc1 sagen, er solIe den nleistel' nicht in sein Haus bemiihen. BeInel'kenswert 1st s/J)WV in 7, 3: Jesus "'ird anfangs
doch gebeten, e1' solIe k ommen. Dadureh wird die Auffassung
von nit. 8, 6 als Frage bestatigt. Bei Le straubt sieh Jesus abel'
nieht. Fiir lry;O~L(!)· 7, 7 liest D das Futurum.
7, 9. Es liegt bier eine ahnliehe Variante YOI' wie in 6, B.
Die gewohnliehe Lesart 1st: nicht einmal in Israel habe ieh solchen
Glauben gefunden. Dadureh soIl scharf hervorgehoben werden,
daB del' Hauptmann ein Heide sel. Aber D liest OUO~-rrfjLC und
steUt &'.1 Lep lup. ans Enc1e. Darnach habe ieh iibersetzt.Den
Sprueh, daB die Heiden die J uden aussteehen (l\it. 8, 11. 12), hat.
Le nieht. an diesel' Stelle, sOlldern an anderer (13, 28. 29).
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Le. 7, 11-17.
Und demnaehst wanderte er naeh einer Stadt 111it Xamen
Nain und mit ibm seine Junger· und viel Volk. 12 'Vie er
nun nahe bei deIn Tor del' Stadt war, da wurde ein Toter
zu Grabe 0
cretracren,
del' einzicre Sohn seiner Mutter, einer
0 0
\Vitwe, und ein zahlreicher Haufe aus del' Stadt war rlabei.
13 Bei clenl Anbliek hatte er ·Mitleid mit ihr und sagte: weine
nieht! 14 Unel er trat an den Sarg, beriihrte ihn - die Trager
maehten Halt - und spraeh: Jiingling, ieh sage dir, waeh auf!
Isrncl del' Tote richtete sieh auf und saB und begann Zll
reden, und er gab ihn seiner Mutter. - 16Unel Fureht kam aIle
an, und sie priesen Gott und sagten: ein groBeI' Prophet ist
unter uns erstanden und Gott hat sieh naeh seinem Volke
umgesehen. 17Uncl diese Rede verbreitete sieh ii.ber ihn ill
ganz Judita und iiberall in del' Umgegend.
.
7, 11. Dieses Beispiel einer Totenerweekung, VOl' vielen Zeugen,
auf ofTentliehel' StraBe, findet sieh nul' bei 'Le; er setzt es him'her
wegen 7, 22, aus clem gleiehen Gl'unde, weshalb Mt den § 27
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(Mt. 9, 18-26) vorschiebt. Nain wird. wie Kana und Chorazin
von l\fc nicht erwahnt. Es liegt zienl1ich weit ab von Kapernaull1
- was deln Lc schwerlich bewu.Bt ist. T<p EE1)~ (vgl. 8, 1) scheint
allgelneineren Sinn zu haben als 'tf/ [.
7, 12. Es ist XCll Cl?rc~ zu schreiben (2, 37. 8, 42), wie xa.t
IJ.lrrO; (5, 1. 17 usw.); l1.u""1) ist stilwidrig. D grazisirt: X~p~ f)UO"fj.
7, 13. Del' Nonlinativ 6 xupw; fiir Jesus kOlumt bei nrc nie,
bei Lc haung VOl'. Abel' die Hss. schwanken dabei nnd namentlich
in D fehlt 6 XUplfJs7 6fters; die Syra S. setzt es in :M t. 8, 1-11, 1
regehnaBig ein.
7, 14. Del' Sarg wird offen getragen und das obere Brett erst
bei del' Einsenkung darauf geschlagen. Nach jiidischer Sitte wurcle
abel' die Leiche in Zeug gewickelt und auf einer Bahre zn Grabe
getragen; so auch Jos. Ant. 17, 197 s. und Vita 323. Ein Sarg
wird nul' ausnahmsweise erwuhnt (Gen. 50, 26. J os. Ant 15, 6. 46).
- Jesus beriihrt nach unseFem griechischen Text den Sarg, und
nul' zu dem Zweck, daB die Trager stehn bleiben. Nac~l del' ursprii.nglichen Meinung wird ~r abel' den 'roten beI'iihrt haben~
die Heilung durch &?~ soIl venuieden werden. Aphraates (ed.
\Vdght p. 165) hat YSCly{crxs doppelt gelesen und daran eine mel'kwii rdige Theorie geknii pft.

Q*. 7, 18-35.

~1t.

11, 1-19.

lind dem Johannes berichtet.en seine Junger von all demo
l-;-ncl er rief zwei seiner Junger zu sichund sagte: 19 ge ht, fragt
ihn: bist du del' kommende :Ma.nn, odeI' sollen wir auf einc11
anclern warten? 2°Und die l\Hinner erschienen bei Jesus und
sagten : .Johannes del' Tii,ufer liiBt dir durch uns sagen: bist
Clu del' kOlnmende Mann odeI' sollen wir auf einen anderell
wart.en?
Zu jener Stunde heilte or viele yon Krankheiten
nnc1 Plagen und bosen Geistern, und Blinden verlieh er zu
sehen. 22Unc1 er antwort.ete und sprach zu ihnen: geht und
Inelc1et J ohanlles, was ihr seht. und hort., BIinde sehen wieder,
Lahme geIm, Aussiitzige werden rein und Stulllme horen, Tote
stehn auf, Anne empfangell frohe Botschaft; 23 und selig ist.,
weI' nicht an lnh AnstoD nimlnt.
24 Als abel' die Boten .Johannes' weggegangell waren, bogann er elenl Volk zu sa.gen uber Johannes: '" ozu seiel ih1'
2)
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hinaus in die 'Yii.ste gegangen? ein Rohr zn schauen, das inl
,Yinde sehwankt? 2; OdeI' wozn seid ihr ausgegangen? einen
Jlenschen mit weichen Kleidern angetan zu sehen? die teute.
die pI'aehtige Kleider tragen und ilppig leben, sind an den
Konigshofen. ::6 OdeI' wozu seicl ihr ausgegangen? einen Prophoten zu sehen? ja, ich sage euch, l11ehr noch als ein Prophet ist diesel', ;:i yon clem geschrieben steht: siehe, ieh sende
deinen Boten VOl' clir her, del' clir den 'Veg bereiten solI.
!!S Iell sage euch: groBel' unter den 'Yeibgeborenen als Johannes
ist niemancl, jedoeh del' Kleinste im Reiche Gottes ist groBer
als er. 29Und das ganze Yolk, horend, und aueh die Zollner
gaben Gott Recht und lieBen sich niit del' Taufe Johannes
taufen, 30 abel' clie Pharisaer und Gesetzeslehrer verwarfen den
RatsehluB Gottes fill' sich uncl wollten sich nicht von Hun
taufen lassen. 31 ,Vern soU ich nun die nlenschen dieses Geschlechtes vergleichen, und wem gleichen sie? 32 Sie gleiehen
Kindern, clie auf der StraBe sitzen und einander zurufen: wir
haben gepfiffen und ihr habt nicht getanzt; wir haben geklagt
und ihr habt nicht auf die Brust geschlagen. 33Denn Johannes
[del' TauferJ ist gekommen, nicht Brot essend und nicht ,Vein
trinkenc1, c1a sagt ihr: er ist besessen. 34 Del' Menschensohn
ist gekommen, essend und trinkenc1, da sagt ihr: es ist ein
Fresser und Saufer, ein Freund von Zollnern und Sundern.
35 Dnd so ist die ,Veisheit
gerechtfertigt yor ihren Kindern.
7, ] 8. Lc hat dies Stiick mit Recht VOl' del' Aussendung clel'
Apostol; iibrigens stimmt er darin mit :Mt (11, lss.) stark iiberein,
auch iill griechischen vVort.laut. Johannes gilt als bekannt und
~yird nicht einmal del' Taufer genannt. Also ist 3, 1-17 vorausgesetzt und auch 3, 18-20, so daB Johannes im Gefangnis zu
:lenken ist (gegen Usener). DaG er dort von seinen Angehorigen
oesucht wirc1, entspricht del' orientalischen Sitte.
7, 21 ist ein praglnatischer Zusatz, wodurch Lc dem 'Vorte
"was ihr seht und hort" (7,22) eine Unter]age geben will; s. zu
~1t. 11, o.
7, ~4. T{ kann bei Lc sowol warum als was bedeuten.
7: 28. IvIt (11,11) sagt: kein GroBerer ist bisher erstanclen
lIs Johannes. Lc bringt durch Vereinfachung del' Aussage einen
\Viderspruch hinein, den D durch Einschiebung von 7rpoo/~'t1F ver~eblich zu heben sucht.
U

'
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7, 29.30. An stelle des Einschubs Mt. 11, 12-15 (= Lc. 16,16)
steht bei Lc hier ein anderer Einschub (= Mt.. 21, 32), del' 110eh
weniger paBt. Die beiden Verse enthalten eigentlich Erzahlul1g.
Sie sind abel' in die Rede J esu eingefiigt; was dann rJ.y-ou(j'o.~ heiDen
soll (gehorsaln?), 1st unldar. ,,8ie gaben Gott Recht" (7,29) wird
c1urch die Antithese iln folgenden Verse erklart: sie erkannten in
del' Sendung Johannes' einen gottlichen BeschluB an, deln sie FoIge
leisteten. In diesel' Antithese (7, 30) la.Bt sich Ek E(l.UtOU~ (fehlt
in D) schlecht verstehn; sol1 es einfach ihrerseits bedeuten? oder:
sie erkannten den Beschlu.B Gottes nicht als sie angehend an?
Del' Ausdruck Taufe Johannes' klingt so, als ob es damals boreits auch eine cbristIiche Taufe gegeben habe.
7, 31. Lc Hi.Bt die R.ede ununterbrochen fortgehn, ohne eillen
Einschnitt zu luachen.
7, 32. D liest richtig AE."(OVtEq. Durch ),s-yov'rc( soll das anst.o.Bige Genus und durch fJ: )\sO(ou:n dann auch noch del' anstOBige
Kasus beseitigt werden.
7, 35. Tuw 'rSY-VWy ist richtig, abel' nicht rcavnov, we1ehes in
]) und anderen Zeugen fehlt; s. zu Mt. 11, 18. 1U.

Le. 7, 36-50. § 70.
Ein Pharisaer abel' bat ihn, er nlochte Init ihm esseB,
und er ging in das Haus des Pharisaers und setzte sieh zu
Tisch. 37Da el'fuhr ein ,Veib in der Stadt, eine Siinderin, daB
er bei clem Pharisaer zu Tisch war. Und sie beschaffte oin
Glas nlit Balsanl {Bund trat weinend hinten zu seinen FiU3en
und netzte seine FiiBe Init ihren Tra.nen und trocknete sie mit.
dem Haar ihres Hauptes uno kii.Bte seine FiiBe und salbte ~ie
Init dem Balsam. 3D Als nun der Phal'isaer [del' ihn eingeladct,
hatteJ clas sah, spraeh er bei sich seIber: wenn diesel' eill
Prophet witre, so wiiBt.e er, weI' und was flir eine dieso ist
[clCI1l1 sie ist eine Siinc1erinJ. <lDUnd Jesus hub an und sprach
zu ihm: Simon, iell habe dir etwas zu sagen. El' sagt.e: ' sprich,
:Meister! 41 El' spraeh: Ein Darleiher hatte zwei Selmldnor,
del' eine schulclete nun filnfhunclert Silberlincre,
del' andere
b
funfzig. 42Da sie nun nieht zahlen lconnten, schenlde or os
beiden. ~Velcher von ihnon wird ihn nun mn Ineisten licben?
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438imon auh'lo1'tete: ieh den ke del', dem e1' das meiste gesehellkt
hat. Er sagte: d n ul'teilst riehtig. 44 Cnd zu eleIn "\Yeibe gewandt, spraeh e1' zu Simon: Du siehst clas 'Yeib c1a - ieh
bin in dehl Haus gekommen, kein ,Yasser hast du mil' auf
die fiiBe gegebell~ sie abel' hat 11leine FiiDe genetzt 111it ih1'en
Triinen und sie getroekllet Illit i111'e111 Haar. 4 5 Keinell KuD
hast elu lllir gegeben, sie abel' hat, seit sie hereinkam, nieht
anfgehort meine 1"iii13e zu kiissen. 46Mit 01 111ein Haupt hast
dn nicht gesalbt, sie aber hat 1neine FiiDe gesalbi mit Balsalll.
47Darum, sage ieh dir, ihr ist viel erlassen, weil sie viel geliebt hat, ["em abel' wenig erlassen wird, der liebt ·wenig] .
.JSl~nc1 er sagte zu ihr: dir sind die Siinc1en erlassen. 49"Cncl
die Tisehgaste begannen bei sieh zu spreehen: 'Yer ist del', daD
e1' sogar Siinden erlKBt! 50El' abel' sagte zu den1 'Yeibe: dein
Glanbe hat dieh gerettet, geh in Frieden!
7, 36. 37. Die hier beginnende Gesehiehte ist eine Umgestaltung
yon ~ 70 (~Ie. 14, 3-. 9). Die Stadt (7, 37) wird nieht genannt,
nm die Lokalitat kiimmert sieh Le wenig. Die Szene ist abel' die
· selbe wie in § 70; das anonyn1e ,Veib, das bei einem Gastll1ahl
, einc1ringt und Jesus mit einem a.',i~C{utpf)V p.upou salbt, kehrt wieder,
unel aueh del' Na111e des Gastgebers, Simon. ,Vir haben hier also
, ein weiteres Beispiel zu 4, 16 ss. 5, 1 ss. Und aueh in diesmll FaIle
hat die t"mgestaltnng das Original bei Le verdrangt; der § 70 fehlt
, an seiner Stelle, zwischen Le. 22, 2 und 22, 3. - Aueh in 11, 37.
, 14·, 1 ist Jesus bei einem Pharisaer zu Tisch; das Erseheinen yon
: nngeladeten Personen bei einer solehen Gelegenheit seheint niehts
i auffii.lliges zu baben (l\le. 2, 16. 14, 3. Le. 14, 2) wir wi.irden
: nns ilber das Eindringen einer Dirne in eine wenn aueh nul' aus
! M~inllern bestehende Gesellsehaft noeh ganz andersentsetzen als
I del' J)harisaer.
7,38. Vorn ist del' Kopf, hinten sind die Fii.Be. Es konnte
lauch unten gesagt sein; indessenJesus steht odersitztnieht, sont dern e1' liegt.
:-, 39. Die eingeklammerten Satze sind Interpretamente. Das
: erste fehlt in del' Syropalastina, das zweite in D.
,
7, 40-46. Jiilieher hat erkannt, daB das Gleiehnis 7,41-43
i und del' darauf folgende, neu eingeleitete Passus 7, 44-46 inl1eri Hch nieht zusanunengeboren.
Das Gleiehnis ·ist wertvoller, daru111
., aber noeh nieht ursprunglieher an diesel' Stelle.
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7, 47. In D heiBt es einfach: rl<pEWV"CW.. (J.o"C·~ "IT. 0 A'),a.. 'Veil
del' Plural des Verbs fiir neutrales Subjekt sieh nicht gehort, ist
j((j/J\.a. in at &!-1Clp"Clat ell Tro))\at verandert, abel' nicht verbessert.
Die ganze zweite Halfte von 7, 47 (von o'n an) fehIt in D, abel'
dam.it die :Moral des Ganzen. Freilich bietet diese :Moral Schwierigkeiten. R,ichtet luan sich nach dem Gleichnis (7, 41-43), so
wiirde del' Sinn sein: ihr ist vie1 vergeben, das zeigt sich dal'an,
daB sie viel geliebt hat. Dann ware also die Vergebung das Prius
und die Liebe das Posterius. Abel' das .erzahlte Faktum hat mehr
Anrecht beriieksichtigt zu werden als das Gleoichnis, denn die Moral
ist doch eben durch dieses Faktum veranlaBt. Richtet man sieh
nun nach del' eigeOntlichen Erzahlung (7, 36-38), deren bezeichnende Ziige unmittelbar VOl' del' :Moral noeh einmal rekapitulirt
werden (7, 44-46), so geht die Liebe del' Vergebung voraus, und
luan IllUB verstehn: wegen del' groBen Liebe, die sie bew~esen hat,
ist ihr viel vergeben. Dies Verstanclnis liegt iiberhaupt am naehsten
und wird auch durch das P r ateri t Ulll ~"(d:rrTJcrEY gefordert. :Man luuD
dann das Gleichnis (7, 41-43) als spateI' eingetragen bet-rachten,
und ebenso aueh das da,von abhangige antithetisehe Korrolarium
in 7, 47: wern abel' wenig vergeben wird, del' liebt wenig.
Eine ahnliche Gesehichte wird delll al'abisehen Propheten in
den nlund gelegt. "Eine fahrende Dirne (lnumisa = p.l'p.o;) ka.m
vorbei bei einelll Hunde, del' Jeehzend und vel'kommend aIll Rande
eines Brunnens lag - da. zog sie i.1uen Schuh aus, band ihn an ih1'e
Kopfbinele und schopfte darin Wasser fiir den Hund: darulll sind
illl~ ilue Siinden vergeben." Hier ist. das Objekt del' Liebe gleichgiltig, ein lIunel genugt.. Dagegen in Lc. 7, 36 ss. handelt es sich
Bach eleIn V ol'bilde von l\lc. 14, 3-9 speziell Uln Liebe, die del'
Person J esu erwiesen wird. In deln Spruch 7, 47 tritt dns freilich
nieht hervor.
7, 48-60. :Mit del' oMoral 7, 47 mii13te die Erzahlung schlie.8en.
Schon del' Vers 48 hangt iiber, und in hoherem Grade 110ch die
beiden folgellclell Verse (J iilicher). In 7, 60 wird 7, 48 best.iit.igt.,
jecloeh lnit eigentiimlicher l\ioclifikation: die Sii.nden vergebung erfolgt nicht wegen del' Liebe, sondern wegen des Gla.ubens. Das
mutet an diesel' Stelle paulinjsch an. Von Paulinismus ist SOIlS!;
bei Lc wenig zu finden, aueh nieht in 7, 36-47, wenn luan yon
7, 41-43 und von den1 Korrolal'ium in 7, 47 absieht, WOl'ill moglieherweise seine Einwirkung gespill't werden konnte.
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§ 19--2l. § 18. Le.

8~

1-2l.

Dnd in del' Folge wanderte er yon Stadt zu Stadt und
Yon Dorf zn Dorf, pl'edigend und das Reich Gott.es anldilldigend,
und mit ihm clie Zwolfe 2nnd auch einige Frauen, die von
bosen Geistern und Krankheiten geheilt waren, Maria genannt
~lagdalena, aus der sieben Dumonen ausgefahren waren, 3 und
Jolwnna, die Fran yon Herodes' Yerwalter Chuza, und Susanna und viele andere, die aus ihrenl Vermogen fiir seinen
Unterhalt. sorgten.
4Da nun yiel Yolk zusammenk:nn und Leute aus allen
Ort.schaften ihm zuliefen, sprach er im Gleiehnis: Ein SU81nann
ging aus, zu saen seinen Samen. 5Unc1 beinl Stien fiel et.liches
den 'Veg entlang und ward zertreten und clie Vogel fra.8en es
auf. GUnd anderes fiel auf das Gestein, und nachc1em es aufgegangen war, verdorrte es, weil es keine Feucht.igkei t hatte.
i Und anderes fiel unter die ])ornen, und clie Donlen gingen
mit auf und erstic1den es. S Und anderes Hel auf clas gute
Land und ging auf und trug hundertfaltige Frncht. Als er
das gesagt hatte, rief er: weI' Ohren hat zu horen, hare.
9 Seine Jiinger aber fragten ihn, ,vas dies Gleichllis sein
solIte. 10 Er sprach: Euch ist gegeben, die Geheinlnisse cles
Reiches Gottes zu erkennen; den anderen abel' (werden sie
mitgeteilt) in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und
horend nicht verstehn. II Dies abel' ist das Gleichnis. Der
Same ist clas 'Vort Gottes. 12 Die am 'Vege, das sind die, die
es horen, dann kommt del' Teufel und nimmt das 'Vort aus
ihre111 Her'zen weg, daB sie nicht glauben und gerettet werden.
13 Die auf dem Gestein, das sind die, die' das 'V~rt, wenn sie
es horen, lllit Freuden aufnehmen, sie haben abel' keine ,Vul'zel,
sondern glauben nach Zeit und Ums"tanden und znr Zeit del'
\Tersuchung fallen sie abo
Das unter die Dornen gefallene,
sind clie, die da horen, und dann gehn sie und lassen sich ersticken von den Sorgen des Reichtums und cl~n Geniissen des
Lebens und bringen es nicht zur Reife. 15 Das in clem schonen
Lande sind die, clie das 'Vort horen und in einem guten Herzen
festhalten und Frucht bringen in Geduld.
Wellhausell, E\':tllg. Lucae.
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Nienland abel'. bedeckt ein angeziindetes Licht l11it ei11en1
GeHU3 odeI' stellt es unter ein Bett, sondern auf einen Leuchter,
damit die Eintretenden das Licht sehen. 11Denn es ist kein
Verborgenes, das nicht offenbar werde, und kein GeheiInes,
das nicht bekannt werde und an das Licht komnle. 18 Gebt
nun acht, wie ihr hart; denn weI' da hat, denl wird gegeben,
und weI' nicht hat, de1n wird auch das, was. er zu haben meint,
weggenoIDlnen.
19
[
Da erschienen seine :Mutter und seine Brii.der, und
konnten nicht an ihn heran wegen des yolkes.] :!OUnd es
wurde ihm gClneldet: deine :Mutter und deine Briider stehn
drauBen und wollen dich sehen. 21 Er abel' antwortete ihnen:
llleine :Mutter und meine Briider sind die, clie das ~Vort Gottes
horen und tun.
8, 1-3. Diese drei Verse leiten ein nenes Kapitel ein : Jesus
verHiI3t Kapern:nun und begibt sich auf clie ,Yanderung. Del' Abschnitt 'wircl hier starker gel~ennzeichnet, als in 9, 51, 'YO die
'Vend ung nach J el'nsalenl eintritt. In die Zeit del' ~Yanderung
verlegt Lc die J-Iauptmasse seines Stofres, Kapernalun kOllunt bei
iI11n nicht mindel' zu lcul'z als bei J oa. Ga11z passend verschiebt
er in seiner Einleit.ung (8, 1-3) das, was bei nfc (15, 41) gauz
mll Ende nachgetragen wil'd, an den Anfang des ~Vanderlebens.
Er schopft inclessen clie Einzelheiten, die er dabei vorbringt., nicht.
aus :Mc. Er nenut anclere Frauen und HiBt el'keunen, daB die
Tradition noch 1nehr wei8, als er sagt.. Die Austreibung del' sieben
D~ilnonen aus del' :Magdalena deutet er nul' an, als sei sie bekallnt.
Inr clem clurch 8, 1-3 erOfrneten Abschnitt, cler bis 9, 50
reicht, bringt Lc clie ~farcusstUcke von § 18-48 un tel' uncl weiter
nichts. Mit 8, 4 lenkt er wieder in l\fc ein, kommt abel' yon
§ 15. IG (G, 12-19) gleich auf die Gleichnisgrnppe § 19-21 (8,
3-18, ohne dell Anhallg § 22-24.), bri11gt § 18 erst hinterclrein
(8, 19- 21) uncl gibt nil' § 1'7 an anderer Stelle (11, 14ss) eille
Variante aus Q. Darauf geht er zu del' Gruppe § 25-2'7 libel'
(8, 22-56), clann mit Auslassung von § 28 zu § 29 und del'
fo]genclen Gruppe § 30-42 (9, 1-17), die jec10ch bei 1hm
auf § 30-32 beschrankt 1St) elann zu § 43-48 (9, 18-f)O).
arum er schon die Gleichnisrec1e nicht mehr in Ka.pernaml1 gchalten sei11 HiI3t, ist unerfincllich; abel', daB er die Gruppe § 25-27
in die Zeit del' ~Valldel'ung verlegt und mit del' folgenden zu16
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samnlenfaBt, 1St. nieht ganz ohne Grund, da wenigstens die Seefahrt § 25 in del' Tat eine Projektioll deIjenigen yon § 33 sein
konnte: die beiden spateren Seerahrten ~ 33 und § 40 fehlen bei Le.
S, 4-S. (Me. ±, 1-9). Da Jesus sieh naeh Le nieht Inehr
in Kapernaum anl See befindet., so redet. el' aueh nieht. VOl11 Sehifl'
aus. Die ungelenke weitla(t!lge Redeweise des nIe 1St gesehiekt..
yereinfaeht. Der biblisehe Ausdruek "die-Vogel des Himmels"
(8, [)) stammt aus nIt, del' Himmel fehlt Jl1it. Recht in Syra S.
und D.
8, 9-15 (Me. 4, 10-20). Del' Same (8, 11) ist nieht wie bei
Me das lehrende ,Vort iiberhaupt., sondera clas 'Yort Gottes, d. i.
bei Le die christ.liche Verki.111digung. Aueh mH Sehlu13 von 8, 12
christianisirt er. Sie fallen ab (8,13) ist riehtige Deutung yon
uy.a.v oa.),((ov-rw , letzteres finc1et sieh bei Lc selten. Am Anfallg yon
S, 14 und 15 brieht del' Singular des n[e wieder dureh, waln'end
yorher del' Plural steht.
8, 16-18 gibt Me. 4, 21-25 wieder. Die an die Saemannspal'abel angehiingten Varianten bei :Me hat Le elltwec1er noeh nieht
yorgefunden oder ausgelassen, eine davon bringt er an spaterer
Stelle (13, 18-21).
8, 19-21 ist eine mildernde Kii.l'zullg von § 18 (Me. 3, 31
bis 35). Nieht ohne Grund wird - diese Erzahl ung von Le andel'S
gestellt, wie zu ~Ie § 16 am SchluB (p. 26) gezeigt ist. Den Auseh'uek "die den \Villen Gottes tun" (Me. 3, 30) verandert Le (8, 21)
ill "die das 'Vort Gottes horen und tun", U111 dadnreh eine innere
Verbindung mit del' Moral del' vorangehenden Saemannsparabel
herzustellell. Del' Yers 8, 19 fehlt bei Mareion. Er ist i.i.bedl ii.ssig
unc1 entsprieht dem s~OJ (8, 20) nicht, welches Yoraussetzt., daB
Jesus sieh ill eineIll Hause befinclet. Freilich ist bei Le nie c1avoD
die Recle, claB Jesus in Kapernauln ill eillem Hause wohnt, und
aueh nieht da VOIl, daB er auf del' ,Vandernng in eillem Hause sich
befindet.

§ 25-27. Le. 8, 22-56.
Rines Tages abel' trat er mit seinell JUngeI'll in ein Schifl'
und sagte zu ihnen: laBt uns hini.i.ber auf clas andere Ufer des
Sees. Und sie fuhren ab, 23 au f del' Falll't aber sehlief er ein.
Unel es fiel ein '\Vindsturm auf den See, und sie bekamell
3*
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'Vasser ins Schiff und gerieten in Gefahr. 24 Da traten sie
herzu und weckten ihn und sagten: :Meister, Meister, wir gehn
zu grunde! El' abel' wachte auf und schalt den 'Yind und den
'V ogenschwal1, und sie legten sich und es ward stilles 'Vetter.
25Und er sagte zu i~lnen: wo ist euer Glaube! Sie abel'
fiirchteten sich und staunten und sprachen einer ZUlU andern:
weI' ist denn diesel', daB er auch den 'Vinden und denl ,Vasser
gebietet und sie ihm gehorchen!
26Und sie fuhren hin ZUlU Lande derGerasener, das gegeniiber
von GaliHia liegt. nUnd als sie ausstiegen, ka111 ihm ein 1\1an11
aus del' Stadt entgegen, del' war yon D~iIilonen besessen seit
geranmer Zeit ulid hatte keine Kleider an und hie1t sich in
keine111 Hause auf, sonderll unter den Graberll. 28 Da er nun
Jesus sah, fiel er Init einem Schrei YOI' ihnl Jlieder und sprach
mit lauter Stimnle: was habe ich lnit dir zu schalfen, 80hn
des Hochstell! ich bitte dich, qual Inich nicht. 29Er hatte
namlich dem unl'einen Geist'; befohlen, von denl :Menschen auszufahren; denn er !latte ihn oft gepackt, und wenn er an
Banden und FiiDen gefesselt wurde, zur Sicherheit, so zerriB
er die Bande und fuhr VOln D~inlon getrieben in die Einoden.
30Jesus abel' fragte ibn: was ist dein Name. El' sagte: Legion,
denn viele Diimonen steckten in ihm. 31 Und sie baten ihn, er
mochte ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. 32 Es war
abel' dort eine zahlreiche 8chweineherde auf del' eicIe am Berge,
und sie baten ihn, in die Schweine fahren zu diirfen, und er gestattete es ihnen. 33Und die D~inlOnen fuhren aus denl l\fanne aus
und hinein in die Schweine, und die Herde st.llnnte den steilen
Abhang hinab in den See unc1 ertrank. 34 Da abel' die Birten
sahen, was geschehen war, flohen sie und berichteten es in del'
Stadt und auf den Dodern. 35Da gingen sie aus zu sehen
was geschehen war, und lcmnen zu Jesus und fanden· dell
l\ial111, aus dem die DKmonen ausgefahren waren, beldeic1et ulHl
vern ilnftig zu J eSll FiiBen sitzen. Und sie l'iirchteten sich 36die Augenzcugen erziihIten ihncn ll~ilnlich, wie del' Desessellc
gesund gewordcn war. :J7Uncl :dIe Leutc aus cler Gcgencl del'
Gcrascner batcn ihn, er 111t)rhtc von ihnen weichcn; denn sic
waren in groBor Furcht befangen. Er abcr ging zu Schiff und
kehrtc zurUck. 38Uncl· del' l\iann, aus dem die Diimonen ansgefahrcn waren, bat bei ilun bleiben zu diirfen, e1' schickte ihn
\..;
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weg und spraeh: 39 kehr heim und erzahl, was Gott dir
getan hat.. Und er giIlg weg und verkiindete in del' ganzen
Stadt., was Jesus an ilnn getan hatte.
4°Bei. seiner Hilekkunft. abel' wnrde Jesus yon delll Volk
empfangen, c1ellll aUe warteten auf ihn. 41 Da kam einer mit
Kamen J airus, del' 'war Vorsteher del' Gemeinde, und er fiel
Jesu zu FiiDen und bat ihn, in sein Hans zu 1\ommen, .J2weil
er eine Toehter yon etwa zwoIf Jahren hatte, sein einziges
Kind, und die lag im Sterben. Dnel er ging hin, in einem
Geclrilnge ZUlll Erstieken. 43Und eille seit zwolf Jahren mit
BlutfluB behaftete Frau, die bei niemand Heilung hatte finden
kannen, H trat heran und beriihrte sein Kleid, und alsbald
ham ihr BlutfluB zum Stillstand. 45Uncl Jesus fragte: weI'
hat mich angeriihrt? Da abel' alle leugneten, sagte Petrus:
Meister, die Leute hangen sieh an elieh und drungen. 46 Er
abel' spraeh: es hat mieh jemand angeruhrt, denn ieh habe
bemerkt, wie eine Kraft Yon mir ausging. 47 Da nun die Frau
sah, daB sie nieht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd
an, fiel YOI' ihm nieeler und bekannte VOl' aHem Volke, weswegen sie ihn angeriihrt hKtte und daB sie sogleieh geheilt
Ware. 48 Er abel' spraeh zu ihr: meine Toehter, dein Glaube
hat dieh gesuncl gemaeht, geh in Fl~ieden. 49\Vie er noeh
redete, kam einer von elGIll Hause des Gemeindevorstehers und
sagte: cleine Toehter ist gestorben, benluhe den i\Ieister nieht
,,'eiter. 50 ])a Jesus das harte, sprach er zu ihm: hab keiue
Furcht, glaub nul', so wircl sie gerettet werden. 51 Als er nun
in das Haus eiutrat, lieB er keinen mit hiuein, auBer Petrus,
Johannes und J akobus, und Vater und Mutter del' Tochter.
52Unc1 aUe weinten und jammerten laut lun sie. Er abel'
sprach: weint nicht, sie ist nicht tot, sondern schlUft. 53 Und
sie verlachten iIm, cla sie wuBten, daB sie gestorben "\var.
51Da ergriff er ihre Hand und rief: :Madehen, steh auf. 55Und
ih1' Geist kehrte zurilck, und sie stand sogleich auf. 56 Und
ihre Eitern waren ganz auBer sieh, er aber gebot ihnen, keineln
zu sagen, was gesehehen war.
S, 22-25 (nIc. 4, 35-41). Obwo1 Jesus naeh 8, 1-3 gar
nieht mohr in Kapernaunl am See ist, steigt er hier doeh zu Schiff,
um an clas andere Ufer zu fahren. Den kiinstlichen Zusammenhang diesor Perikopo mit del' Gleichnisrede bei ~Ie, del' dureh das
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Halten derselben vonl Schiff aus veranIaBt ist, hat Lc abel' nicht;
Jesus ist nicht schon inl Schiff, sonc1ern steigt erst ein, und nicht
alll selben Tage (l\'1c. 4, 35), sondern eines Tages (8, 22). Allerlei
scheinbal' Unwichtiges wird ausgeIassen. Nachteilig 1St das FehIcll
del' Tageszeit; die Nacht gehort (wie in l\ic. 6, 4.5ss) durehaus
dazu, wegen del' Schauerlicbkeit und auch weil Jesus schIaft.
Die Anl'ede an die Junger (8, 25) wird chl'istianisirt; statt "was
seid ibr so bange, wie wenig Vertrauen habt ihr" hei13t es: wo ist
euer Glaube!
8, 26-39 (l\ic. 5, 1-20). Lc verkiirzt 0ie Vorlage nieht so
stark wie l\H, nimmt abel' einige .Anderungen und Umstellungen
VOl'. Die Geographie ist iIlln nlcht anschaulich. Darum braueht
111an bei ihm an dem Lande del' Gerasener odeI' del' Gadarener
sich nicht zu sto13en, so seItsam auch die Angabe ist, es habe
grade gegeniiber yon GaliHia geIegell. Die DekapoIis k,ennt er
nicht; fiir "in cler Dekapolis" sagt er 8, 39: in del' ganzen Stadt.
Die Abyssus (8, 31) wird voil del' Holle zu verstehn sein, in
,,'elche die Diimonen sonst freilich erst beim jilngsten Gerieht geworfen werden. Fill' 0 oo:qJ,f)Vt<1th:{~ 8, 36 hat D 6 ),c'jlWV, die
Syra S. einfach cl er l\1 a nn. In 8, 35 verwandelt D die parataktischen Hauptsiitze in Genit.ivi absoluti und zieht E~~)J}ov x~l ·~AnOV
in ein einziges Verbnm. zusalnmen; die scheinbal' sehr sta1'1\e
Variante reduzirt sieh auf griechisehe Pe1'iodisirung (6, 1. 17). Umgekehrt 8, 27.
8, 40-56 eM c. 5, 21-43). Die Toehter ist bei I.ic (8, 42)
das einzige Kind ih1'er Eltcrn. Petrus tritt (8, 45) auf kosten del'
iibrigen Jiinger hervor. "Sei gesund von deiner Plage" (~Ic. 5, 34)
wircl yergeistlieht in: geh in Frieden (8, 48, wie7, 50). ,Vie aIle
aneleren aramtiischen Ausdrii.cl{e, z. B. KananKns und G01gatha, so
Hif3t. Lc (8, 64) auch die Forme} Talit.ha knmi aus, jedoeh nicht.
clie grieehische Ubersetzung, die bei l\lt (9, 25) gleichfalls feh lL
:Mit dem vorangestellt.en Sjsvs"Co in 8, 40 unel 8, 42 mag D cbs
Echte erhalten haben, nicht abel' mit chcoD\I~(Jxr)ucro. (8, 42) fill'
XlJ.t ct.lrr~ r17dDvYjuxsv.
In 8, 44 habe ieh nach D ii.bersetzt.

§ 29-32. Le. 9, 1-17.
Und er rief die hwolfe zusammen und gab ihnen Kraft.
und Vollmaeht ii.ber aIle D~imoncn, und Kranke zu heilen.

9, 1-17.
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2Cnd e1' sanc1te sie nus, das Reich Gottes zu verkiinden und
gesund zu nll1chen. 3Und er sprach zu ihnen: nehmt nichts
mit auf den ,Yeg, wedel' Sbl b noch Tasche~ noch Brod lloch
Geld, noeh ie z,Yei Kleider. -I Und in dem Hause in das ihr
eingeht, da herbergt und yon da geht aus. !lUnd "'0 jhr keine
,.Aufnahme findet, aus del' Stadt geht weg und sehilttelt den
Staub von eu1'en }'ii.Ben, zum Zeuanis
wieler f!ie. 6Dn, zoO'en
v
0
sie aus und durchwanderten Dorf flir Dorf, predigten das Evaugeliuffi und heilten allerwegen.
iDa abel' del' Yierfiirst lIeroc1es harte, was geschah, geriet er in Yerlegenheit, weil einige sagten: Johannes 1St erweckt yon den Toten, 11 andere.: Elias ist ersehienen, wieder
andere: einer von den alten Propheten ist wieder auferstanden.
9Unc1 Herocles sagte: Johannes habe ieh enthauptet, ,yer ist
abel' del', yon deln ieh solehe Dinge hare? unc1 er trachtete,
ihn zu sehen.
lOUnd bei ihrer Rilcldnlnft erzKhlten ihm c1ie Apostel,
was sie alles getan hatten. Fnd er nahm sie unel zog sleh
mit ihnen allein zurii.ck in ei11 Dorf, namens Bethsaic1a. 11 Die
Leute merkten es abel' und folgten ihn1, und er nahm sie in
Empfang und rec1ete zu ihnen iiber das Reich Gottes, und die del'
Reilung Becliirftigen machte er gesunel. 12])a nun del' Tc1g
begann sicb zu neigen, traten elie Zwalf heran und sagten Zll
ihln: entlaf3 die Leute, damit sie in die Dorfer und Hofe
ringsull1. gehn, um Herberge und Nahrung zu finden, denn wir
sind hier an einem aden Orte. 13 Er spraeh zn ihnen: gebt
ihr ihnen zu essen. Sie sa.gten: wir haben nicht mehr £lIs
fi.iuf Laibe Brot und zwei Fisehe, wi1' IniiDten clenn seluer
gehn uncl Speise kaufen fill' all dies Volk - es waren namlieh
gegen flinftausencl i\lKnner. U Er abel' spraeh zu seinen Jii.nge1'n:
1a.13t sie sieh tisehweise zu je funfzig lagel'n, und sie taten so.
16 Da nahIn er die fi.inf La.iue unel die zwei Fische und sah
auf ,gen I-Iimmel und betete, und sprach den Segen dariiber
nus und lieD es die J i.i.nger den Lenten Yorsetzen, I; Und sie
,l13en und wurclen alle satt, und was i.i.brig blieb an Brocken,
wurcle aufgehoben, zwolf Korbe voll.
9, 1-G (Me. 6, 7-13). Den § 29 HiDt Le gleieh anf § 27 folgen,
weil er den § 28 schon in 4, 16ss. voraus gen01nmen zn haben sieh
bewuBt ist. Er o-ibt
die Aussencluno-0 der Missionare hier naeh Me,
o
L

,
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andert abel' eil1iges naeh Q (10, 1 ss.); so in 9, 3 und aueh in 9, 5,
wo er fiir EXctOcY (Me. 6, 11) setzt: EX -6/; 7tO),EW; EX~{Y"I;' Inhalt
del' evangelisehen Le111'e ist bei Le (9, 2. 11) wie bei Mt das Reich
Gottes. Del' Iniinitiv am· SehluB von 9, 3 paBt nieht zu den 1m.:.
pei'ativen, . er fehlt iIll Sil1aitieus. In 9, 4 ist gesagt, sie sollen
ihre Hel'berge (19, 5. loa. 1, 39) zum Ausgangspunkt ihrer itiission
in del' Stadt lllachen.
9, 7-9 (Me. 6, 14-16). "Einer von den alten Propheten ist
wieder auferstanden" (9, 8) Iauft dem Sinn del' entsprcehenc1en
AuBerung in del' Vorlage schnurstraeks zuwider; s. zu Mt. 16, 14.
Uber den SehIuB von 9, 9 s. zu :Me § 30 unel zu Mt. 14, 12. Den
Naehtrag :Mc. 6, 17-·29 HiBt Le aus, weil er in die Zeitfolge nieht
paBt, gibt abel' den Inhalt an ehronologisch richtigel'el' Stelle
(3, 18-20), wo er freilieh die Enthauptung des Taufers noeh nieht
unterbringel1 kann, so daB er dieselbe llberhaupt nieht erzahlt.,
sondel'n nul' aus del' AuBerung des Herodes (9, 9) entnehm'en HU3t.
9, 10-17 (Me. 6, 30-44): Le setzt die Speisnng del' Fiinftausend in die selbe Verbil1dung mit del' Riickkehr del' Apostel
wie Me. Als Ort gibt er Bethsaida an (9, 10). Die Speisung
findet jedoeh in eins:uller Gegend statt. Da.ruIll korrigil'en del'
Sinaitieus und die Syra C.· EC<; 't07tOY EP'IfLfJY fill' Ek B",,{}O'., die
Reeepta dagegen Ek -rO;COY E. ;CO)\EW; x. B'I{}O" und ahnlich (doch
ohne EP"IfLOY) aueh die SYl'a S., wo lab' fi, zu restituil'en sein
wird und nicht l' t a 1'( fi. :Moglichel'weise richtig heiBt Bethsaida hI
D ein Dorf, das aIte ])o1'f kann von del' neuel1 Stadt J ulias untersehieden sein. Fiir eHe JUnger setzt Le (9, 12) die Zwolfe, weil
naeh d81n Zusammenhang nul' von den Aposteln die Recle sein
konnte. In 9, 16. 16 habe ieh naeh D ilbersetzt, das Beten ist
echt lukaniseh (3, 21. 9, 29) und das Brechen pa13t nicht zu den
von Lc hier 111it aufgefiihrten Fisehen. Die gewohnIiehe Uborlieferung konformirt nach ]\ie odeI' nit.
Von § 32 springt Le auf § 43 iiber. 'Vas bei Me in del'
Mitte licgt, ist eine spiitere Compilation. Unzweifelhaft gibf; abor
Le nicht den echten Kern wieder, del' zu gl'unde liegt.. Er borichtet ZWar Init Hecht die Speisung nul' einmal, zieht indessen die
spiitere Val'iante VOl', die bei nIc voransteht, und bringt sie grade
so wie Mc Om Gegensatz zu l\it) in Verbinclung Init del' Aussendung
und del' Riieldwhr del' Apostel, d. h. mit zwei Stileken, die am wonigston zum Grundstoek del' Tradition gehoren konnen. Die Uberfahrt.

9,1-27.
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libel' den See naeh del' Speisung HiI3t er ilberhaupt aus; abel'
grade an dieser Stelle ist sie doppelt (§ 33. 40) bezeugt und Yon
pragmatisehcr \Yichtigkeit., sofern sie das Ausweichen von KapernanDl nnch dem Gebiet des Philippus bedeutet nnd die Periode
del' nnsteten 'V'anderung eroffnet. Viel entbehrlicher ist sie an
del' Stelle, wo anch Le sie gibt (8, 22-26. ~ 20); denn da ist sie
nur ein Ausflug und die Gelegenheit fill' ein lV-under. Es konllllt
lloeh hinzn, daB Lc Bekanntsehaft mit clem Lei iIlln fehlenden
~ 33 zu verraten seheint. Eine Spur davon lKBt sich vielleieht in
oenl einsamen Gebet 9, 18 = Me. 6, 46 erkennen; eine sieherere
in del' Y orsehiebung des Ubergangs nach Bethsaida yon "DIe. 6, 45 nach
Le. 9, 10. Dazu hat Me. 6, 32 die Anleitung gegeben, wo der
Ubergang gleiehfalls irrig antezipirt wird; daB Le ihn nieht zu
Schiff, sondern wie es seheint, zu FuB gesehehen lKBt, Inacht dabei nichts aus. - Zwischen den identisehen AuBerungen 9, '7. 8
und 9, 18. 19 ist bei Le kaum ein IntervalL

§ 43. 44. Le. 9, 18-27.
Unc1 es gesehah, als er fiir sich a11ein betete, warep. die
Jiinger bei ihm, und er fragte sie: was sagen clie Leute, weI'
ieh sei? 19 Sie antworteten : Johannes del' TKufer; andere
Elias; [andere, ein Prophet von den alten sei wieder auferstanc1enJ. 20 Da sprach er zu ihllen: was sagt denn ihr, "\yer
ieh sei? 21 Petrus ,antwortete: clel' Christus Gottes. :?2Er abel'
yerbot ihnen streng, das i1'gencl weln zn sagen, und spraeh:
del' Menschensohn muH viel leiden, uncl verworfe'n werden von
den Altesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und am
dritten Tage auferstehn.
23 Zu allen abel' sagte er: ,Vel' mil' naehgehn will,
del'
yerleugne sieh selbst und trage sein Kreuz tKglieh, so wird er
mir folgen. 2-l Denn "\ver seine Seele retten will, wird sie ve1'Heren; weI' abel' seine Seele yerliert um meinetwillen, wird sie
retten. 25Denn was hilft es clem nlenschen, wenn er die ganze
'\T cIt gewinnt., sich selbst aber yerliert odeI' einbii8t? 26 Denn
wer sieh meiner und 111einel' ,Vode sehamt, clessen wirc1 sich
cler Menschensohn sehamen, wenn er kommt in seiner Herrlichkeit und in del' des Vaters und del' heiligen Engel. 'li Ich
sage euch abel', wahrlieh, es sind etlich~ unter den hier An-
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\vesenden, die werden den Tod nicht schmecken, bis SIe das
Reich Gottes erleben.
9, 18. Casarea Philippi wird nicht genannt, Bethsaida 9, 10
genugt. Bei denl Gebet, das in del' Syra S. und in D fehIt, konnen
die Junger anwesend gedacht werden, vgl. 9, 28. 11, 1. In -Mc. 6,46
sind sie abel' nicht clabei, er vereinigt sich erst spater wieder lnit
ihnen, und auch bei Lc erwartet man: nach seinem einsamen Gebet (11, 1) kmnen die Jii.nger wieder 111it ihm Zl1sammen.
9, 19-22. Der von 111ir eingeklammede Satz in 9, 19 fehIt
in del' Syra S. uncl lautet in ]) anders, nalulich ebenso wie in
nIt. 16, 14. An} SchluD von 9, 20 fehIt '"Coli- {)sou in del' Syra s.~
dagegen liest D:T0Y X. '"COY UlOY T. D-. FiiT all1 dritten 'rage
(9, 22) hei13t es in del' Syra S. und in D wie bei l\1c: nach drei
Tagen. Hinter 9, 22 iibergeht Lc (nicht abel' Mt) den Protest des
Petrus gegen die Passion des ~1essias und seine scharfe, Zuriickweisung durch Jesus Init Stillschweigen; er will so etwas auf den
Yon jhln sehr ins Licht. gesetzen Hauptapostel nicht kommen lassen.
9, 23. Zwischen" nachgehn" und "folgen" ist kein Unterschied,
die Syl'a S. iibersetzt "fo]gen" l'ege]mK13ig mit "nachgehn". In])
fehIt del' ganze Satz und trage seia Kreuz taglich, in del'
Syl'a S. uncl anc1eren alten Zeugen nul' das tag 1i ell, wodnrch clas
Mal'tyrillm ins AI1gemeine umgedeutet wird.
9,24. 25. ",Vegell des Evangeliums" ]KGt aueh Lc, wieMt, an
den beiden Stell en aus, wo es bei nfc (8, 35. 10, 29) in diesel'
Fonnel steht; er gebraueht alIerdings das Substantiv iiberhaupt.
nieht. FUr "einbu13en" (Me. 8, 36) sagt er in 9, 25 "verlieren",
fiigt abel' dann sonderbarer ,Yeise "odeI' einbii13en" Doch hinzu ,venn man sich auf dio einstimmige Uberlieferung verlassen darf.
Das wellig passencle Korollarinn1 ~'Ie. 8, 37 fehlt bei Le.

§ 45. _Le. 9, 28-3G.
Es geschah abel' et.wa acht Tage nach cliesem, cla 11(111m
er Petrus unc1 .Johannes unel .Takobns mit und ging hinanf auf
einen Berg um ~n beten. 2DUnc1 wie er betete, ward das Aussehen seines Gesiehtes ~tllcl'Jrs und sein Gewanc1 weilj und
strahlend. 3°11n(1 siehe ~,\'ei Mrinnel' unterrecleten sieb mit
ihm, das waren Moses und Elias, ersehienen in Herrliehkoit-;
31 sic sprachen aber VOll seinern Ende, clas er el'fiillen sollt.o in

9,28-36.
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abel' und seine Gefi1brten waren von
schwerem Scblaf befangen, beiln Erwachen jedoch sahen sie
seine Herrliehkeit und die beiden 1\li1nner, die bei ihm standen.
33 Fnd als clieselben von ihn1 schiedcn, sagte Petrus zn Jesus:
1Ileister, hier ist fill' nns gnt sein, laB nns drei lliitten aufschlagen, eine fiir dich, cine flir nIoses und eine fiil' Elias ohne zu wissen, was er s<lgte. :;4 Wtihrelld er srj sprach, kam
eine ,Volke und iibersehattete sie; und sie gerieten in Fnl'cht,
als sie in die ,Volke eintraten. 35Uncl eine Sthllme learn aus
del' ,Yolke: dies ist rnein ausel'wahlter 801m, den hort! 36Und
als die 8tilnnle kam, war nul' noch Jesus a11e1n da. :nUncl
sie schwiegen und erziihlten in jenen Tagen keinern et,ras von
dem was sie gesehen hatten.
9, 28. Aueh Le setzt die VerkHi.l'ung in bestinlmte zeitliche
Beziehung zu dem Petl'usbekenntnis, verHingert abel' den Zwischenmum yon sechs Tagen auf aeht. Unter den beiden Bohnen Zebedtii steht Jakobus auch bei Lc meist voran, nul' nicht in 8, 5l.
9, 28; doch hat die 8yra S. iiberall die gewohnliche Ordnung und
D wenigstens in 9, 28. 'E~(EVZ"O p.sta. ~ou; ),olou; "o!hou; ist nieht
etwa aramaisch, sondern bibliseh.
9, 2~). ,Yie Jesns bei del' Taufe betet, ehe ihm clie Erseheinung und clie 8tiInme zu teil wird (3, 21), so aueh hier bei clem
Gegenstiiek del' Taufe.
9, 30-33. Le weiB das Thema, das von Moses und Elias
angesehlagen wurde. Die Junger werden clurch die Erscheinung
aus tiefeln Bchlaf geweekt; ist es Naeht? Erst als die beiden
nHinner seheiden, auBert Petrus den ,Vunseh, die I-Hitten zn bauen,
gleieh als ob er sie clac1nreh an diesel' sehonen Stelle feqtzuhalten
hofft.e.
9, 35. Bei ~lc (9, 6) fiirehten sieh clie Jiinger iiber clie Erseheinung an sieh, bei nit (17, 6) tiber die 8timme vom Hilllmel,
bei Lc iiber die 'Volke. Das erste (J.t)''CQU; muB sieh wegen E<pr)~ouno
auf die Jilnger beziehen, das zweite CD": E'l.ctVOU~) auf Moses und
Elias. Abel' ieh traue c1mn Text nieht reeht.
9, 36. Le beriehtet nul' die Tatsaehe, daB die Jiinger "damals"
schwiegen, nieht abel', daB sie c1abei einem Befehl J esu folgten .
. . Del' Anhang ~'lc. 9, 9-13 fehlt bei Le; nUlU begreift, daB er ihm
anstoBiO'b war. Die AuferstehunO'sweissaO'ullO'
HiBt er aueh in
b
b. b
9,44 aus.
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§ 46-47. Le. 9, 37-50.
~Vie er abel' mn folgenden 'rage vom Berge' herabstieg,

kalll jlUll ein groBer Haufe entgegen. 38Unc1 sieh, ein Mann aus
denl Haufen schrie: Meister, ich bitte elich, nimm c1ich llleines
Sohnes an, denn er ist mein einzigel', 39 denn ein Geist packt
ihn unversehens und schl'eit unc1 zerrt mit Schaumen, und
'weicht nul' schwer und 11lacht ihn ganz miirbe; 4° und ich habe
deine Junger gebeten, sie konnten ihn jedoch nicht weg bringen.
41 Jesus abel' a,ntwortete und sprach: 0 unglaubiges, verkehl'tes
Geschlecht, wie lange soIl ich bei euch sein, wie lange soIl
ich euch ertragen! bring deinen Sohn her. 42N oeh auf dem
ege nun riD und zerrte ihn del' Diimon ; Jesus abel' schalt
den unreinen Geist und er verlieB ihn, und er gab ihn seinem
Vater zuriick. 43 Dnd aIle waren betroffen ob del' groBen' 'raten
Gottes.
~Va,hrend nun die anderen staunten libel' alles was e~' tat,
sprach er zu seinen Jiingern: 44 faDt ihr (vielmehr) folgende
'Vorte zu' Ohren: del' Idenschensohn wird in :Menschenhand
iibergeben werden. 45 Sie abel' verstanden diesen Ausspruch
nicht, und er war Ihnen verhullt, so daB sie nichts lllerkten;
sie fiirchteten sieh abel', ihn tiber c1iesen Ausspruch zu befragen.
46Es kam sie abel' del' Gedanke an, werder groDte yon
ihnen ,viire. 4i Da Jesus nun den Gedanken 1hres Herzens e1'kannt.e, nahm er ein Kind bei del' I-land und stellt.e es neben
sieh 48 und spraeh: weI' dies Kind aufnimmt in meinel11 Namen,
nimmt 111ich auf, nnd weI' ])1ich aufnimmt, ninlmt den auf, del'
111ieh gesandt hat.; dem} werder kleinste unter euch allen ist,
del' ist :1111 groBten. 49 Da hub Johannes an und sagte: :Meister,
wir sahen einen h} deinem Namen Damonen austreiben und
wehrt,en es ihm, wei I er nicht mit uns (dir) nachfolgt.e.
50 Jesus spl'aeh: wehrt ihm nicht, denn weI' nicht wider eueh ist,
cler ist fill' euch.
9, 37-43 (nIe. 9, 14-29). Die Konstrnkt.ion nach S)'EVEtO
(9, 37) sehwankt auch hier in den Hss.; lJ hat nieht den pluralisehen Genitiv abs., sondern (len singularisehen Akkusativ, wozu
cbs folgencle C(Ut<p n1indestens ebenso gut pa8t. "Am foIgonclen
'rage" wiirde die Annahme (9, 32) bestKtigen, daJ3 die Verldiirung
bei Nacht gec1acht ist. A bel' ]) und clie Syra S. 1esen Ot&' t~~
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Das Zanken del' Junger alP. Anfang hat Lc als anst6i3ig
ausgelassen.
9, 39. Del' Diilnon ist. Subjekt, er schreit. unc1 er schuumt.,
flu er yon delll Besessenen nicht scharf unt.erschjeclen wird. Fiil'
'l.pi.(St haben indessen D und die Syra S. xC<t p·~(j(jSl. ) E~C{{q)\r'i;
zichen sie richt.ig zum erst.en Verbum.
9, 40. 41. Mit Recht. streicht BlaB (naeh i\Iarcioll und del'
Syra C.) das Objekt zu ~os~fhjY, clas sich aus dem Folgenden von
selbst ergibt: so ist es 8til in diesem YOll der semitischen Syntax
beeinnuBten Griechiscb. Fiir -rrpOGd.,,(c<j'E hat D 'rrpocrSYc"{xs, nrc sagt
regelmuBig 9SPStY fill' ai'ElY.
9, 42. Auf diesen einzigen Yers ist del' Passus I\'lC. 9, 20-27
zusammengezogen. Ich habe nach D iibersetzt..
9, 43. Del' befremc1liche SchluB bei Mc (9, 28. 29) ist unterdriickt
uud einer gewohnlichen Phrase gewichen. DaB Jesus sich mit seinen
Jiingern in ein H au s zuruckzieht., kOm1l1t bei Lc ni81nals Y01'.
9~ 43-46 (Mc. 9, 30-32). Die Angabe, daD Jesus yon Cusarea
Philippi incognito zurilckgereist sei und dabei Kapernaunl beriUlI,t
habe, fehlt bei Lc, wie clenn ii.berhaupt clas Hinerar c1es l\rc wenig
beriicksichtigt wird. In del' stark betonten EroIInung, die Jesus
seinen Jungern macht, sagt er nichts von seiner Auferstehung.
9, 46-50 (l\Ic. 9, 33-40). Del' isolirte Spruch nrc. 9, 35 ist
umgestellt, paBt abel' am SchluB yon Lc. 9, 48 ebensowenig in
den Zusammenhang. Zwischen 9, 46 und 9, 47. 48 besteht ein
Nexus, wenn del' Vorrang unter den Jilllgern bemessen wird narh
del' Nahe ihrer Beziehung zu Jesus. Dann sagt J esns, auf die per: sonliche Beziehung zu ihm kOlnme es nicht an; 111an konne die
; Liebe zu ihm ebenso gut jec1em Geringsten in seinem Namen er, weisen (Mt. 25, 31ss). Daran schlieBt 9, 49. 60 gut an: del' iiuBere
\ Zusammenhang auch mit den Apostelll ist nicht erforderlich, um
! Christ zu sein.
Die Verse :Mc. 9, 41-50 Hi.f3t Lc an diesel' Stelle
: aus, mit Riicksicht auf 17, 1. 2. 14, 34. '-'
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IV. Le. 9, 51-IS, 14.
Le. 9, 51-55.
Da abel' die Tage seiner Aufnalllne (in den lIimmel) sich
erfiillten, richtete er sein Angesicht nach Jerusalem zu gehn.
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52Und er sandte Doten VOl' sich her, und sie machten sich
auf und kalnen in ein Dorf del' Samariter, U1n ilun Quartiel'
zu machen. 53Sie verweigerten ihm abel' die Aufnahme, weil
sein Angesicht nach J erusalenl zu ging. 54 'Vie das die JUnger
Jakobus und Johannes sahen, fragten sie: Herr, sollen ,vir
Feuer VOln Himmel herabkommen heiBen, das sie verzehre?
55 Er abel' wandte sich und schalt sie. 56Und sie wanderten
in ein anderes Dorf.
Bier nimlnt die 'Vanderung (8, 1-3) die entschiedene 'Vendung
nach J erUSal8111; vgl. 13, 22. 17, 11. Es beginnt nach 8, 1-9, 50,
wo nul' El'ziihlungen aus ~Ic stehn, ein weitel'er Abschnitt, del'
l11eist 1ehrhafte Stiicke enthaIt, darunter lnanche, die nicht bloB
bei ]Ic, sondern auch bei Mt keine Parallele haben. Nach Joa
1ehrt Jesus das ]ieiste und "Tichtigste in J erusale111 selbeI', nach
Lc (1m geringeren Grade schon nach Mc) wenigstens auf' del' Reise
nach Jerusale.nl, obgieich gaF nlanches gal'nicht in diese SituatioIl
paBt. Die Reise geht bei iIlIn ebenso wie bei J oa durch ~aInarien,
und nicht dnrch Peraa wie bei
trotzelem
. l\fc und T\ft,. DaB sie
.
iiber Jeri'cho fiihrt (18, 35. 19, 1), ist ein Zeichen volliger Unbefangenheit j n del' Geographie PaiKstinas. JIII Gegensatz zu Mt.
10, [) 1neidet J eSllS die Ketzer nicht, er bekKmpft das VorUl't.eil
gegen sie (10, 33. 17, 16). Er sieht die Feindseligkeiten del' Judell
gegell sie dal'unl ilicht als gerechtfertigt an, daB sie von ihnen e1'widert wirc1; dies geschieht auch nul' teilweise: wenn er als Jude in
eine111 salnarit.ischen Dorf zuriickgewiesen wird, so ninlll1t ein
ande1'es ihn auf.
9, 51-53. Obwol die Boten hier weniger als Ivlissionare wie
als Quartiermacher erscheinen, 1St. ihre Aussendung doch ein auS
] 0, 1 SSe zn einem best.immten Zweck entnommener VorschuB. Das
Substanti v cl.vd.), Yjr}l~ (assumptio) flndet sieh im N. T. 11tU' hier; (las
Verbum kommt dreimal VOl' und entspricht so ziemlich dem U~OUY,
das freilich wie im Al'amiiischen auch toten bedeuten kann (Jon.
8, 28). "Das Angesicht. richten" gehort zu den Biblicismen, die
Lc hKufig anwendet, jec10ch obne darill nlit]1t zusammenzut.l'cO'en,
9, 54-56. Den aramKischen NameD Boanerges fill' die
Zebcclaic1en crw~ihllt Le nicht., kennt ihn aber und erkHirt ihn hior.
Sie wollen seIber clas FeuCl', hel'abkommen lassen, trauen sich also
zu, zu k0l111en, was del' alttestamentliche DonDerer kOllnte. Am
SchluB yon 9,!J4 Hest D: ,vie auch Elias tat; ml1 Schlu13 yon
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0,55 D unel jIarcion: wiI.H ihr nieht, wele-hes Geistes ill1'
. I?;
s elC

I ..Je.

J' - G9_.

f\;-I"'r

~'.

:L\It. 8. 19-22 .

Unc1 ela sie des ,Yeges zogen, sngte einer zu ihm: ieh
will dir folgen wohjn du nuch gehst. 5slTnd Jesus sagte ihm:
die Fiichse haben Sehlii.pfe und die "agel des Him111els
,Yohnungen, del' i\Iensehensohn abel' hat keine Statte, sein
Haupt niederzulegen. 59 Zu eineln anderen spraeh er abel':
folge mil'. Del' sagte: erlaub n1ir, daB ieh yorhe1' gehe und
meinen Vater begrabe. 6°Und er sagte il11n: laB die Toten
ih1'e Toten begraben, du aber geb, verkiinde das Reich Got.tes.
G1,Yieder ein andere1' sagte: ieh will dir folgen, Herr, erlaub
mil' nul' erst yon Hause Absehied zu nehmen. 62 Jesus sp1'aeh:
wer die Hand an den Pflug legt unel hinter sieh sieht, taugt
nieht fiir das Reich Gottes.
Das St·iiek solI verhindern, daB 9, 51-55 (besonc1ers 9, b2)
uncl 10, 1 S5. dieht auf einander st08en. Es hat abel' allerdings hier
bei Le einen passenc1eren Platz als bei 11It, weil die Nachfolge im
hoheren Sinn erst statt hat, seit Jesus llach Jerusalem geh t, um
sein Kreuz auf sich zn nehmen - ",vie aus i\Ie c1entlieh heryorgeht.
Aueh die Fassung des zweiten Falles bei Le hat Vorziige YOI' del'
bei nIt (vg1. zu lIIt. 8, 21. 22); beaehtenswert ist, claB c1ie Naehfolge ohne weiteres aueh die PIlicht del' l\1iSSiuil auferlegt. Den
dritten Fall, eille Variante des zweiten, hat eher Le hinzugefi.1gt.,
als nIt ausgelassen. Del' Ausdruek "die Vogel des Him 111 el s"
finclet sieh bei Le hier und 13, 19, beic1emal in Yerbinclung luit
'l..c(~Cl.G'l..·'JVOUy, naeh Dan. 4, 18 (Me. 4, 32). 'ATC~:)JhoY (9, 60) steht
oi'ters 1m Sinne von 'ITOpSl>{)E{~ zur l\Iarkirung. des Anfangs clel'
Handlung, vgl. D 18, 5.

Q*. Le. 10, 1-12. § 29.
Er bestimmte abel' lloeh andere Siebzig uncl sanc1te sie
paarwei$e VOl' sieh her in jec1e Stadt und Ortsehaft, wohin er
kumlnen wollte. 2Unc1 er spraehzu jhnen: Die Erllte ist
groB und c1er Arbeiter sind wenige, bittet also den Henn del'
Ernte, daB er Arbeiter zu seiner Ernte aussende. 3 Geht hin,
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siehe, 1ch sende eueh wie Schafe unter die 'Volfe. 4 Tragt
keinen Geldbeutel, keine Reisetasche, keine Sehuhe und griiBt
niemand unterwegs. 5Sobalcl ihr abel' in ein Hans eintretet,
so sagt: Friede diesem Hause! GUnd wenn dort ein Kind des
Friedens ist, wird euer FriedensgruB auf ilun ruhen; sonst wird
euer FriedensgruB sich auf euch zurilckwendEm. 7 In jenem
Hause abel' herbergt und eBt und tl'inkt, was sie haben, denn
del' Arbeiter ist seines Lohnes 'vert; geht nieht von einem
Haus iiber zu einelll andel'en. sUnd wenn illr in eine Stadt
kommt und Aufnahme findet, so eBt was eueh vorgesetzt wird,
9 und heilt die Kranken daselbst und sagt: das Reich Gottes
ist euch genaht. 10 enn 1hr abel' in eine Stadt liolnmt und
keine Aufnahme findet, so geht hinaus vor das Tor und
sprecht: 11 auch den Staub yon eurer Stadt, del' uns an den
FiiBen haftet, wischen wir (VOl') euch ab; abel' das wisset, daB
das Reich Gottes euch nahe' gewesen ist.. 12 I ell sage euch, es
wird Sooom [dermaleinstJ ert.l'aglichel' gehn als jener St~dt.
Nachdem Lc die Aussendung del' Jiinger in 9, 1-6 naeh Me
berichtet hat, bel'ichtet er sie hier nach Q. l\it (9, 35-10, 25)
vermischt die beiden Berichte; Lc halt sie gesondert und ennoglicht
ihr Nebeneinander c1urch den Unterschied del' ZwoIf und del' Siebzig,
del' erst von ihm stammt und von l\it in cler Quelle nicht V01'gefunden ist. Bei :Me sind die Zwolf nul' schwach (und meist
llachtraglich) yon den Jungern im allgemeinen getrennt, bei Lc
ganz scharf und deut,1ich. Er bringt hier 'to 7rkrj30; 'tilly p.aOr/'twv,
wie er es nennt, auf eine uestimmte ZahI. 'Vie die Zwolf dell
. zwolf Stammen Israe1s entsprechen (22, 30) und zu ihnen gesitndt
werden, so die Siebzig den siebzig Nationen del' VolkertafeI; und
wie die siebzig Nationen von Gen. 10 in derSeptuaginta auf zweiunc1siebzig erhoht werden, so auch die siebzig.J Unger z. B. in del'
Syra S. auf zweiundsiebzig. Es ist also sehr wahrscheinlich, daB
Lc boi ill nen an II eidenmissionare denkt, obg1eich er sie zunii.chst,
nach jilclischen oder smnaritisehen Orten ausgesandt werden HiBt
und auf Paulus nicht anspielt.
10, J. "N ach diesem" fehIt in D und Syra S. "Andere siebzig"
scheint gesagt zu seil) iln Yergleich zu 9, 1, nicht zu 9, 52 ..Jesus folgt
den :Missionaren auf eleln FuBe, sie sollen seine Ankunft ansagen.
10, 2. 3 (Mt. 9, 37 s. 10, ] 6). Die beiden 'Verse haben keille
innere Verbindung. In rlpyc; (clpYlc{ loa. 21. 16) sieht eiB ~Yidder,
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diQ als Hel'denfli.hrer unter die ,rolfe gesandt werden; seh1'
possierlich.
10, 4. Bei Lc wird das Geld 1m Reutel getragen (12, 33. 22,
35s), bei ~Ic (6, 8) und ~It. (10, 0) im Giirte1. "GrUI3t keinen
untenyegs" kann bccleuten: haltet. euch nicht auf - oder anch:
macht euch nicht vorzeitig bekanllt.
10, ·5-12. N uch del' Aufnalnne in clas Ua HS (10, 5-7) folgt
110ch die Aufnalllne in die Stadt (10, 8-1'2). \Yenll man sich
nun auch das llystel'onproteron gefallen bI3t, so paDt doch clas
Gebot "eDt was euch yorgesetzt "\yircl" llur fii.r clas lIaus (10, 7),
nicht fiir die Stadt (10, 8). Und die ofl'entliche Stadtpredigt 1St
spater als die heimliche IT ausprec1igt, cbenso wie die Aufnal11ne in
die Stadt spater als die in clas Haus; vgl. zn Mt. 10, 14. Also
hat nIc, der nul' VOln Hause redet, die PrioriUit yor Lc und nit
(10, 14. 15), d. h. VOl' Q. Denn das 1St. unz\yeifelhaft und yon
nIt richtig erkannt., daD l\Ic. 6, 7 ss. und Lc. 10, 1 ss. Varianten sind,
die verglichen w.erden luiissen.
10, 9. Die Precligt geschieht. bei Lc nul' in del' Stadt., nicht
im Hause. Das Reich Gottes ist nicht zukiinftig, sondern schon
da nnd iIn Begriff, bei den Einwohnern diesel' bestimmten Stadt
,Vurzel zu fassen. Das HiDt sich aus clem Znsatz s/ ufL(/.;
schlieBen, wenn man 11, 20 vergleicht. Dann verkii.nc1en die Boten
die vorhabende Ankunft J esu, del' clas Reich Gottes bringt; es
lwmmt darauf an, ob ei' aufgenommen wird. Darnach hat sich
die Auffassung von -r,"("(tXSV in 10, 11 zu richten.
10,10-12. "Auf ihre StraBen" muB bec1euten clrau.Ben
v 0 I' die S tad t - was nul' im Griechischen unmoglich 1St. Del'
Dativ UfLtV erkHirt sich aus nIc. 6, 11; s. z. d. Stelle. "An jenem
Tage" (10, 12) variirt in del' Uberlieferung und wird zu streichen
sein; ebenso 10, 14.

Q*. Le. 10, 13-24. J\1t. 11, 20-27.
,Veh dir Chorazill, weh elir Bethsaida, denn waren 111
Tyrus und Sidon die "Tuncler geschehen, die in euch geschehen sind, so hiitten sie Hingst in SacK und Asche B uBe
getan. 14 Doch es wird Tyrus und Sidon ert.diglicher ergehn
[im GerichtJ als euch. 15Und du Kapernaum, daB du nul'
nicht zum Himmel erllOben, zur Hone herabgestiirzt werc1est!
We 1ll.J. a use ll, Evang.

LUCHc.
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16'Yer eueh hort, hort l11ieh, und wel' eueh vel'wirfL, verwirft
mieh, wer abel' Inieh verwirft, verwirft den, del' 111ieh gesandt hat.
17 Die Siebzig aber kehrten voll Fl'eude zuriiek und sagten:
IIerr, auch die Damonen unterwarfen sieh uns auf deinen Nmnen.
ISEr spraeh zu Ihnen: leh sah den Satan wie e1nen Blitz VOl11
Himmel fallen. 19 Biehe ieh gebe euch Gewalt, zu treten auf
Schlangen und Skorpione und auf die ganze :Macht des Feindes,
so daB. er eueh nichts zu leide tun wird. 20 Doch dariiber
freut euch nicht, daB die Geister sich euch unterwerfen; freut
eueh viehnehr, daB eure Namen im Hinllnel angeschrieben sind.
21ZU del' selben Stunde jubelte er im heiligen Geist und
sprach: leh preise dich, Vater, Herr des Himmels_ und del'
Erde, daB du dies den 'Yeisen und Klugen hast verborgen
und den Einfaltigen offenbart; ja Vater, so ist deip. ·'Ville
gewesen. 22 Alles ist Inir iiberliefert vom Vater, und niemand
erkennt, werder Sohn ist, als nul' del' Vater, und werder
Vater ist, als nul' del' Sohn und del', deIn del' Sohn es offenbaren will. 23Und zu den Jiingern gewanc1t, spraeh er: Selig
die Augen, die sehen, was ihr seht. 24 Denn ieh sage euch:
viele Propheten und Konige wollten sehen, was ihr seht, und
haben es nicht gesehen, und horen, was ihr hort, und haben
es nicht gehort.
10, 13-16 CMt. 11, 20-24) soll den SchiuB dervorhergehenden
Bede bildell und wird durch 10, 16 CMt. 10, 40) dmnit verkniipft,
gehol't jedoch in del' Tat nicht dazu. Bei IVlarcion hat das Stiick
gefeblt.
10, 17-20 findet sich nul' bei Lco Das Austreiben del' DKInOllen (durch den Nmnen Jesu als BeschworungsforIneI) wird zuniichst wie in 11, 20 eMt. 12, 28) als ein siegreicher Kampf gegen
das Beich des Satans betrachtet und somit sehr wichtig genoll1 Il1 en,
zum SchIuG abel' als mindenvertig bezeichnet, wie in 11, 24-26
(l\H. 12, 43-45). Eigentiimlich ist 10, 18. :Man konnte c1as
Sehen des Yorgangs als Vision Jesu auffassen und naeh Isa. 14·, 12
CApoc. 12, D) erkHiren. Jndessen dafiir ist die Aussage zu troel\Gll
und llnvollstiinrlig, allDerdem wird sonst alles Visiontire (wenngleich
. nieht jede Emotion) von .Tests dnrchaus fern gehalten. Nach
Sura 72 des Korans und nach del' islalnischen Tradition muBten
die Diimonen infolge del' Sendung :Muhammeds nus clem I-Iimmel
weiehen, indeln dio Engel sie mit Sternen hiuaus bombal'c1irtello
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51

Ur5prii.nglich \Yerdon die fallenden nIeteore selbeI' als VOll1 Himmel
gestilrzte bose Engel yorgestellt ,,~orden sein. Diese Yorstellung
haben die Araber yermutlieh yon den J uden ii.bernomnlen; sie
konnte also aueh den Evangelisten bekannt ge\yesen und J esu zugeschrieben worden sei11. Jedenfalls halte ieh den isolirten Sprueh
fill' ganz apol~ryph. - Nach 10, 20 ist die Diirgerliste des Gottesreiehs auf Erclen zngleich die himmlische Biirgerliste.
10, 21-24 (~It. 11, 25-27) fiigt sich wenigstens in del' triumpbirenden Stimmung gut an clas Vorbergehenc1e. Hochst charakteristisch ist clel' Zusatz inl heiligen Geist; wir wUrden sagen:
in heiligel' Begeisterung. Der 'Yortlallt yon 10, 22 (Mt. 11, 27)
steht auch bei Lc nicht ganz fest. Nach dem nIonologe (10, 21. 22)
folgt nicht del' selbe ScbluB \Yie bei ~It (11, 28-30), SOndeI'll ein
anderer (= J\It. 13, 16. 17), clel' dadurch abgesetzt ,,,ird, daB Jesus
sich nun an seine Jiinger "enclet; YJJ.T.· tQ{~v (10, 23) ist nach D
und Syra S. zu streichen. . In 10, 24 fehlen die Konige bei ~larcion,
in D und in luanchen Latillae.

Le. 10, 25-37. § G3.
Da trat ein Gesetzgelehrter auf, versucht.e ihn und sagte:
:Meister, was ruuB ieb t.un, lUll das ewige Leben zu erben?
!!GEl' spl'acb: was steht hll Gesetz geschl'ieben, ,de liest du?
27Er antwortete: clu sollst den lIerrn deinell Gott lieben von
ganzem Herzen und ganzer Seele, und 111it ganzel' Kraft und
ganzel' Gesinnung, und deinen Nachsten wie c1ich selbst. 28 Er
spl'ach: du bast recht geantwortet, das tu, so wirst du leben.
29 J ener abel' wollte sich rechtfertigen und sagte: und wer ist mein
Nachster? 30 Jesus antwol'tete: Ein JIann ging von Jel'usaleln
hinab nach Jericho und fiel RKubern in die Hand, die zogen
ihn aus und setzten ihm mit Hieben zu und lieBen ihn halbtot liegen und machten sich davon. 31 Von ungefahr kaIn nun
ein Priester des ,Yeges, sah ihn und' ging vol'iiber. 32 Ebenso
~~am auch ein Levit an den Ort, sah ibn und ging yorilber.
33 Ein reisenc1er Samaritel' aber kalll dahin, und da er ihn sah,
jammerte ihn 8ei11, 34 un d er trat herzu und verbancl ihm die
'Vullc1en und goB 01 und ,Vein hinein; dann setzte er ihn
auf seln Tier und bl'achte ihn in eine, II el'berge und pflegte
ihn. 35Uncl am andern :Mol'gen warf er zwei Denare aus unc1
4*
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gab sie cleln ,Virt und sagte: pfleg ihn, und was du Inehr
aufwendest ersetz ich dir, wenn ich zuriickkomme. :JG,Yer
von ihnen ist nach deiner l\feinung dem, del' unter die Hauber
gefallen war, del' Nachste ge·wesen? 37Er sagte: del', del'
Barm.herzigkeit an ihm geiibt hat. Jesus sprach: geh auch du
und tu desgleichen.
Del' Faden, del' sich dul'ch 9, 51-10, 24 zieht, reiBt hier abo
Abel' auch im Folgenden zeigen sich groBel'e Gruppen, und selbst
solche Stucke, die in ,Vahrheit lose neben einander stehn, sucht Lc
kunstlich zu verbinden. Unsel'e Perikope be~'uht in ihrem historischen Teil auf dem § 63 des ]\1:c, del' dann an seiner urspriinglichen
Stelle (zwischen 20; 40 und 41) ausgelassen wird; vg1. zu 4, 16 SSe
Die ,Vorte, die nach l\fc. 12, 30 s. Jesus spricht, spricht nach Lc. 10, 27
del' Schriftgelehrte. Denl10ch wird er nicht gelobt, sondern)m Gegensatz zu l\1:c in ein ungiinstiges Licht gestellt, wie bei nIt, .abel' auf
andere 'Veise. l\Et 10, 29 verHif3t namlich Lc die Marcusyorlage
und m.acht ad VOCeIll 'rOY 7r}I:'1(j{OY GOU den Ubergang zu einer Parabel. Del' Schriftgelehrte fragt nach dCIn BegriIT dieses Aus-drucks,
den er c10ch vorher selbeI' gebraucht und verstanden hat: weI' ist
denn mein N achstel'. Die Antwort InuI3te sein: jeder, del' deine
Hilfe notig hat und sie herausfordert, sei es auch ein Sanlariter.
Statt dessen lautet die Antwort, als wiire gefragt: wessen Nachster
bin ich? Del' Niichste ist in dem Gebot (10, 27) und in del' daran
gekniipften Frage (10, 29) das Objekt des I-Iandelns, cler I-Iilfsbedtirftige, in del' Parabel abel' das Subjekt, cler I-Ielfor. Dadurch
wircl del' Samariter ZUlll beschalnenden Voruild des Ilandelns
fur die J uden. Del' Unterschied lllag zwar materieIl von l\einer
Bedeutung sein, abel' die formelle In1concinniUit fKIlt sehr auf und
sie beweist, daB die Parabel nul' durch einen kunstlichen und uupassenden Ubergang Init del' einleitenden Erzahlung in Verbindnng
gebracht jst. - Die Perikope ist wegen des Samariters in die Zeit;
. gestelIt, wo Jesus durch Samarien ·wanc1ert. Die Ortsangabe in del'
Pal'abeI "zwischen J e1'nsalem und Jericho" paI3t abel' nul' HiT ein
jerusalemisches Publikulll; unel auch :Mc § 63 spielt in Jerusalem.
10, 25. Versuchen = auf die Probe stellen.
10, 28. Ilolcl xed (.~(j fl is~ im SClnit.ischen ein doppelter 1mpel'ativ, vgl. die Syra S.
10, 29. Er woIlte sich rechtfertigen, d. h. entschuldigen, niimlich dariiber, daB er, da er c10eh selbeI' Bescheid wuBte, dennoch
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fragt.e. Er behauptet nieht zu wissen, was eigentlieh del' Naehste
sel, und dies gibt Jesus AnInE, diesen BegrifI zu erkHiren und ihm
oinen Sinn zu geben, del' iiber clen ursprii.ngliehen in del' Tat weit
hinausgeht.
10, 30. Del' unechte RelatiYsatz, del' in ~Vahrheit die ErzKhlung
fortsetzt, ist ganz ullsemitisch, findet sieh abel' hei Le after, z. B.

10, 39.
10,31.

Von ungefKbr hat Naehclruek. Nieht bloB del' Verpniehtete (del' eigentliche Nachste), del' nicht immer zur Stelle ist,
mnB zngreifen, sondern jeder, weI' gerac1e zur Stelle komnlt. Del'
Naehste ist del', del' im gebotenen Augenblick dem hilft, den ihm
die Gelegenbeit zuwirft.
10, 34. In ,Yunden tut man 01, abel' nicht 01 und ~Vein.
In dem Beispiel Land Anecd. Syr. 2 46, 24 stammt
und 'Vein
w01 aus unserer Stelle. Als Charpie wircl \Volle benutzt (Vaqidi 119.
Agh. 4, 100), aber an eine Verwecbslung von ~lCY und ~lf.)n ist
kaum zu denken.

en

Le. 10, 38-42.
Auf del' ,Yanderung abel' l{am er in ein Dorf, und eine
Frau, mit Namen :Martha, nahm ihn in ihr Haus auf. 39Unc1
sie hatte eine Schwester~ :Maria geheiBen, die setzte sich zu
den Fii.Ben des Herrn und harte sein \Vort. 4°~Ia1'tha abel'
lieB sich von vielem ~Virtschaften behelligen; und sie trat
herzu unel sagte: Herr, kii.mmerst du dich nicht darum, daB
lneine Sclnvester die Aufwartung mil' allein iiberlKBt? sag ihr,
daB sie lnir helfe! HEr antwo1'tete ih1' abel': rliartha, Martha!
[dn machst elir 11m Vieles Sorge und Unruhe, es bedarf nul'
eines ~Yenigen], :Maria hat das bessere Teil erwKhlt, von d81ll
sie nicht abgezogen werden solI.
Die beiden Schwestern kebren bei -J oa wieder. Dort wohnen
sie abel' in Bethanien, bei Lc dagegen nehmen sie Jesus auf cler
~V;tnderung nach .T erusal81ll auf; er kehrt voriibergehend bei ihnen
ein und verkiinclet in ihrem Hause "das \Vort", gracleso wie es
aueh clie J ii.nger liach ~lc. 6 auf den nIission~reison 111aehen sollon.
Es kommt nun biiufig VOl' , c1aB Lc Yoraanae
I:>
1:>' die nach Me in KapernalUll odeI' in Jerusalem spielen, andel'S' wohin verlegt ba t, z. B.
clie SalbunO'I:> im Hause Simons von Bethanien nach Galilaa. Ob
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. abel' aueh Joa mit del' Lokalisirllng von 'Martha und :Maria. in
Bethanien den Vorzllg von Le vel'dient, laBt sieh bezweifeln.
Allerc1ings, wenn Jesus nul' zufaUig unterwegs in das Haus del'
Sehwestel'n gel'tit, so faUt es auf, daB 1h1'e Namen genannt werden,
wenn sie aueh Doeh so gewohnlieh sind. J oa erw~i.hI1t aueh den
N amen ihres aus dem Grabe zuriiekkehrenden Bruders, diesel' abel'
seheint sehr vercHiehtigen Ursprungs zu sein.
10, 41. 42. Die Textiiberlieferung sehwankt stark. Die Lesa1't
)
t a EVO~
(' uS
~' ~
, . t en t sti:U1Clen
:]
' ' 1 ' ' ' 'OS' EGi:tV
,
der I:Leeer
EGny X.PEUX IS
aus Ol\qillV
xpSla ~ EvO~ del' ~iltesten Uneialen. lIier kann ~ EVo; nul' Verbesserllng von 6H"{wv sein; das ,~T enige soIl auf eins besehranld
'werden und clarunter das gute Teil, namlieh das hoehste Gut, verstanden werden. A bel' dann fiIlt clas Eine in eine gii.nzlieh andere
Spbare als clas ,Veuige 1) und ist in del' Tat etwas sel~1' Gro13es
- woher sieh leieht erklart, daB es in cler H.ecepta allein das Feld
behauptet hat. Bet1'achtet mail c1emgOlnaB clie Verbesserung ~ Ev6~
als naehgetragen, so bleibt cler einfache Sinn ubrig: du b1'auchst
nieht so viel Ulllstancle zu l11achen, ieh habe nul' wenige Bediirf·
nisse. Indessen in del' Syra
S. und in l11anchen Latinae steht
,
ii.berhaupt niehts zwischen f\lc<pDa. und ~rcxp{cx, und in D nul' das
eine ,Yort: Dopuf;ci~l1. l\Iit Recht folgt BlaB diesen Zeugen; zur
Streiehung des l)(lssus lag kein Anla13 VOl', wol abel' konnte er
eingesetzt werclon, mn die Vokati ye aus eiuander zu halten. ,Veull
abel' aueh nul' ~ Evo; ausfiill t, so 11a t man keinen Grund mehr,
unter del' cl-[c<fi'~ tLcp{~ etwas anderes zu verstehn als das VerhaIt.cll
cler l\ial'ia, clas in1 Vergleieh zu clem del' }\Iartha. als das bessore
bezeichnet wircl. Del' Helativsatz pa13t dazu, wenn man ~ mil-,
(lem folgonclen cdri:~; in semitischer ,Yeise zusammenfaBt uncl auf
[.LEplOCl. bezieht: sic hat das bessorc Teil crwrihlt, von clem sie nicht,
wic l\Ja.rt.ha. wiinscht, abgezogen werden solI. Das l\'fedium c<<pwpEtGfiw (a.bziehen, hindern) jst hier ins Passiv gesctzt.

Le. 11, 1-13.
Uncl er \\'a1' iln Gebef::ln ein0111 Orte, und als er aufhort.o,
sagte oiner seinor .Tilnger zu ihm : Herr, lehr uns bet.cu, wie
:l1lch Johannes soine Jilnger gelehrt hat. !!Er sagte: wenn illr
1) Kl'om~cugc dafiir ist VloiD, welcher orldtirt, wenigos bcdarf os fii r
mieh, oder violmehr rins fur dich.

11, 1-13.
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betet, so spreeht: Vater, c1ein Name werde geheiligt, clein Reich
kornme, 3c1as .... Brot. gib uns taglieh, -1 und e1'laB uns unsere
Siinden (denn auch ,'iiI' erlassen jec1em, del' uns schulc1et), unc1
bring nns nicht in Versuchung.
5Uncl e1' sprach: ,Venn einer Yon euch einen Freund hat
und mitternachts zu ihm geht und zu ihm sagt: Freund, leih
mir drei Laibe Brot, 6denn ein Freund ist zu mil' gekollmen
nach einer Reise und iell habe il11ll nichts vorzusetzen - 7 wird
der wol von drinnen antworten: lllaeh luir keine Beschwer,
die Till' ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mil'
im Bett, ich kann nicht aufstehn und clir geben? 81 eh sage
euch, \"enn e1' nicht aufsteht und ihm gibt, weil er sein
Freund ist, so wird er doeh, weil er nicht weicht und wankt,
sich erheben und ihm geben, was er braucht. 9 So sage ich
auch eueh: bittet, so wird euch gegeben; sueht, so findet ihr;
klopft an, so wird euch aufgetan. 10 Denn \yer bittet, empfangt,
und 'wer sucht, finclet, und weI' ldopft, denl wirc1 aufgetan.
11 ,Venn einer unter euch seinen Vater um einen Fisch bittet,
wirc1 e1' ihm statt des Fisehes eine Schlange reiehen? I',! odeI'
wenn er ihn um ein Ei bittet, wird er iInn einen Skorpion
reichen? 13 ,Venn also ihr, die ihr bose seid, euren Kindern
gute Gaben zu geben wiBt, wie viel lllehr wircl del' Vater vom
lIimmel heiligen Geist geben denen, die ihn bitten.
11, 1. Die Jiinger Jesu werden zu ihrem Ansuchen bewogen,
weil sie ihn selbst beten sehen, und weil sie hinter den J ohannesjiingern nicht zuriickstehn wollen, die ein Mustergebet yon ihreln
lIIeister schon besitzen. Beide AnHisse lassen sich zwar leieht vereinigen, es scheint abel' doeh, daB del' erste nachtriiglich hinzugekommen ist. Die Johannesjiinger haben die Prioritat, wie fiir
das Fasten und die Taufe, so aueh fiir das GebeL In bezug auf
c1as Fasten wircl in § 12 (Me. 2, 17 S8.) anerkannt, claB es erst nach
.Jesu Tode bei seinen Jii.ngern Eingang fand; in bezug auf clas
Gebet wird clas gleiche gelten. ,Vir befinclen uns in einer Zeit,
wo nicht Inehr die beiclen :Meister, sondern ihre Jiinger sieh gegeniibcl'stehn. In ~It. 6 ist das Vaterullser erst nachtraglich eingeschoben,
lIle (11, 25) kennt es nicht.
11, 2 n~h:Ep und Te. -(,1-1O)Y fiihrt gleiehmaBig auf A b b a zuriick,
die gebrauehliche Anrede Gottes im Gebet' (i\le. 14, 36. Rom. 8, 15. ,
Gal. 4, 6).
Entgegen clem Consensus aIleI' Versionen und IIss.
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lautet die zweite Bitte nach Gregor von Nyssa und l\laximus Confessor, nach del' :Minuskelhs. 700, und auch nach illarcion: dein
heiliger Geist komme auf uns und heilige uns! "Dein Geist kOlume"
ist Korrektur von "dein Reich komme": del' Geist geniigte einer
spKteren Zeit und die Parusie war ihr entbehrlich. Die Frage ist,
ob eine solche Korrektur dem Lc zugetraut werden darf. Sie HiI3t
sich schwer beantworten, "regen del' Zwieschlecht.igkeit dieses
Evangelisteu; vgl. zu 11,13.
11, 3. Ich trage bier zu Mt. 6, 11 nach, daB Hieronymus
sugt: Quod nos supersubstuntialem expressinills, jn graeco habetur
ETClf)UC)tOY - quod verbum LXX interpretes 'ITsptouatoY frequentissime
transferunt. Er stellt also die beiden ,Varter 'zusanunen, wie auch
Leo l\ieyer, del' sie allerdings nicht identifizirt.
IlsplOuaw; ist
passives Adjektiv von 'ITspmotstcrOo:t (retten) und bedeutet: gerettet,
auserwKhlt (eigentlich als geretteter Rest). Es gibt 'auch ein
S'ITlitOlStY, IKBt sich damit fiir sfctoucrlf)~ etwas anfangen? Die Syra S.
liest einfach -rOY d. -rOY STC. ohne genitivisches Pronomen. Marcion
hat aot) statt ~P.WY; schall er hat an gat tl i ch e Speise gedacht.
11, 4. Del' ]nit xo.t "{o.p o.U-r:Ol (= ~P.St;) beginilende Nachtrag
ist bei Lc Doch nicht so in die Bitte selbeI' verarbeitet, wie bei
J\It. J ede Bitte ist urspriinglieh nul' ein ganz kurzer Satz.
11, 8. )AVdlO~; wird hier nicht in tadelndenl Sinne gebraucht.,
sondel'n "'ie dOUcrwTCYJ-rO; Clem. Hom. 18, 22. 46, 31 ed. Lagarde,
was Hufin sinngemiLf3 mit imlllobilis wiedergibt.
11,9-13 (i\It. 7,7-11). Brot und Stein (11,11) stmnmt
aus l\It. Del' Nominativ -ct; und das Fehlen 'yon 6 UtO; im Sinaiticns
venliont den Vorzug; del' Akkusativ "\vurcle korrigirt, lun den
Subjektswechsel zwischen o.l-r·~crSt und smowcr~t zu venneic1en, una
(lann 111nDt.e 6 uto; eingesetzt werdon; D hat aber tl~ trotz {) UtO;
bei behalten. Die Pal'ataxe der l3eclingungss~i.tzo (11, 11. 12) ist
semit.isch. Das zweite a·(aOa. in l\lt. 7, 11 verwanc1elt Lc. (11,13)
in 'ITvsof-LCI. ';·{lOV. Die l3itte Uill den heiligen Geist ist bei illln del'
eigen tliche J nhal t des chl'istlichen Gebets. Ohne Zweifel hKngt
damit clel' \Vortlaut del' zweiten Bitte bei l\Iareion USW. ZUSilmmen:
elein Geist IWlTIme auf uns. BlaD und Harnack (Berliner S. B.
1804 p. 17088) meillen, er wiirde claclurch besUitigt. Er kalllltc
freilich ebenso gut elarnach korrigil't sein. Abel' ins Gewicht fiilIt.
dol' Vergleich yon 11, 0-13 mit 18, 1-8. DaD elies Varianten
sind, lllliD anerkannt werden. Dort nun ist das Gericht und clie
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Hache, cl. h. clie Allkunft- cles Reichs GoUes iln urspriinglichen Sinne,
del' Inhalt del' absoluten Bitto; hier cler heilige Geist. Ersteres ist
gewiD das Altere; man sieht, claD clie Parusie auch darnm anstoBig
seiu kOllnte, weil sie ein Tag del' nache gegen clie }'einde ,Yar.
",. enn abel' I.Jc. in 11, 13 den heiligell Geist stntt cles Reiches Gottes
gesetzt hat, so kann er es auch in cler z\yeiten Bitte getan habell.
Es 1st ,Yenlgstens nicht yollkommen ausgesehlossen.

Q.* Le. 11, 14-36. nIt. 12,22-45. § 17. 18.
Und er trieb einen D~ilnon aus, clel' war stllll1ill. Und als
der Damon ausgefahren war, konnte cler Stnmille spreehen,
uncl clie Leute verwunclerten sich. 15 Etliehe abel' sagten: clurch
Beelzebul, den Obersten cler D~in10nen, t.roibt er clie D~ill10nen
aus; 16 an dere verlangten von ih111 zur Probe ein Zeichen YOl11
Himmel. 17 Er abel' wuBte ilue Gedanken und sprach zu ihnen:
Jedes Reich, clas sieh entz\yeit, wird zerstort, unll ein Haus
(darin) HOlt iiber das andere her. 18 80 auch, wenn del' Satan
gegell sich selbeI' entzweit 1st, wie soU sein Reich Bestand
haben? weil ih1' sagt, ich treibe die D~ilnonen durch Beelzebul
aus. 19Und wenn ieh durch Deelzebul clie D~ilnonen allStreibe, c1ureh wen treiben eure Sohne sie aus? cleshalb sind
sie eure Richter. :lO'Yenn ich abel' die Dam.onen elurch clen
Finger Gottes austreibe, so ist ja cbs Reich Gottes zu euch
gelangt. 21 Y\T enn ein Gewaltiger geriistet seine Burg bewacht,
so 1st sein Gut in Siche1'heit, 22wen11 abel' ein Stiirkerer libel'
ihn kommt, so nhnmt er ihn1 seine IUistung, auf clie er sieh
yerlieB, und yerteilt die Beute. ~3 'Ver nicht fiil' 111ich ist, ist
wider 111ich, und weI' nicht mit 111i1' sammelt, der zerstreut.
24 'Venn del' unreine Geist aus elein l'Ienschell ansfahrt,
durchwandert er eltine Gegenden und sucht eine Rnhestatt.
l~nc1 ,wenn er keine ilndet, sagt er: - ich will ,vieder zuriick
jn nlein Haus, das ich verlassen habe; 25 und weun er komnlt
und findet es gefegt und geputzt, 26 S0 geht er hin unel holt
sich noch sieben andere Geister, schlimmel' als er selbeI', und
sie kommen und nelnnen clort ,Yohnllng, und del' letzte Zustanc1
jenes 1\Ienschen wirel schlimmer als del' erste.
n Als er ·aber so redete, erhub ein ·,Veib ans clem Yolk
die Stilnme und sagte: selig del' Leib, del' c1ich getragen und
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die Brust, die du gesogen! 28 Er sprach: in
ahrheit selig
sind elie, die das 'V ort Gottes horen und bewahren.
~9 Da das Volk abel' zu haufe learn, begann er zu sagen:
Dies Geschlecht ist 'ein boses Geschlecht, es verlangt ein Zeiehen,
und kein Zeichen 'wirc1 ihm gegeben, als nul' clas Zeichen des
Jonas. 30 Denn wie Jonas den Nineviten ein Zeichen -war, in
cler selben ,Veise wird del' :Menschensohn diesenl Geschlecht
ein Zeichen sein. 31 Die Konigin des Si.ic11aneles -wird als AnkHigerin elieses Geschlechts auftreten unc1 seine Verdmnrnnis bewirken, denn sie learn von dell Enden el61~ Erde, zu horen die
,Veisheit Salornos, und hier ist mehr als Salomo. 32 Die Leute
von Nineve werden als AnkH-iger dieses Geschlechtes auftreten
lUld seine Verclmnmnis bewirken; denn sie taten BuBe auf die
Preeligt J on<lS, und hier ist mohr als Jonas.
.'
33Nielnand zilndet ein Licht an und setzt es in ein Versteck [odeI' un tel' den ScfielreIJ, sondern auf den Leuchter,
dalJlit die Eintretenclen den Schein sehen. 34 Das Licht des
J~eibes ist elein Auge.
YVenn dein Auge ungetriibt ist, ist
:Inch elein ganzer Leib helle; wenn es abel' schlecht ist, ist
auc11 elein Leiu finster. 35 Schau nun, daB das Licht an dir
nich t Jinster sei. 36 enn nun ...
11, 14-23" OUt. 12, 22-32. :Mc. 3, 22-30). J.Jc hat die
Beelzebulsperi kope bei del' \Yiedergabe des ~Ic ii.berschlagen, weil er
sic hier ans Q bringen ,viII. :i\It bringt sie zwar in del' Heihenfolge
des lUc (§ 17), schiout abor vieles aus Q ein unci h~i.ngt auch die
F ortsetzung yon Q il.ll. Del' Berieht yon Q bei JJc weicht erst in del'
zweiten Hiilfte YOll deln cles Mc abo Vom Geist als Bewirker del'
Exnrcismen ist nicht die Beae (viehnehr yom Finger Gottes 11, 20),
ll11c1 anch nicht Yon del' Liisterung des Goistes.
Die AuBornng
:Mc. 3, 28. 29 finclet sich isolirt in anderer Fassung bei IJc. 12, 10.
11, 14 ,rinl von D gegHLttet, iihnlich wie 0, 1. 17 .
.11, lb. Nach Lc sind nicht die Schriftgelehrten oder die
Pharis~ier die Reclonden.
ll,lG bel'eitet et'Y,lS YOl'zeitig auf 11, 29 YOI'.
11,17. Die Iti.llser sind die Unterabteilungen des Heiehes,
also keino G0!Jiiu(l0, sOI1(lorn Verbiinde.
11, 18. Zu on vgl. :i\ie. 3, 30. Ein richtiger Ace. Clllll inl:,
wie hier Exf;d.A/\clV p.e, findet sich in den Evv. seltell; es iiber,"iegt die semitische KOllstrnktion, woboi nul' das Snbjekt des
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11, 14-36.

Nebensatzes YOnl Hauptve1'bum attrahirt wirc1: yidit lucem quod
esset bona.

11,24:-26 CMt. 12,43-45) folgt bei Lc mit Recht dicht auf
die Beelzebulrede.
11, 27. 28 nur bei Lc. Die Stellung erkHlrt sich c1araus, claB
11,14-23 eine Variante zu § 17 und 11, 27. 28 eine Variante zu
§ 18 ist. Del' Spruch 11, 28 deckt sieh mit 8,21; auch del' GegenSiltz von Dlutsyerwandten und Gottesangehorigen kehrt wiedel".
Die Seligpreisung seiner :Mutter "\yeist J esns znrilck unc1 preist
dafii.r seine Jiinger selig, nicht sofe1'n sie seiner Person anhiingen,
sondern sofern sie das 'Y ort Gottes boren uncl tun.
1], 29-32 C~It. 12, 38-~5) ist bereits durch 11,16 angekniipft.
TIber 11, 30 habe icb zu :L\lt. 12,40 gehandelt; ein CJ7J!l-StOY cintAcjOl.LEYOY (Lc. 2, 34) ,ya1' Jonas nicht unc1 kann also a nch J esns nich t
sein, da e1' mit ilnn ve1'glichell wird.

11, 33-36.

Del' Zusamlnenhang mit dem Vorhergehenden ist
ganz unklar. Del' Vel's 33 ist schon in 8, 16 ni)cb :Mc gebracht,
hier "ird er vielleicht llach einer anderen Quelle wiederholt. Del'
Ubergang zu 11, 34s8. C~It. 6, 22. 23) seheint bloB ii.ber das 'Vort
),6/''10; zu gehn. Den Vel's 36 in del' meist bezeugten Fassung
nennt BlaB lnit Recht libel verderbt und unverstiindlich. Die
Syra S. ]iest ibn anders, abel' nicbt bessel'. D InDt ihn aus,
ebenso die Svra C. und die meisten JJatinae:. illclessen "\yie CIne
Interpolation sieht er nicht aus.
~

Le. 11, 37-54.

l\1t. 23.

Ein Pharis~ier abel' bat ibn, bei illln zu lIIittag zu essen,
llllc1 er trat ein unc1 setzte sich zu Tisch.
38Unc1 del' Pharisiier wunderte sich zu sehen, daD er nicht erst die Hiillde
ins 'Vasser tauchte YOI' denl Essen. 39 Del' Herr abel' sprach
zu ibm: Jetzt, ihr Phal'isiier, das AuDerliche, Becher uncl
Sclrii.ssel, reinigt ihl'; euer Inneres abel' strotzt von Raub unc1
~osheit. ,JO Ihr Toren, lnacht nicht, wer das Innere lnacht,
(clamit zugleich) auch das Al113ere? 41 Viehnehr das Innere,
reiniot
·12 A bel' \vell
eucll Pharisiiern,
o , so habt ihr aUes rein.
.
ihl' verzehntet ~linze und Haute und allerlei Kraut, und iibergeht das Recht unc1 die IJiebe Gottes. 43 ' " ell ench Pharisiiern,
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ihr sitzt gern oben an in den Synagogen uncl ,yolIt gegrilBt
sein auf den Stra13en. 44 ,~T eh euch, ihl' seiel unsichtbare
Griiber, iiber die die :Menscben hinii.bergehn uncl wissen es nicht.
45Da hub einer von den Gesetzesgelebrten an und sagte
zu il1111: :M:eister, mit den ,Vorten beleidigst du auch uns.
46 Er abel' sprach: ,Veh auch ench Gesetzesgelehrten, elenn ihr
ladet den :Menschen schwer zu tl'agende Lasten auf, und riihrt
selbst lllit keillelll Finger daran. 47 eh euch, ihr baut den
Propheten Griiber, die eure Viiter getotet haben; 48 s01nit seid
ihr Zengell fiir die Taten eurer Viiter und diu11it einverstanc1en;
denn nClchd6111 jene sie getotet haben, errichtet illr Banten.
4!lDanl111 hat die "Teisheit Gottes gesagt: ich sende zu ihnen
Propheten und Apostel und sie werden etliche toten uncl
etliche verfolgen, 50 damit an dem gegenwiirtigon Geschleeht
geriicht werde das DInt a1ler Propheten, das vergossen 'ist seit
Gl'iinc1 ung del' \Yelt, von aenl Blute Abels an bis zu dem
Blute Zacharias', del' zwischen d6111 Altar l'lnd dem Tenlpelhanse umgebraeht wnrde - ja ieh sage euch, an denl gegenwiirtigen Geschlecht soIl es geriicht werden. 52 \Veh ench
Gesetzesgolehrt.on, ihr habt den SchHi.ssel del' Erkenntllis weggell 0 111111 O.ll ; ihl' sel bst seic1 nicht hilleingekommen und habt
denen ge,Yehrt., die hineinkonl111e.ll wollton.
53 Und d:L er dies gegen sie VOl' allon1 Volk sagte, wurc1cn
(lie Gesotzesgolehl'ten und die Pharis:i,er i]n11 sehr bose UlHl
stl'itten mit ihm libel' Inaneherlei Fragen, 54 tll11 hinterhaHig
et,was aus seinClll Munde zn m:jngen.
Diose Rede entspricht del' von I\It. 231m Inhalt., jecloch nieht.
in del' Situation. Bei nIt stebt, sie an stelle von :Mc § 65. Boi
.L,c abel' wirel sie Jlicht in J ernsalom und nieht tilTentlich iIll Tempel
gellaHen, SOndel'll im Hanse cines Pharis:iers bei eilleln Gastmahl
(7, nG. 14, 1), au13erhalb Jernsalems in del' Zoit del' Heise Jesn
clorthill. Das paGt frei]ich sehr sehlecht, denn woher kommt. donu
die oIre 11 ba r yoransgesetzte :l\Ienge del' Sehri rt,gelehrt.en und Pha l'isiier? Violleicht ha.t. dio Situation des § 3f) (Me. 7,1 ss.) eingewirkt.,
don Lc illl selner Stelle <lllsgelassen hat., hier abel' als .A Illan lind
Eingang del' Hede bellutzL Ein Nexus zwischen 11, 33-aG Ullll
11, 37 ss. kann in dem Gedanken gefull(len worden: das hontl'U11l
behol'l'seht dio Peripherie, das Auge muG licht sei11, damit. del'
Leih ]icht sei, clas Innere 11lU.f3 roin soin, damit, das Aui3ere rein soi.

"r
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11, 37. Die Reda ktion del' Einleitnngen und Cberg~illge
~ehwankt fast regehn~iBig in den Hss. "Als er clas sagte" fehlt
hier in D unel Syra S., steht dagegen in 11~ 53 und bei D anch
in 11,14. Dei aplGi:OV wird an die Zeit. nicht mehr geclaeht.

11, 39. Nuv hat hier den temporel1en Sinn vel'loren und bedentet: wie es slch zeigt; vg1. lllekkel und Catta. Del' Sinn des
Ausspruchs ist von Lc r]ehtig wiedergegeben. Fii.l' j'iVOOGl'/ nIt.. 23, 25
hiiUe js!-'-srs gesagt ,yerden lnii.ssen; inl Aramaischen hat das Participium gestauclen und clas Subjekt at t 6 n des yorhergehenc1en
; Participiums (zlJ.fio:p(Csrs) uoeh uachgewirli:t. Icll habe das bei i\It.
zu bemerken vergessen.
11,40. Das Innere steht in D, in einigen Latinae und bei
Cyprian mit Hecht voran. :Machen hei8t "in Ordnung bl'ingen",
"ie in Dent. 21, 11. 2 Sam. 19, 25 (LXX), und ist in unserem Fall
. gleichbecleutend 111it rein i gen; so auch dentsch: das Haar, die
i Lmnpen machen.
Nul' so entsteht Sinn.
11, 41. Statt "gebt Almosen" erforclel't del' ZusammenhalJg
den Sinn: reh1igt. 1m Aramii.ischen heH3t l,Almosen geben" z a k k i,
nnc1 "reinigen" da k ki. Die beiden lautlich wenig verschiec1enen
(uncl urspriinglich so gar identischen) Verba sind hier von Lc Yerwechselt, wahrencl lilt (23, 26) richtig zlJ.ficiptGI)Y hat, abel' falsch
. tou ~fj"CTjPtfjO und Cl.Oi:OU zusetzt.
11, 42. 'A).),ri. leitet einen Satz ein, del' ii.ber den urspriinglichen AnlaB hinaus zu ,Veitel'em ii.bergeht. "Die Liebe Gottes"
sagt nur Lc; nach l\It. 23, 23 ist yielmehl' von del' Liebe gegen
I den Nachsten die Rede und ebenso auch nach nrc. 7, lOss. unel
12, 40. Der abwiegelnc1e SchluBsatz "dies sollte 111an tun und
I jenes uicht lassen" stammt aus nit (23, 23) und fehlt mit Recht
in D.
!

I

II, 43. 44. Del' erste Ve1's steht auch bei nIc (12, 39), clel'
. zweite weitHiufiger, aber schlechter bei Mt (23, 27. 28). Bei Lc
; ist clel' Sinn Idar: lnan ahut nicht, worallr man bei euch tritt; latet
,anguis sub herba.
11, 45. Lc 11luB wol einen Grund gehabt hauen, hier einen
: Allsatz zu machen. Abel' del' 'Vechsel del' Anreelc ist gesueht.
Sie richtet sieh nul' .un Anfang (11, 46) und am SchluB (11, 62)
I an die Scl1riftgelehrten, 1m \vesentlichen jeclQch an die Juclen jnst gemein.

62

IV. 9, 51-18, 14.

11, 47. 48 deckt sich inha.ltlich 1l1it l\it. 23, 28-33, ist abel'
Idil'zel'.
11, 49-51 (l\It. 23, 34-36) fehlt bei ~Iarcion. Bei ~H sind
diese ,V ode J esu eigene ,Vorte, und nul' el' kann sie sprechen.
Auch in Lc 11, b 1 (VCXt A2:'(W up.tv) redet er iIll eigenen Namen.
,Vas bedeutet dann abel' del' Eingang bei Lc: darum hat die eisheit Gottes gesagt ? Jesus ist zwar die Achamoth, kann sich abel'
doch nicht selbeI' so nennen und dabei das Praetel'itum sY-rre.v geb1'auchen. Es ist auch unwahrscheinlich, daB e1' ein sonst Ullbekanntes apokryphes Buch zitil'e. Dies Buch nliiBte zudmll erst
nach del' Zel'storung J e1'usalems geschrieben sein und zwar von
christlicher Hand. - Nul' das ist ersichtlich, daB del' Autor des
Eingangs Bedenken getragen hat, die folgende Rede auf Jesns
selbst zurllckzufiih1'en.
11,52. In del' Paralle1e M.t. 23, 13 ist x)I.e.te."ts von d,er SYl'a S.
interpretirt: ihr habt den SC)11iissel ZUlll Himnlelreich. Auch I.JC
wird es so verstanden haben, se1bst wenn nicht Init BlaB sXc:rs
("t~v X)I.Et',l), sondeen ~pO:"tE odeI' Sitp6~~HE zu lesen ist.
An Stelle
des Himmelreichs hat er die ~(VW(H~ geset.zt, d. h. die "(YWG'l~ 't~~
crw"t1jp{o:~ (1, 77), odeI' 't1j~ ((U~~ (manda. d'chajje). DaB die ')'vw(jt~
nicht das Ursprllng1iche ist, geht aus denl folgenden dcr~px.eaOo:t
hervor, welches jedenfalls viel bessel' ZUll1 Reiche Gottes paBt.
11, 53 habe ieh naeh D und Syra S. llbersetzt. 1\1an braueht
bei Lc keinen AnstoB da.ran zu nel11nen, daB das Gastmahl plOt.zlieh zur 011'enen Szene wird (14, 25). Das cI.-rrocr1:0P.CX"tl(stY del'
modernen Vulga{,a ist in del' Yerbindung, in del' es steht., schlechterdings unmog1ieh; was es bedentet, el'sieht. Inan aus 11, 54: {}~psu(jO:{
1:t €'l. "to U cr"ta l-'.o:"tl)~.

"T

Le. 12, 1-12. lVIt. lO, 2G-33. 17-20.
,Viihl'onc1 11un eino geoDe -Menge l'ingsum sieh Zllsammendl'iingte, so daf3 cineI' (len aJHlel'n trat, sprach er [ill erstcl'
LinieJ 7,U sei11en Jilngern: IHttet euch VOl' clem Saneri,cigc,
niim 1ich del' Heuchelei, del' Pharisiier. !! Es ist nieht.s verhiil H,
wns nicht enthlUlt. wonlo, r.nd niehts Yorborgon, was nieht bekannt werde. 3 Desha1 b alles, was ihl' inl Dnnko1n geredot llilbt"
wil'c1 kunc1 inl Licht, unc1 was ihr ins Ohr gesagt haht, in den
Kammel'n, wil'd auf den Diichern ausgerufen. .J Abel' ieh sage

11,1-12.
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eU2h, meinen Freunden: fii.rchtet euch nieht, YOI' denen, die
den Leib toten und darnach nichts weiter tun konnen. 5Ieh
,\ill euch crolTnen, w'en illr fii.rchten soHt: den, del' nach dem
Tode :Macht. hat., in clie Geenna 7.;U werfen . .Ta ich sage euch,
den fiirehtet. G 'Yen1en nicht flinf SperIinge um z\vei lIeller
yerkauft? und nicht. einer davon ist Yel'gessen VOl' Got.t. '; A bel'
auch die Haare elues II auptes sind aIle gez~ih It; fii.rchtet eueh
nicht., ihr seid viel mehr wert. als Sperlinge. 8 Jeh sage euch,
,,-er 11lich bekennt VOl' den ~Ienschen, den wird auch del'
Jlenschensohn bekennen YOI' den Engell) Gottes, !lund weI' lllich
verleugnet vor den nlensehen, wird yerleugnet werden VOl' den
Engeln Gottes. lOUnd ,,-er in1111er etwas gegen den l\lenschensohn sagt, das wird ibl11 vergeben; gegen den heiligen Geist
aber wird es nicht yergeben. 11 'Venn sie euch nun VOl' Gemeindegerichte und VOl' die Behorden und die Obrigkeit bringen,
so sorgt llieht, wie ihr euch verteidigen und was ihr sagen solIt;
denn del' heilige Geist wird euch zu selbiger Stunde das rechte
,rort lehren.
12, 1 habe ich ebenso wie 11, 63 nach D und Syra S. ii.bersetzt und ...-pw··cov, das in del' Syl'a S. fehIt, als zweifelhaft gekennzeiehnet, obgleieh es richtig ist, daB Jesus bei Lc fnst llie au ss chli eBlieh zu den Jii.ngern redet, sondern fast il11IDer so, daB
auch clas Volk dabei ist. Das ist die Heuehelei hat in den
Hss. eine sehwa11kende SteHung und konnte Int.erpretau1ent sein,
Ygl. Me. 8, 15. Abel' die lIeuchelei schHigt die Brii.eke zu del'
i Heimlichkeit (12, 2). Freilich ist das in ,Vahrheit durehaus nicht
das selbe. Die Briicke, die zugleich den Ubergang von 11, 37 ss. zu
12, 2 ss. bilden solI, ist gekiinstelt und nul' scbeinbar.
12j 2 eMt. 10, 26. nrc. 4, 22). Hier beginnt die Aufforderung
i Zum l\lartyrium,
zur oITenen Verkilndigung und Dekennung des
Evangeliums, obne Fnrcht VOl' den Folgen.
12, 3. Bei. nit. 10, 27 beiBt es viel·· bessel': was 1ch (Jesus)
! ench sage, das redet (ihr) auf den Dachern.
] 2, 6. Die Geenna lwmmt bei Lc nul' an diesel' Stelle YOI'.
12, 7. Die ,Vortstellung im ersten Satz bei l\H. 10, 30 ist
Ilogischer.
12, 8. 9. Hier hat Le sich getreuer an den urspriingliehen
I\Vortlaut (Me. 8, 37) gehalten und nit (10,328.) ihn geandert.
I

64

IV. 9, 51-18, 14.

12, 10 babe ich nach D und niarcion iibel'setzt, del' Ausciruek
~Aa(j'CP1Jf!ctY wird auch in l\H. 12, 32 vermieden. Del' Sprnch, del'
nln Ende del' Beelzebulsperikope bei Lc fehlt, ist hier so abgea,nc1ert,
daB er in den Zusanll11enhang paBt. ,Vel' etwas gegen den heiligen
Geist sagt, ist del', -\velcher sohle christliche Uberzeugung verleugnet,
und nicht bekenut, was ilnn del' Geist eingibt. Vgl. hn Ubrigen
1nei11e Erorterung zu ~H. 12, 31. 32.
12,12. 'Ev w~)'rti it"fl &pq. sagt Lc stets (auBer 7, 21?) und
nicht EV EXclV-r, 't. UJ. wie ~It (10, 19). Vg1. auch 13, 1.

Le. 12, 13-21.
Einer aus dem Yolk abel' sagte zu i1nn: :Meister, sag cioch
meinen1 Bruder, daB er das Eroe mit mil' teile. ~~Er sagte
zu ihm: Mensch, "\ver hat mich ZUln Hichtel' [odeI' Erbtoiler]
iiber euch bestellt!
.
15Und e1' sprach zu ihnen: habt acht und hiitet eueh VOl'
aller l1absncht, denn nieht 1m UberfluB del' Habe liegt das
Leben flir den l\le11sehen. lGUnc1 or sagLe ihnen ejn Gleiehnis.
Es war eill reich or :Mann, dessen Land hatte gut getragen.
17 Und er c1achte bei sieh: was soIl ieh tun, ich habe nieht
Raum, meine Friichte einzubringen. 18 Und e1' sprach: das
will ich tun, ieh breehe 11leine Scheuern ab' und mache sie
groBer, Ulll all 111ein Gew1iehs einzuoringen, 19 un d sago dallll
zu mil' sel bst: du hast vie] cles Guten, labe dieh! 20 A bel'
Gatt spraeh zu ibm: du Tor, in diesel' Nacht wird deine Soele
dir aogefol'dert, wem wil'cl nun clein YOl'rat zufall en ? [21 So
geht es, wen11 einer sich Sehiitze aufspeichel't und hat koinell
RoichtUlll bei Gott.]
12, 13. 14. Die Situation wechselt nieht, wol abel' del' Gegenstand do]' 11.e(le, obwol in 12, 32 ein Ton aus 12, 2-12 nnehklingt (vgl. auch 12,49-53). Die knrze Historie un serer beiden
Verso so11 das Thema angeben fill' die folgenclen Ermalmnngell all
das Volk und an die .Tiinger. Sie ist jecloch nicht Zll cliesc1ll
Zweek gemacht, denn sie enthitlt an sich keine ,VarnuIlg VOl' (leI'
JI absueht, sondern eillen PrG test .J esu gegen die Belle11 ignng mit
Angelegenhe~ten, die nieh t VOl' sein F01'lllll gehoren. Es ist iill
Orient iiblich, daB lllan sieh auch in weltlichen Angelegenheiten
an eine religiose Autori Utt wenclet; Jesus weist das abo Abel' clie

12, 22-31.
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1\i1'che yerfuhr ancler:3, unci schon Lc (12, 16) zieht aus clem Aussprueh 12,14 eine :Moral, die nicht dadn liegt. OdeI' Erbteiler
fehlt in D und Syra S.
12, 16-21. Die Anrede ergeht an clas Volk. Tch habe fiil'
12, 16 nlich an Clmllens AI. und an die Syra S. gehalten und in
12, 18. 19 den kii.rze1'en Text yon D vorgezogen, nach BlaB. Ek
':~v {hoy (12, 21) hei13t bei Gott, nnch 12,33. nIc. 10, 21; die
])eutungen, die c1e11l litera1'ischen Sinn yon ck gereeht werden
\yollen, sind gekii.nstelt. Ubrigens fehIt 12, 21 in D; wenn der
Vel's unecht ist, so konllte 11lan allerdings in Ek -rOY fiEOY eine
Finesse finc1en, die sonst yon del' Einfalt des Eyangeliums abliegt.
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Er sp1'ach abel' zu seinen Jiingern: Darunl sage ich euch,
seid nicht in Sorge Uln eure Seele, was ihr essen, nnclnicht urn
euren Leib, was ihr anziehen soUt. 23 Denn die Seele 1st mehr
als die Nahrung uncl del' Leib Inehr als die Kleidung. 24 Achtet
auf die Raben, sie saen nicht, sie ernten nicht, sie haben nicht
Speicher noch Scheuer - wieviel mehr wert seic1 ihr als Vogel!
S
2 ,Yer Yon eucb kann mit Sorgen seinem "\Vuchse eine Elle
zusetzen? 26 wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermogt,
was sorgt
ih1' um das Ubriae?
:l7 Acbtet auf die Lilien, ,,-ie sie
v
b
\vec1er spinnen 110ch weben; und cloch, sage ich euch, war auch
Salomo hl aU seiner Herrlichkeit nicht angetan \vie (liese1' eine.
28 'Yenn Gott auf dmn Felde das Gras, das heute steht und
moraen
in den Ofen O'eworfen
wird, so Ideidet, wieyiel Inehr
u
b
euch, ihr Kleinglaubjgenl 291hr also trachtet nicht nach Essen
und Trinken und gieret nicht, 30 c1enn nach aIle dem trachten
die Volker del' \Velt. Euer Vater wei13: claB ihr dessen becliirft,
31trachten abel' soIlt illr nach seineln Heieh, so bekommt ihr
clas andere dazu.
12,' 22. Daruln sage ich euch (~It. 6,20) nimmt Bezug auf die
yorhergehenc1e Hede. Diese soIl jecloch an das Volk gerichtet sein,
wiih1'end 12, 22 ss. an die Jiinger. Es sieht so aus, als ob del'
Adressenwechsel erst nachtraglich hinzugefiigt worden sei. In 12,
22 ss. kann die Rede an das Volle recht gut noch fortgesetzt werden.
12, 26 ist bei Lc nicht so vereinzelt wie bei Mt (6, 27), wird
aber durch den Zusanlmenhan ba mit 12 , 26 nicht bO'eracle verstandWcllhausclI, E\"au~.Luc;w.

5
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Hcher.· I1cpl 'tWY AOl7tWY ware nul' ertraglich, wenn es ii. bel' h au p t
bedeuten konnte.
12, 29. Zu p.s'tcwp{Cc(i{}c<t vgl. Sir. 23, 4, es entspricht clem
biblischen nasa" naphscho = er erhob SeIne Seele, d. h. langte
geistig nach etw~.
12, 31. Diese Antithese nlacht den Ubergang zanl folgenden
Stuck. Vgl. 21, 34.

Le. 12, 32-40.
Furchte dich nicht, elu kleine Het'de, denn euer Vater hat
beschlossen, euch das Heich zu geben. 33 Verkauft eure Habe
und gebt sie zum Almosen, Inacht euch unvergangliche Sackel~
einen unerschopflichen Schatz iln I-limlnel, wo kein Dieb her<1nkOllllllt und keine :Motte zerstort. 34 Denn w6 euer Schatz ist,
da ist auch euer Herz. 35Euere Lenden seien gegiirtet und
eure Lichter angeziindet, 36 wie bei Leuten, die auf ihren Herrll
warten, wenn er aufbricht Yon del' I-Iochzejt, dmnit wenn er
kOlllmt und anldopft, sie ihin alsbalcl auftun. 3; Selig die
Knechte, die del' lIerr bei seiner Ankunft wachend findet;
denn ich sage euch, er wird sich schiirzen und sie zu Tisch
sitzen heiDen und hel'umgehn und sie bedienen. 38Uncl konllut
er in del' zweiten odeI' dritten Nachtwache und findet sie
so: selig sind sie. 39 Das abel' seht ein: wenn del' Hausherr
witBte, zu welcher Stunde del' Dieb konnne, so lieDe e1' nicht
in sein J laus einbrechen. 40 Auch ihr, seid bereit, clem}
zu einer Stnnde, da ihr es nicht denkt, k0l111nt del' IHenschellsohn.
12, 32. Nicht die Juden, SOndeI'll die Christen, nul' eine kleille
Henle, sind die Burger des Reiches Gottes. Als Trost witrde clas
bessel' in 12, 4-7 passen, wie hier. Denn hier wird es vielmehr
zur ldahnung verwandt, wie in 12, 31, so auch 12, 33 ss.: Ulan soIl
sich des Reiches Gottes wilrc1ig Inachen, man soIl jn jedenl Augenblick vorbereitet sein auf seine Ankunft. In 12, 16-21 geniigt,
es als nlotiv, daB del' Tod VOl' del' Till' jedes einzelnen steht; die
Parusie ist entbehrlich. Auch die heitere Sorglosigkeit von 12, 22s8.
hat dul'chaus nicht die Pa1'usie zum Hintergrunde, wenn luan yon
den SchluGver;:;en absieht. Abel' von 12, 32 an wird das andel's;
unci von hier an erst richtet sich die Rede entschieden an die
~Jiinger unel nimmt eine spezifisch christliche Farbung an. l\[,ln

12,32-40.
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muD die Absatze nach dem Inbalt machen und nicht nach den zu
Anfang angegebenen odeI' nicht angegebenen Adressen.
12~ 33. 34 (i\It. 6, 19-21). Die Abmahnung yon del' Habsucht und yon del' Sorge wircl bier fiir die Jiinger zum positiven
Gebot~ im Hinblick auf das konlmenc1e Reich ibre irdische Habe
zu verau13ern und den Erlns durch Almosengeben in del' himmlischen
Bank niederzulegen; im Himmel solI ihl' Herz und auch ihr Schatz
sein. Der Auspruch ist. bei i\It yerfeinert und wol weniger urspriing1ich. J edoch die fiIotten passen bei Lc nicht recht, da nul'
Yom Gelde die TIede 1st, und die ~al,Ad.Y'!lC7. (Geldsacke) stamnlen
schwerlich aus alter Quelle.
12, 35-36. Die Stimmung ist hier nicht friecllich und heiter
"\yie in 12, 22 ss., sondern gespannt und pathetisch. Es Iiegt e1l1e
mannliche Bereitschaft und ein verhaltener Drang in diesen
Imperativen, die Erwartung del' baldigen Parusie erzeugte keine
Schlaffheit., sondern Energie. Vgl. zu nIt. 25, 1-12 am SchluB.
- Die Hochzeit 1st nichts weiter als ein Festgelage. Es scheint
bier die Himmelsfreude darunter vorgestellt zu werden, del' Herr,
d. b. der nlessias, kehrt vom Himmel zuriick. Freilich 1St die
Hauptsache nicht die himmliscbe Hochzeit, yon del' del' nIessias
kommt, sondern die irdische, die er den Seinen bereitet (12, 37).
12, 37. Die Knechte, d. h. die Christen, nehmen am i\Iabl
ihres Herrn teil, clas hier nicht iin Himmel, sand ern auf der Erde
stattfindet, zu del' Jesus heimkehrt. Er fiihl't sie jedoch nicht bloB
clazu ein, sondern er iibernimint auch als ,Yirt ihre Bedienung.
Da mischt sich ein Gec1anke ein, del' in 22, 27 ss. eine passel1del'e
Statte hat.
12, 38 weist auf nIc. 13, 35 zuriick unclschleppt bei Lc nacho
12, 39. 40 = fiIt. 24, 43. 44.

Le. 12, 41-49. NIt. 24, 45-51.
-Petrus abel' sagte: Herr, sagst clu dies Gleichnis zu uns
[odeI' zu allen]? 42 Und del' Hen sprach: ,Ye1' ist nun del'
treue und kluge Verwalte1', den del' Herr -tiber sein Gesinde
setzt, Ihnen zur rechten Zeit das Brot auszuteilen? 43 Selig
del' Knecht, den del' Herr bei seiner Heimkunft also tun findet.
15 'Venn abel' jener Knecht bei sich spricht: mein Herr komlnt
noch lange nicht, und anfangt die Knedlte und l\Higde zu
5'::
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schlagen, zu essen und zu trinken und slch zu berauschen,
46 S0 wird del' Herr jenes KIiechtes komlnen an einem Tage,
da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht
weiB, und wil'd ihn zerstiickeln und ihm sein Teil geben unter
den UngHiubigen.
47 Del' Knecht abel',
del' seines Herrn "THIen weiB und
nicht nach seineIn \VilleIi tut, bekommt viele SchHige, 4 S del'
abel', del' ihn nicht ",veif3 und tut, was SchHige verdient, bekommt wenige. VOll jedem, del' viel empfangen hat, wird
viel gefordert, und VOll dem, deIn viel anvertraut ist, wird
umsomehr verlangt.
12, 41-46 ganz wie .Mt. 24, 45-51. Der Eingang 12, 41
zeigt,daB Lc auf die Adressen Wert legt. Die Frage bezieht sich
auf das vorhergehende Gleichnis (und zwar besondel's auf die
Supposition in 12, 39. 40, daB auch die Jilnger von del" Parusie
iibel ilberrascht werden konnten), die Alltwort wil'c1 aber durch
. ein neues Gleichnis gegeben. . Die 1\feinung scheint zu sei11, daB
in cliesem neuen Gleichnis del' Knecht unverkennbar ein Mann \vie
Petrus und seinesgleichen sei, nicht bloB iiberhaupt ein Jilngel',
sondern ein christlichel' Lehrer und Vorsteher. Bei Lc tritt das
in del' Tat deutlichel' hervor als bei Mt, del' Knecht wira ausdl'iicldich aIs Verwalter (12, 42) eingefiihrt, und er bekommt ZUl'
Strafe seinen Platz unter den U nglaubigen (12, 46), d. h. den
Nichtchristen, die keinen Teil mll Reiche Gottes haben, 1St also
seIber ein Christ in hervorragender SteIlung.
12, 41. Die von niil' eingeklmnmerten orte fehlen in D, wie
ofters nach ~.
12, 42-44. Die Frage (12, 42) ist logisch ein Beclingllngss:ttz,
und Init 12, 43 beginnt die Apoc1osis. D:ts Verhaltnis von 12, 42
zu 12, 43. 44 entspl'icht also dem Verhaltnis yon 12, 44. 45 zu
12, 46. Das Futul'mn xc('rrJ.O'i:-~crEl (12, 42) ist zwar absolut genommen
richt.ig, weil Jesus von del' Zukunft redet; relativ abel' ist es Priiteri tum, und ~lt (24, 45) sagt bessel' xrJ.i:S<1i:1JO'EV.
12, 47. 48 ist ein neues und andersartiges Gleichnis. AIJerclings konnte die 1\'101'aI am SchIuD auch auf das Yorhergehenc1e
sich beziehen und die auBergewohnliche Strafe grade eines cbristlichen Gemeilldebeamten (12, 46) rechtfertigen. N ach del' Absicht
des Lc soIl das vielleicht wirklich so seine Indessen wei13 doch
nicht bloB, del' christliche 1.1e111'er den 'Villen des IIerrn, die chl'ist-
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lichen Laien abel' nicht. Eher konnten die jiidischen Sehriftgelehrten del' jiidischen :Masse, die YOll1 Gesetz nichts weiD, entgegengesetzt werden (~lt. 21, 28ss.). Yermutlieh ist jedoch del'
Gegensatz allgenleiner (Amos 3~ 1), zwischen den Christen und den
Nichtehristen, odeI' fill' Jesus passender, zwischen den Juden und
den Heiden. Die Jnden haben die j\lWCH~, fiir die Heiden ist die
ii.potrJ. bezeiehnend. Yon Besitzern und Nichtbesitzern del' gottlichen
Ofl'enbarung ist jedenfalls die Rede, und darum eine vollig Ullbestimmte Auffassung des wissenden und des unwissenden Kneehtes
ausgesehlossen. - D hat in 12, 48 iiberall die c1ritte PI. Aktiyj
Hir clas Passiv, wie III cdi:-~::ioocrtY und in c"hrexti:Ou:HY 12, 20.

Le. 12, 49-53.

~It.

10. 34. 35.

Einen Brand auf die Erde zu werfen bin ieh gekommen,
und wie wilnsehte ieh, er ware schon entzilnclet! 5°Eine Taufe
habe ieh zu erleiden, und wie angste ich rnieh, bis sie yollendet 1St! 51 Meint ihr, ieh sei gekommen Frieden zu schaffen
auf Erden? nein, sage ieh eueh, sondern Entzweiung. 5 2 Denn
Yon nun an werden Fiinfe in einem Hause sieh entzweien, clrei
gegen zwei und zwei gegen drei; 53 del' Yater entzweit sieh.
mit clem Sohn und del' Sohn mit deln Yater, die :Mutter mit
del' Toehter und die Toehter mit .der ~Iutter, die Sclnvieger
mit del' Schnur und die Schnur Init del' Schwieger.
12, 49-53 bezieht sieh zwal' nieht auf die Parusie seIber, ,yol
abel' auf del'en ,Vehen odeI' Anzeichen (l\It. 10, 34. 35. l\ie. 13, 12).
Die ersten drei Verse reimen sieh nieht Init einander. Del' Brand
ist eine dauernde und allgemeine \Vil'kung, die J esns ersehnt, die
Todestaufe ein voriibel'gehendes personliehes Erlebnis, VOl' clem er
sich angstigt. Es steht llieht da: mein Tod ist die notwenc1ige
Yoraussetzung meinel' groBen gesebiehtliehen \Virlcung. Vielmehr
erscheinen die Aussagen in 12, 49 und 12, 50 als parallel, und
das sind sie nieht. Ebensowenig ist 12, 50 gleiehartig Init 12, 6l.
Abf.·r auch 12, 49 und 12, 51 passen nicht zu einander, del' erwiinsehte Brand kann 111it del' grauenhaften Entzweiung del' Familien
nichts zu tun haben. Bei Marcion fehlt del' ganze Vel'S 50 und
die zweite HaUte von Vel's 49. Dann entstiinc1e allerclings Zusammenhang, del' Brand ware del' innere Krieg und Le wiircle auf
l\It (10, 34. 35) rec1uzirt. reh habe jedoeh gar kein Zutrauen zu
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diesel' Lesung des Diarcion, glaube vielmehr, daB Lc ganz disparate
Dinge nach irgel1d welcher Ideenassociation zusammengesiellt hat.
- LlOUYCl.l (12, 51) wird von]) richtig clurch 7tOt~ua.t erldart.

Le. 12, 54-59.
Er sprach abel' auch zu clem Volke: 'Venn ihr eine'Volke
aufsteigen seht im 'Vesten, so sagt ihl' alsbald: es konlmt Regen,
,und es geschieht so. 55Und wenn del' Siidwind weht, so sagt
ihr: es gibt Hitze, und es geschieht so. 561hr Heuehler, das
Aussehen des Hilumels [und der Erc1eJ wiBt ihr zu beurteilen,
die Zeit del' Gegenwart abel' nicht.
57,Varum nehmt ihr auch nicht von euch selbeI' das
Rechte ab? 58 Denn wenn d u Init deinem ,Vic1ersach'er zunl
Bemnten gehst, so gib dir unterwegs ~Iiihe, von il1ln loszukomnlen; sonst schleppt er dich zum Richter und del' Richter
iibergiht dich dem Vollstrecker und del' V ollstrecker ,yirft
dich ins GeHingnis. 59 Ich sage eliI', du wirst nicht herauskommen,bis cIu den letzten Heller bezahlt hast.
12, 54-56. Auch hier ist von den Zeichen del' Parusie die
Rec1e, abel' in allgemeinerer 'Veise, so daB Lc hier das Yolk als
Adresse angibt. Und del' Erde ist e1n falscher Zusatz, dessen
Stelle in den Hss. schwal1kt. Flir die Luft odeI' 'Vetter (sensu
medio) haben die Semiten kein eigenes 'V ort, sie brauehen Hinunel
daHir. 'Vir wlirden dafur sagen: die Zeichen des "Tetters und
die Zeichel1 derGeschichte.
12, 57-59 (~It. 5, 25. 26). Del' Vel's 57 konnte dem InhaIt
nach ZUln Yorhergehendel1 gehoren; abel' dagegen sp1'icht os xr:A uncI
~{d.p. Ihn Init clem Folgenden zu verbinden, ist indessen auch nicht
leicht. Zu del" Frage 12, 57 pa13t die Beg1'undung 12, 58s. schlecht .
. Es mii13te zunachst einfach kategorisch heiBen: ih1' gebt euch c10ch
im gewohnlichen Leben :J\Iiihe, euren Glaubiger zu befriedigen, und
vermeidet es VOl' den Riehter geschleppt zu werden. Dann erst
hnperati visch: so solltet ihl', an euch selbst e1n Beispiel nelllnel1d, es
doch auch Init eureln himmlischen GHiubiger Inachen, ehe es ZUlU
Gericht kommt. Es jst eine Aufforderung zur BuBe. ~o; €Pi(luta.v
(12, 58) wircl von den Latinae, auch von Hieronymus, mit d a.
opel' a In iibersetzt; es scheint in del' Tat ein Latinismus zn sein,
del' weit 111ehr auffallt als speculator, legio, custodia, praetorium.

12, 54-13, S.
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Le. 13, 1-8.
Zu der Zeit kamen einige und berichteten von den GaliHi,ern, deren Blut Pilatus mit (dem BIut) ih1'e1' Opfer gemischt
hatte. !?l.]nd e1' antwortete ihnen: ~Ieint ihr, claB diese Galilaer
groBere Siinder gewesen sind, als die anderen GaliIae1', ·weil
ihnen dies widerfahren ist? sKein, ich sage euch, wenn ihr
nicht BuBe tnt, werdet ihr aIle ebenso umkonnnen. ,l0der
meint ih1', jene aehtzehn, auf die del' Turm yon Si10am fiel
und sie t6tete, seien schuldiger gewesen als die anderen Einwohner von Jerusalem? 5Nein, sage ich euch, sondern wenn
ihr nicht EuBe tut, werdet ih1' allesamt ebenso umkommen.
6 Er sagte aber
dieses Gleichnis. Es hatte einer einen
Feigenbaum in seinem 'Veinberg stehn, und e1' kaIn Frucht
daran zu suchenund fand keine. 7 Da sagte er zu dem 'Yeingartner: nun schon drei Jahre komme ich und suche Frucht
an dem Feigenbaum und finde keine, hoI die Axt, han ihn
ab, was verunniitzt e1' das Land! sEr antwortete: Herr, laB
ihn noeh dies JahI', claB ich den Boden um ihn grabe und
einen Korb Dii.nger daran tue; 9-delleicht bringt er nachstes
Jahr Frucht. sonst hau ihn abo
13, 1-5. Schon 12, 67-59 ist eine Aufforderung zur EuBe,
dies Thema wird in 13, 1-9 fortgesetzt, ohne daB jedoch die
Parusie als l\iotiv deutlich he1'vort1'itt. An heiliger SUitte, behn
Opfern, soIl Pilatus die GaliHier niedergehauen haben, natiirlich als
Aufriihre1'. ,,, enn das in .T e1'usalen1 gesehehen 'Yiire, so hiitte ein
solcher ·Skandal von Josephus 'nicht ube1'gangen werden konnen.
Die GaEtter aber du1'ften nur in Jerusalelll opfern. Also konnen
die Rebellen, die beim Opfer iiberfallen sind, keine GaliHier gewesen sein.
Theodor Beza hat \Yol recht, daB vielmehr del'
Mord del'Samariter auf dem Garizzim (J os. Ant. 18, 85 ss.) gemeint
ist, der groBe Aufregung 11ervorrief und zur A bsetzung des Pilatus
fii.hrte. 'Venn dieses Ereignis erst in die Zeit nach Ostern 36 fie1,
so hat es Jesus allerdings nicht n1ehr erleben !connen. Denn del'
spateste mogHche Tel'nlin del' Kreuzigung ist Ostern 35; zu Ostern 36
war Pilatus nicht mehr in Amt. DaB Lc den Josephus nicht gekannt hat, jst IdaI'. - Das Ereignis, wol'auf in 13, 4 hingewiesell
wird, 1St nnpolitisch und dal'ulll von Josephus nicht envahnt; es
setzt Bekanntschaft der Zuhorer mit der jerusalemischen 10kalI
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cbronik voraus. Die BuBpredigt J esu kann auch ohne das Endgericht auskommen, mit plotzlichen Todesfallen (12, 16 ss.) und
Katastrophen, nlit warnenden Beispielen solcher IJeute, denen kein
Raum zur Sinnesanderung gelassen wurde. Del' .Gedanke, daB aus
dem Ungluck nicht auf die Schuld geschlossen werden durfe (J oa. 9),
tritt bei Lc nicht hervor; die Betroffe'nen verdienen ihr Schicl{sal,
jedoch nicht 1nebr als andere, die mit ebensoviel Recht hatten betroffen werden konnen. Die Frage, warU1U denn Gott gerade an
ihnen ein Exempel statuirte, wird nicht beriihrt. Jesu selbeI' wurde
das Unterfangen einer Theodicee vermutlich vollkoinnlen gottlos
vorgekonunen seine ~ Dd.\lTC<; (.13, 4. 14, 10) heiBt wie oft: die
an~leren. Auch umgekehrt sagen die Se111iten Rest fur Gesamtheit.
13, 6-9 ist ein Gegenstuck zunl Vorhergehenden: die, denen
Gott noch Frist zur BuBe HiBt, soIl en die Frist bent.Itzen, denn
lange dauert sie nicht. Zu grunde liegt l\1t. 3, 10. Hier historische
Allegorie zu suchen ist kein; AnlaB, und es gelingt auch nicht
(Jiilicher). Das jiidische Volk llTiiBte del' ,Veinberg sein, del' Feigenbaum ist ein Individuum. Die drei Jahre und das vierte JaIn
spotten vollends jeder Ausdeutung.
13,7. Siehe drei Jahre seitdem sagen die Aramaer, sie
haben keinen anderen Ausdruck fliT s cb 0 n vgl. 13,. 16. l\fc. 8, 2.
D fligt hinzu: hoI die Axt.
13,8. D liest: einen Korb DUnger. In1 A. T. wird das
DUngen nie erwahnt, z. B. nicht in Isa. 6, 2.
13, 0. Die erste Apodosis im alternativen Bedingungssatz wird
als seIbstverstandlich ausgeIassen. Das geschieht auch im ldassischen
Griechisch, vgl. Ilias 1, 136ss. und KrUger § 64, 12 n. 12. Abel'
jIll Semitischen. 1St es durchans die Hegel.
Ek TO P.E!,AoY (sc. E-i:O~)
stoht in D uud Syra S. an anderer Stelle. Das E(; ist das Lamed
in 'njf')~ llncl bedeutet nicht b i s.

Le. 13, 10-17.
"Tie er abel'

Sabbat in einer Synagoge lehrt,e, 11 w:1r
da eine Frau, die lwtte achtzohll Jahre lang cinen Geist del'
Krankheit und war verkrhmll1t. und konnte sich nicht, yolI1\01nme11 aufrichten. nUncl Jesus sah und def sie, und mit
den "Torten: ",Yeib, du bist erlOst von deiner Krankheit.!"
131egte er ihr die I-Hinde auf. Und alsbalc1 wurde sie wieder
HIll

'"' 1- _,).)....
1<.>,

gerade und pries Gott. 14 Del' Gemeindevorsteher abel' war unwillig, daB Jesus mn Sabbat heilte, hub an und sagte zu dem
Y olke: sechs Tage sind, an welehen ma n arbeiten solI; an
denen kommt und laBt eueh heilen und nicbt am Sabbat. 15Ihm
ant-wortete del' Herr und spraeh: Ihr BeuchleI', lost llicbt jeder
Yon ench am Sabbat seinen Oehsen odeI' Esel Yon del' Krippe
und filhrt ihn zur Trtlllke? 16Dies ,Yeib abel', eine Toehter
Abrahams, die del' Satan nun schon aehtzehn Jahre gebuDden
hat, sollte nieht von Huen Banden gelost werden dilrfen al11
Sabbatsblg? 17Und aIle seine ,Viclersaeher scbKmten sieh.
lIier wird del' Faden yon 12, 13-13, 9 fallen gelassen, und es
fo]gen lose an einander gereihte Stucke, die freilieh gelegentlich aueh
von del' Parnsie handeln. Die Sitnation soU TIoeh imlner die ReisB
Dach Jerusal8111 sein. Das Lebren am Sabbat in unserer Perikope
Hilut jedoch eher naeh Kapernaulll. ,Vir wiirdell die Geluilmmtheit, die yon einem bosen Geist herrilhren soIl (13, 11), ganz entspreebencl als einen HexensehuB bezeiehnen. Del' Vorsteher schilt
das Volk und meint Jesus, c1emgemiiB antwortet diesel' (13, 14. 16),
hrancht abel' auch seinerseits pluraliseheAnrede.
'-

Le. 13, 17 -22 .
. L Dd alles Volk freute sich iiber all clas Herrliehe, was yon
ihm geschah. lSEr spraeh nun: ,V 8111 ist. clas Reich Gottes
gleich und womit solI ieh es yergleieben? 19 Es glcieht einem
Senfkorn, das einer nahm und in seinen Garteri s~ite, und es
'YHehs und ward zu einem Baullle, und die Vogel des Himmels
llahmen in seinen Zweigen 'Vohnung. ~oOder ,yel11 jst das
Heich Gottes gleich und womit soIl ich es vergleichen? 21 Es
gleicht clem Sauerteiae
o , den ein ,Veib nahm und in c1rei
Scheffel 1\leh1 tat, bis daB es ganz durehsauert wurc1e.
2~Gnd er ·wanderte von Stadt zn Stadt, yon Dorf zu Dorf,
inc1em er lehrte, und nach Jerusalem ·reiste.
Del' AllInG fill' diese SteHung der beiden aueh in ilIt. 13, 31-33
vereinigten Parabeln scheint in del' zweiten IHilfte yon 13, 17 <111gegeben zu werden. Die Frende des ganzen V olks ilber J esn Au1'treten erweckte gnte Hoffnung auf clas ,Vachstunl des Heiches
Gottes.
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Le. 13, 23-30.
Es fl'agte ihn abel' einer: Herr, sind es nul' wenige, die
gerettet werden? 24 Er sprach: setzt aIle Kraft daran, durch
die enge Pforte hineinzukommen; denn viele, sage ich euch,
suchen hineinzuk01nmen und venllogen es nicht. 25,Venn del'
Hausherr sich aufgemacht und die Tiir geschlossen hat, und
ihr drauBen anfangt zu klopfen und sagt: Herr, tu nns auf,
so wird er euch antworten: ich weiB nicht, woher ihr seid.
26Dann werdet ihr anheben: wir haben ja mit dir gegessen
und getrunken und auf unseren StraBen hast du gelehrt.
27 Und er wird euch sagen: ieh habe euch nie gesehen, weicht
yon mil', all ihr Tater del' Dngerecht.igkeit. 28Da }vird Gejmlliller sein und Zahneknirschen, wenn ihr seht, wie Abrahalll
und Isaak und Jakob und die Propheten aIle iln Reiche Gottes
sind und ih1' hinausgeworfen werdet. 29Von niorgen und
Abend, yon Sli.d und NoI'd ,verden sie kom.1l1en und im Reich
Gottes zu Tisch sitzen. .30 Denn es gibt letzte, die werden
erste sein, und erste, die werden letzte sein.
13, 23. 24. Es besteht eine innere Verbindung n1it den1 Vorhergehel1den. Dort ist gesagt: das R.eich Gottes wird sich bald
sehr ausdehnen; hier dagegen: nul' wenige 1\ o1111n en hinein. Del'
Gesichtspnnkt, unter dem es aufgefaf3t wird, ist verschieden. Die
einleitenc1e Fl'ilge (13, 23) miH3te also eigentlich ein Einwurf sein:
Herr, es sollen .ia abel' doch nul' wenige gerettet werden! Unter
allen Ulllstanden erkHirt sie sich nul' aus .Idc. 10, 26. ]~c. 18, 26 und
ans den dol'tigen Pra,missen. Dadul'ch wird dann auch del' Ubergang zu 13, 24 begreiflich; die als bekannt vorausgesetzte enge
Till' ist das ~ adelOhr von l\fc. 10. Lc. 18.
13, 25 ist a,d vocem {)upet. angeh~ingt; die Till' ist hier abel'
nicht die seI be wie c1 ie in ] 3, 24 gmneint.e. Vgl. l\H. 25, 10.
13, 26. 27. Die zu sp~it Gekon1menen sind diejenigen, die ]m
Vertrauen auf ihre personliehe Bekanntschaft mit clem HerI'n es nicht
fii.r notig gehalten habon, sich bestiindig HiI' seine Parusie innerlich
bereit zu halten. Es wird bei Lc nnd bei Mt gleichmaBig betont,
daB personliche Bekanntschaft lnit .J esu, Anciennetiit der .J iil1gerschaft, sogar das :Mal'tyrinm keinen Vorzng verleiht fiir das zukiluftige Heich Gottes.
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In l\It. 8, 11. 12 steht cler Satz mit sxcr: am
Schln13. Dadureh~ cla13 er bei TJe. an den Anfang gerii.ekt wirc1,
hat SXeL seine Beziehung yerloren; denn es wird nur fill' den Ort
uncl nieht fiir die Zeit gebraueht.
13, 30 uezieht sieh bei Le ebenso wie bei l\It (20, 16) auf
Christen, s. zu 13, 2G. 27. Viele, die gegenw;il'tig in del' christlichen Gemeinc1e die ersten sind, ,verden inl kiinftigell Reich Gottes
(lie letzten seine

13, 28. 29.

Le. 13, 31-35.
Zu del' Stunde Kamen einige Pharisiier zu ihm unc1 sagten:
wandere fort yon hier, delln Herodes will dieh toten. :52 Und
er spraeh zu ihnen: geht und sagt jenenl li'uehse: Siehe ieh
treibe D.iimonen aus' und vollbringe Heilungen heute und
morgen [und am dritten Tage werde ieh vollendet]; 33freilieh
luuB ieh [heute und morgen und] am folgenden Tage wandern,
denn es geht nieht, daB ein Prophet luukomme auBerhalb
J erusaleJ11s.
34 J erusaleJll, Jerusalem, die du totest die Propheten und
die zu dir gesandten Boten steinigst, wie oft babe ieh c1eine
Kinder samlueln wollen, wie eine Henne ihre Kiiehlein unter
ih1'e FHlgel, und ihr habt nieht gewollt! 35 Siehe ouer Haus
wird liegen gelassen. Ieh sage euch: . ihr werdet lnieh Hieht
sehen, bis k01nmen wird, wo ih1' spl'eeht: gesegnet, der da
K01nmt 1111 Na111en des He1'rn.
13", 31. Es 1St fti.1' Le bezeiehnend, daB er diese Geschiehte in
(lie Petiode der \Vanderung ve1'setzt, obwol aus ih1' selbeI' deutlieh
erhellt, daB Jesus 'sieh Hoeh in Kapernaulu befindet und erst
demniichst abreisen will. Die Pharisiier werden. VOln Redaktor
eingesetzt sein, wie hal1fig. Ob Ulan aus 13, 32 schlieBen clurf,
daB Herodes selbeI' die "\Varner abgesanc1t hat, UIH clureh ei11en
SchreckschuB zum Ziele zu kommen, unc1 ob er eben deshalb ein
Jesus seheint die
Fuehs genannt wird, l~13t sieh bezwe"ifeln.
\Varnung ernst zu nehmen, unc1 wir c1iirfen unsere Vorstel1ung
. Yom Fuchs nieht einfaeh auf die alten J uden iibertragen. V gl.
zu Me. 6. p. 51.
13. 32. 33. Jesus sagt: dureb Herodes lasse ieh Inieh nicht Yerscheuchen, ieh setze meine bisherige vVhksamkeit YOI' der Hanel
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i'uhig fort, .abel' allerdings (TCA~Y). werde ieh dmllnaehst aufbrechen,
nieht aus Fureht VOl' denl Tyrannen, sondern weil ieh in Jerusalem
und nirgend andel's sterben nluB. Diesel' Sinn ist IdaI' und wircl
<1ueh nieht verkannt. Abel' ,venn es in 13, 32 heiBt: hente und
1110rgen bleibe ieh noeh hier, so widersprieht dmll die Aussage in
13,33: heute und nlorgen nnel am folgenden Tage reise ieh.
Die gesperrt gedruekten 'Vorte miissen interpolirt seine Es fragt
sich, aus welehem Grunde sie zugefiigt sind. Del' Grund kann nul'
in dmn SehluBsatze yon 13, 32 liegen: am dritten Tage werde ieh
yollendet. Denn darauf kann nieht fortgefahren werden: und anl
folgenden Tage luuB ieh reisen. Dnl das 't~ €XOflSY"{l hinter dem
in del' Tat dalnit identisehen 'tTl 'rPt't"{l 1110glieh zu machen, UIll ihm
die riehtige Beziehung zu geben, ist dayor u~flEpOY xal CXUPWY Doeh
Binmal wiederholt. Es folgt, daB xcxl 't{J 'rpl't-n 'tEAEtOUflCXt die erste
Interpolation ist und daB sie die zweite (u~P.EpOY xcxl CXUptOY 13, 33)
naeh sieh gezogen hat.
13, 34. 35 CMt. 23, 37-39). Die 'Vorte sind ad voee~ Jerusalem (13, 33) angehKngt, in _'Vahrbeit abel' nieht in Galiliia,
sondern in J erusalmn sel bel' gesproehen, wie bei -nIt. Zu ~~Et
(13, 35) konnte del' futnrisehe Satz Init O'rE Snbjekt sein; ieh vel'lllute inc1es, claB O'rE clas aramaisehe Helativ (is cui) wiedergibt
und daB clas wahre Subjekt del' <Messias (6 EPX0P.EYO;) ist. 8ehr
bemerkenswert ist die Auslassung von EP'J/-LO; hinter cl~{c'tcxt; vgl.
Zll Mt. 23, 38.

Le. 14, 1-35.
Und als er an einem Sabbat in das lIaus eines del'
obersten Phal'isaer zum Essen gekommen war, und sie ihm
aufpaDten, 2 ersehien c1a ein :Menseh VOl' ihm, del' die 'Vassersueht batte. aUlic1 Jesus hub an uncl spl'aeh zu den Gesotzesgelehrten und Pharisiiern: dad man am Sabbat hellen odeI'
nieht? Sie abel' sehwiegen still. 4 Und er faBte und heilte ihn
und lieD ihn gehn, 5 un d spraeh zu ihnel;: weI' von eueh, wenn
j}1ln ein 8ehar odeI' Rind in dell Brunnen Hillt, zieht es nicht.
alsbald heraus mn Sabbatstag? G Und sio konnten daraui' llichts
erwidern.
iEr sagte abel' zu clon Giisten ein Gleichnis, da or beaehtete, wie sie sich die ersten PHitze aussuehten, und spraeh

14, 1-35.

zu ihllen: s,Yel1n du zu einer Hochzeit geladen bist, so setz
dieh nicht obenan, sonst lllochte oin yoI'nehmerer Gast c1a sein
9 nnd del' ,Yirt kommen
und zu dir sagen: mach dem da.
Raum! dann miiGtest du 111it Beschitmung den letzten Platz
einnehmen. lOSonelel'n, wenn man dich oinladet, so geh und
setz dich untenan, damit del' 'Yirt., wenn er kommt, zu dir
sage: Freund, rli.ck bessel' hillauf! dann widerfiihrt elir Ehre
VOl' den anderen GKsten. 11 Denn weI' sich erhebt., wird ernieclrigt, und ,\ver sieh erniedrigt, 'wird erhoben.
] 2Er sagte abel' auch zu dem \Virt: ,Venn du ein 1\Iahl
gibst zu ~Iittag odeI' zu Abend, so lad nicht deine Freunde
ein, noeh deine Verwandten, noch deine Nachbarn, noch die
Reichen; sonst laden sie dich wieder ein und au hast deine
Vergeltung. 1 3 Son clern, ,venn dn eine Bewirtung anstellst, so
lad Arnle, KI'iippel, Lahme, Blinde ein; 14 und selig bist du,
"enn sie es dir nicht vergelten konnen, denn es wird dir Yergolten bei del' Auferstehung del' Gerechten.
15.Als einer del' GKste das horte, sagte er zu ihm: selig,
wer aa essen darf im Reiche Gottes.
l6Er abel' sprach: Ein :Mann richtete ein groBes 1\Iahl zu
und ladete viele ein. 17Und als die Stunde des .Mahls gekommen war, sanclte er seil1en Knecht UIU den Geladetel1 zu
sagen: k0111mt, denn es ist nun bereit. 18Und sie begannen
mit einem male aIle sich zu entschuldigen. Del' Eeste sagte ~
ich habe einen Hof gekauft und lUUG notwendig fort und ihn
besichtigen, ich bitte elich, halt mich entschuldigt! 9 Ein anderel'
sagte: ich habe fiinf Joch Ochsen gekanft und gehe sie zu besichtigen, ich bitte dich, halt mich entschuldigt! :?°Und ein
anderer sagte: jch habe ein \Veib gefreit, elarum kann ich
nicht kommen. n Und del' Knecht kam uncl lueldete das
seinem Herrn. Da ward del' Hausherr zornig unel sagte zu
clem Knechte: geh stracks auf die StraBen und Gassen del'
Stadtund bring die Armen und Kriippel und Blinden und
IJiihmen her. 22Und der Knecht sprach: Herr, dein Befehl
jst geschehen, es ist abel' noch Raum da. 2:\ Unel del' Herr
sagte zu ele1u Knechte: geh hinaus auf die Landstl'aDen und
all die· Zaune und notige sie hinein, c1amit mein Haus gepfropft voll werde; 24 denn ieh sage euch: keiner yon den
nliinnern, die geIac1et sind, solI von meinem l\iahle Kosten.
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ihm zusan1men abel' ,vanderten viele Leute aus
.
clelll Yolk, und er sprach zu ihnen gewandt: 2G·YVer zu 11111'
kommt und nicht hintansetzt Vater und :Mutter und ,Veib und
Kinder und Briider und Schwester, c1azu sich selbst, kann nicht,
n1ein J iinger sein. 21,Ver nicht sein Kreuz tragt und mil'
nachfolgt, kann nicht lllein Junger seine 28 'Vel' unter euch,
del' einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuyor bin und
iiberschlagt die ICosten, ob er genug hat zur Ausfiihrung?
29damit nicht, . wenn er nach del' Grundlegung den Bau nicht
vollenden kann, aIle die es sehen anfa-ngen ihn ·zu verspotten
und zu sagen: 3°dieser Mann hat einen Baa angefangen und
ihn nicht yollenden konnen. 310der welcher Konig, del' mit,
einem andern Konige zu streiten geht, setzt sich nicht zuvor
hin und ratschlagt, ob er wol mit zehntausenc1 Mann dem
begegnen kann, del' Init zwanzigtausend gegen ibn ansriickt? 32WO nicht, so schicld er eine Gesandtschaft an ihn,
8.0 lange er noch ferne ist, und bittet UIll Frieden.
33 So kann
~nlch keiner yon euch mein Jilnger sein, del' nicht allein Besitz entsagt. 34Das Salz ist \Yol ein gut Ding; ,venn abel'
das Salz fade wird, wOlnit kann luan es herstellen? 35 es 1St
wedel' fiir das l~and noch fiir den Dijngerhaufen angebracht.,
man wiI'ft es weg. 'Vel' Ohren hat za boren, del' hore!
14,1-6. Da die ~Ieinung del' Frage Jesu (14,5) 1St: "wellll
ein Tier an1 Sabbat gerettet werden darf, wie viel mehr ein Mensch",
so kann in diesem Gegensatz cler Sohn nicht auf die Seit.e des
Tim'es gestellt werden. Die bestbezeugte.Lesart ot6~ ist unll1oglich.
Sie muD abel' erklart und darf nicht einfach in OYO; odeI' TCp6~c("rov
verbessert werden. niill hat vermutet" OlD;. s~i fa,lsehe Auflosllng
von O~, welches hier in 'Vahrheit als Ol~ hatte aufgefaDt werden
milssen; und Laehmann ist clem Init Hecht beiget.reten. Das 130denken, daD dies alte eclle ,Vort fiir Sehaf in del' spat.eren Griicitat
nieht mohr gebraueht ",verde, schHigt nicht dureh. Zur Parnt:lxo
(14, 5) vgl. 1\It. 18, 21.
14, 7-11. J esns gibt hier eimnal eine profane, koi11o religiose Vel'haHnngslllai3regel. Das hat er gewiD oft genug go/,an,
abel' in del' evangelischen Uberliefernng kOllllnt es sonst, 11ieht. yore
Lc maeht cine Pat'abel c1a.raus (14., 7) und hiingt als geist.liehe
~loral eillen oftel'S wiedcrkehrenclell Sprueh claran (14·, 11). So mit
Hecht -.J iilicher.

14, 1-35.

14, 12-14.
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Auch das ist kein GIeiehnis. Die rdahnung, die
bier gegeben \\'ira, schHigt jedoch in das Gebiet del' Heligion. Ob
die Auferstehung del' Gerechten (14, 14) hier unterschieden ,yird
yon del' allgelneinen Auferstehung, die erst spater eintritt, ist nicht
ganz sidler, llnd Act. 24, 15 spricht nicht daHlr. Nach 20, 35
scheint Lc eille Auferstehung der Ungereehten gar nicht anzuerkennen.
] 4, 15-24 (Mt. 22, 1-14). Del' iiberrasehenc1e Ausruf 14, 1n
hat nul' den Z'weck, den Ubergang yon del' irclisehen zur himnllischen Tafel zu n1aehen und anzudeuten, daD im folgenden Gott
das Gegenbild des ,Yirtes ist, der nieht die Vornelnnen, sondern
die Gedngen einladet. In 14, 16-24 Iiegt in del' Tat ganz deutlich
eine Parabel yor. Uber ihre B'ecleutung und die Unterschiede ·ihrer
}'assung bei I..Ic und nIt 1st zu l\It gehandelt. Die steigernde YViederhoillng (14,'22-2-1:) findet sich nul' bei Le. Auf den Singular des
einIac1enden Kneehtes bei Lc liuB wol Gewicht gelegt werden. nIt
scheint wenigstens J esmu darunter verstanden zu haben. Er will
diesen . abel' yom Knecht ZUli Sohn el'heben, er soIl nicht selbeI'
einlac1en, sondern es solI ,zu ibm, zu seiner JIochzeit, eingeladet
werden., Darum setzt er die Knechte in den Plural und denkt
daLei an die Apostel: EtT-cY (14, 18-20) bedeutet natiirlich: er
lieB sagen, niilnlich dem Herrn. AT-o [J-li1.<; (14, 18) kann kaunl
etwas anc1eres sein als lllin ch'da (Syra S.).
14, 25-35 erinnert an l\It. 22, 11-14 und'steht in antithetischem Zusanlmenhang mit 14, 15-24, ahnlich wie 13, 23 SSe
mit 13, 18ss. Alles Volk wircl zunl Heich Gottes eingeladet unc1
kommt aucb, abel' .del' wahren Jii.naer
sind nul' \Yenige; es besteht
b
, ein "C nterschied zwiscben del' empiriscben und del' idealen Bi.i.rger, schaft des Reichs und die letztere ist eill viel engerer, wenngleich
konzentrischer Kreis.
14, 26-27. lIn Handumclrehen wechselt die Situation; Jesus
wandert weiter nach Jerusalem. Die Anl'ede richtet sich andas
viele Volk, das ihn dabei begleitet, abel' nicht daran clenkt, ilun
ill den Tod zu folgen. Die Probe del' wahren Nachfolge ist' clas
Martyrium. Dber die relative Bedeutung yon [J-tGStY (14; 26) s. zu
Mt. 6, 24. Richtig Mt. 10, 37: ,yer Vater odeI' Mutter mehr liebt,
als mich.
14, 28-33. Del' Vergleich del' Nachfolge mit elnem kostspieligen Bau, yor clem man sich wolii.berlegell solI, ob man auch
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die :Mittel hat, ihn durchzufiihren (14, 28-30), erscheint uns gesucht. Ebenso auch del' folgende Vergleich (14, 31. 32), worin
dem, dessen Krafte nicht reichen, empfohlen wird, lieber gleich am
Anfange von del' Nachfolge zuruckzutreten und, wenn ll1an noch
weiter ausdeuten darf, seinen Fried·en mit del' 'Velt zu machen,
statt an den1 Versuch, sie zu verleugnen und zu beldimpfen, Zll
scheitern. Yon del' positiven ~1:oral 14,33 ausgehend, vermutet.
Jiilicher, daB auch del' Sinn del' beiden Gleichnisse ursprunglich positiv
und nicht bloB abratend war. ""Terist, del' einen TUrIn bauen will
und, wenn sein Barvel'mogen . nicht ausreicht~ nicht lieber Hans
und Hof verkauft, urn sich nicht lachel'lich zu machen? Und
welcher Konig, del' seine Unauhangigkeit gegen einen fremden Eroberer zu vel'teidigen hat, \vird nicht Gut und Leben daran set.zen,
umden.Feind trotz seiner Ubel'legenheit zu schlagen?" / Es kOlllmt
mil' jedoch bedenklich VOl', von del' SchluBmoral aus das' Gleichnis
zu korrigiren; in del' RegeL ist das 11ll1gekehrte Yerfahren angebrachter. Auch hKt.te Lc schwerlich das viele Volk zur Adresse
gemacht, wenn die folgende Rede
keine Abmahnung von
del' Nach.
.
folge gewesen ware, sondern eine A ufforderung dazu.
14, 34-35 wie Mc. 10, 50 und Mt. 5, 13. Auch 1c .versteht.
unter denl Salz die J linger. Sie miissen, unl zu wirken, nicht
zahIreich sein, abel' voll und gallz c1 ie Eigenschaft des J iingers,
die Entschlossenheit zur Nachfolge, haben. Nur dann sind sic zu
ctwas nutze.

Le. 15, 1-10. I\It. 18, 12-14.
Da sich abel' allerhand Zollner unc1 Slinder an ihn hema
lnachten, um ihn zu horen, :lmurrten die Pharisaer und Sehrift.gelehrtcn und sagten: diesel' niInl11t die Siindcr an und iDt.
mit ihnen. 3Er abel' sngte zu ihnen dieses Glei~hnis: -"Vel'
von euch, wenn er hundert Schafe hat und eins c1aYOll verlieIt, laBt nicht. die lleunundl1eUllzig auf der Tritt und geht
dCln verlorenen nach, bis er es findet? 5 un d hat er es gefl1nrlcn,
so legt er es voll Frende auf seine Schulter, G und naeh Hause
gek01nmen, ruft or Freunde und Nachbarn Zllsammcn nnd
spricht: frent euch mit mil', ieh hnbe mein verlorenes Schar
wiedergefundel1. 71ch sage cnch, so ist lnehr Frendc im
IIinnnel libel' einen Slinder, del' riickkchrt., a1s liber llennullcl-

15, 1-10.
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ncunzig Gereehte, die del' Rliekkehr nieht. becHirfen. sOder
",enn ein ,Yeib zehn Silberlinge hat und einen verliert, zlindet
sie nieht ein Licht. an und kehrt das Haus und sueht angelegentlich, bis sie ibn findet? 9Und hat sie ihn gefunden,
so ruft sie Freundinnen und Naehbal'innen zusanllnen und
sprieht: freut eueh mit lnh-, ieh habe Ineinen yerlorenen Silberling gefunden. 10 So, sage ieh eueh, wird Freude sein VOl' den
Engeln Gottes libel' einen einzigen Slinder, del' 1'uckkehl't. .
jIan darf hie1' ,vie anderswo mit der yon Lc angenomnlenen
Situation keinen Ernst macben. Er wlircIe in Verlegenheit geraten
sein libel' die Frage, ob aIle die Zollner und Scbriftgelehl'ten und
Pharisaer zur Reisebegleitung J esu gehorten odeI' in einem Dorfe
l1Ilterwegs (wo moglich in Sanlarien) ein lIaus hatten, wo sie ihn
bewirteten. Das Thema ist in diesel' und del' folgenden Pel'ikope
wieder die P.E1:ci.VOtrJ., abel' von der freundlichen, nicht yon del'
herben Seite angeseben. lch babe hier nach clmn Sinne des Urworts Rii c k k e h r zu iibersetzen mlissen geglaubt, weil das' Schaf
uncI das Geld nicht BuBe tut, sondern nul' zurlickkolllmt. Mt faBt
die Rlickkehr auf als ,Yiedervereinigung eines abgeirrten Gliedes
mit del' christlichen Gemeinde. Anders Lc; ob c1essen Auffassung
aber die urspriinglichere' ist, laBt sich fragen. Flir EV 1: ~ EP~fJ-lP
(15, 4) sagt :Mt (18, 12) ganz im gleichen Sinne Sirl 1:a r)p-fJ, das
r rwort fiir EPYj}LO; bedeutet eigentlich Tr i ft. Die Engel (15, 9)
sind, wie gewohnlich, nul' del' Hof Gottes im Himmel, nicht seine
Boten und ,Verkzeuge auf Erden. Das zweite, ganz identiscbe
Gleichnis fehIt bei .Mt ebenso, wie 9, 61. 62. Das griechische
()pry·Xp.~ findet sich nul' hier bei Lc, sonst wil'd hnmer das Iateiniscbe
G"'JYciplO; gebraucht.

Le. 15, 11-32.
Er sagte abel': Ein :Mann hatte zwei Sohne. 12Und del'
Jli.ngere sagte zum Vater: Vater, gib Inir den auf mich
keffenden Teil des Vermogens. Und e1' teilte ihnen das Hab
und Gut. 13Nicht lange darnach nahm del' jiingere Sohn
alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brach te
er sein Vermoaen
c1urch mit liiclerlichem Leben. 14 Als e1'
o
nun alles durcbaebracht
hatte , trat eine schwere Hungersnot
o
in jenem Lande ein, und er begann zn c1al'ben. 15Uncl el"
Wellhausen, Evang. Lucne.
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ging hin und hangte sieh an einen yon den Einheirnisehen,
und del' sehiekte ihn auf seine Felder, die 8ehweine zu hilten.
16Und er begehrte sieh den Baueh zu fiillen 1nit den Sehoten,
clie die SehweiIie fraBen, und nielnand gab sie ilun. 17 Da
kmn er zu sieh und sagte,: wie viele TagelOhner 111eines Vaters
haben Brot in UberfluB, ieh abel' geh hier vor Hunger zu
grunde; 18ieh will mieh anfmaehen zu meinelll Vater und ihm
sagen: 'Vater, ieh habe gesi'indigt gegen den Himmel und wider
dieh, 19 ieh bin nieht Inehr wert, dein Sohn zu heiBen, behandle
Inieh wie einen deiner TagelOhner. :lOUnd, er maehtesieh auf
zu seine1n Vater. Als er abel' noeh weit \Yeg war, sah ihn
'sein Vater, und es jamnlerte ihn sein, hnd er lief und fiel ihm
urn den 1-1als und kiiBte ihn. ' 2I Da sagte del' Sohn zu ihnl:
Vater ieh habe gesiindigt gegen den Himmel und wjc1er dieh,
ieh bin nieht Inehr wert, c1ein Sohn zu heiBen. 22 Der Vater
abel' sagte seinen KneehtQ,n: gesehwind bringt das kostbare
Feierkleic1 und legt es ihl11 an, und tut ih1n einen Ring an die
1-Iand, und 8ehuhe an die Fi'iBe, 23 und das l\lastkal b holt und
sehlaehtet, und wir wollen essen und nns giUlieh tun, 24 denn
diesel' Inein Sohn war tot und ist wieder aufgelebt, 'war verloren und ist gefunden. -, Und sie begann..en, sieh giUlieh zu
tun. 2S Del' iiJtere Sohn abel' war auf deln Felde; wie er nun
heiInkaln und nahe zu denl IIause, harte er FlUte und Reigen
26 und rief einen Knecht und erkunc1igte sieh, was das bedeute.
n Er sagte il11n: dein Bruder ist gekolllinen, und dein Vater
hat das l\lastkalb geschlachtet, ,Yeil er ihn gesund wieder hat.
28 Da ziirnte er unc1 wollte nieht hinein, sein Vater abel' kmn
heraus und rec1ete ilnn zu. :l!l Er antwortete deln Vater: sehon
soviel Jahre verriehte, ieh dir Kneehtsdienst, und I?-ie habe ieh
ein Gebot von clir vernaehHissigt, und nie hast elu l11ir einen
Ziegenboek gesehlachtet, daB ieh Inir giltlieh tate Init Ineinen
Freunclen; 30 nun abel' elieser elein Sohn gekOnll11en ist, del' sein
Hab unel Gut lnit Huren verzehrt hat, hast elu ilun das :Mastkalb
gesehlachtet. 31 Er abel' sagte zu Hlln: 80hn, du bist allezeit
bei lui)', und alles lHeinige ist ,c1ein; 32 n1an llluBte sieh abel' doeh
frenen ,uuLl giHIich tun, elellll diesel' dcin Bruder war tot HUrl
ist Iebenelig geworden, war yerloren und ist gefunden.
An die Seite des yel'lorenen Sehafes tritt hier del' verlorene
80hn. ,Venn del' Abgefallene - del' wirkliehe Siinder, nicht del'

- 11 - t }"9
_.
1D,

83

yon ~atur siindige :Jlenscll - zuriiekkehrt, ist er der Yergebullg
und der freudigsten ,Yiederaufnaillne sicller. Das ist del' Sinn des
ersten Teils del' Parabel (15, 11-24), del' YOlll yer10renen Sohu
hanllelt. Es kOllunt abel' noell ein zweiter hinzu (15, 25-32),
,YO yom ~i1teren Bruder des yerlorenen 80hnes die Eec1e ist.
Diesel' z,yeite Teil ist eine sp~itere Fortsetzung des ersten.
Del' tbergang wird lllit delll letzten Satz yon 15, 24 (x. ~p~. EU?)
gemacht, del' iiber die ~Iora1 iiberhiingt. Die :Moral 15, 24 bilc1et
den Schlu.B des ersten Teils. Aber ebenso aueh den 8chluB des
zweiteu; . nul' wird sie da in ein8111 anderen, nicht freudigen, sondern entschuldigenc1en Ton yorgebraeht: "es ging c10ch nieht andel's".
Das ist yercHichtig. Ferner hat nach 15, 25 SSe nur del' jiingere
Sohn sein Erbteil zur Verfiigung bekolllnlen; del' iiltere dient
seinem Vater als Knecht, darf nieht einlual ein Bockchen auf
eigene Hand schlachten, und hat bloB die An wartsehaft auf den
lIof. Das stebt im 'Yiderspruch luit 15, 12, wo es nicht heiBt:
er gab ihm: was er verlangte, sondern: er gab ihnen, d. h. beiden
Sohnen, ihr Teil. DaB del' Yater dabei seIber auf delll Hofe bleibt
und nicht einfach abdankt, vertdigt sich sehr w01 damit.
Freute sich der altere 80hn aueh Init, als cler jiingere zuriickkam? Nein, er war beim Empfang zufiillig nicht zugegen. '''as
sagte er denn, als er nach Hause kanl? Er ~iuBerte seinen Un,yjUen. Diese Fragen stellt del' zweite Teil an den ersten, und so
beantwortet er sie. Abel' eine andere und schwierigere Frage
bleibt noch ubrig. Verdient denn del' reuige Abgefallene eine
bessere Behandlung, als del', der nieht abgefallen ist und nicht
urnzukehren braueht? Die Antwort, welche dar auf in 15, 31 gegeben wird, befriecligt nicht; sie sucht einel'seits das, woriiber del'
iiltere Sohn sieh beklagt, nur in ein anderes Licht zu stell en
("alIes ~Ieinige ist dein", aber du darfst doeh nichts anriihren),
und beriicksichtigt andererseits die Tatsache nicht, daB auch
del' jii.ngere nach seiner Abfindung dOQh ,yieder in den Hof aufgenomlnen wird. Denn daB er nul' in cler Freude des "Augenbli~~ks vOl'iibergehend verzogen, vonl eigentlichen Erbe" abel' ausgcschlossen werde, kann wo1 gelten fiir den menschlichen Vorgang,
del' zur Pal'abe1 dient, nicht abel' fii.r den religiosen Sinn derselben,
auf clen es hier gerade ankomnlt. Der Vergleich del' beiden
Brii.del·, der in 15, 25ss. angestellt wird, deutet einen Zug aus, auf
clen in 15, 11-24 gar kein Gewicht fiint. Dort "wird nicht yer6*
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gliehen und naeh del' Stilnmung des alter en Bruclers so wenig geii'agt, wie naeh del' Stimmung del' neunundneunzig· Sehafe und del'
neun Groschen. Er ,vird nul' el'wiihnt, um zu erkHiren, daB del'
Vater den jiingeren vom IIofe entlassen konnte, weil er noeh einen
andel'en E~'ben hatte; er verseh,vindet hernaeh vallig aus clem Gesiehtskreis - vermutlieh nilnmt er teil an del' allgerneinen Freude,
er hat aueh wenig Grund sieh zul'iiekgesetzt zu fiihlen, da er naeh
15, 12 ja ebenfalls sein Teil schon bekOlnmen hat. Del' zweite
Tei! des Gleiehnisses stellt das Problem del' Theodieee, das dmn
ersten fern liegt.
Ein Vater mitzwei Salmen kOlnlnt nul' Doeh einlnal in einer
Parabel VOl', in :Mt. 21, 28ss. Dort Biuft die Pointe in der Tat
auf einen 'Vergleieh hinaus, und es liegt eine historisehe Allegorie
vor. Iiier dagegen wird urspriinglieh nieht vergliehen" und luan
darf das Yerh~i,ltnls des verlorenen Sohnes zu dem auaeren so
wenig historisch ausdeuten, ,vie das Yerhiiltnis des verlorenen
Sehafes zu den anderen (15, 4ss.). Die dmn Le eigentiiJ?1liehen
paJ'abeln sind Ineistens auf das Individuuln geriehtet ..
15, 16. Sehoten des J ohannisbrotbaulnes als Sehweillefutter
verraten wol syriseh-paWstinisehe Lokalfarbe. Fiir "(c!LlO'Clt 'r. Y.. hat
D bier XOp"CClO'D-~YClt, dagegen die Syra S. in- 16, 22 unlgekehrt.
15, 17. Als i\Iietskneeht des Scll'weinezi.iehters kann er verhungern, die i\Iietskneehte seines Yaters habell es bessel'. Die
oou)\Qt sind in del' Regel Hauss1daven, doeh vgl. 17, 9. "Er learn
zu sieh selbst" (D 18,4) 1st wol grieehiseh, die Juden sagen:
zu Gott zuriiekleehren. Zu deln Belag Epietet III 1, 15 fiigt
E. Schwartz noeh IIoraz Ep. II 2, 138 hinzu. lIn Syrischen hat
del' Ausdruek den selben Sinn wie das cleutsehe zu sieh kOlnmen .
. Allerclings kommt er aueh VOl' fiir in sieh gehn, z. B. Land
Aneed. II 1~6, 7 und Clmn. Ree. syr. 156, 23 ed Lag., wo inl
Lateinisehen (7, 31) entsprieht: reparata atque in smnet ipsam
regressa.
15, 18. HiInlnel,
nur an diesel' Stelle.
nieht auffallen, wenn
Nlensehen stii.ncle, statt

geradezu fiir Gott, findet sieh in den Evv.
Del' 'Yechsel yon ck und Evilimoy wii.rde
erstere& VOl' Gott und letzteres vor den
lnngekehrt.

15, 22. npw"Co~ wie rcsehclia. Ob cler hebr~i.iseh-aralllaisehe
Gebraneh von OlOOVClt fiir maehen und tun aueh griechisch ist, weiB

15, 11-32.
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ieh nieht; yg1. 12, 50. . Hand ollne Ring ist so knechtsmaBig ,de
FuB ohne Schuh.
1o, 26. 2:o!-19w\I{a ist del' anch ins Aram~iisehe iibergegangeue
N aIlle eines lnstruulents (antioehenischer ~Iode), das eiu Orchester
vertritt, wie der Dudelsack.

Lue. 16, 1-13.
Er sagte aber aueh zu den Jiingern: Es war ein reieher
:JIann, del' hatte elnen Verwalter, unc1 diesel' wurde bei ihn1
verklagt ~ wie daB er sein Vernlogen durchbringe. !lUnd er
rief ihn unc1 sagte: was hcire ieh da yon dir, leg die Verwaltungsrechnung ab, c1enn c1u kannst nicht Hinger Vervralter
bleiben. 3 Del' Yerwalter abel' spraeh bei sieh selbst: was soIl
ieh machen, c1a lllein Herr mil' das Amt nimlllt? graben kann
ieh nieht, zu betteln sehiime ieh mich - 4ieh ,YeiB, was ich
tue, damit, wenn jeh yon dem Amte abgesetzt werde, sie mjeh
in ihre IHiuser aufnehmen. 5Unc1 er beschied die Sehulc1ner
seines lIerrn einen uaeh delll anc1eren zu sieh und fragte clen
ersten: wieviel bist du meinenl 11errn sehuldig? 6 Er ant,Yortete: hunc1ert ~IaB 01. Er spraeh: c1a hast c1u deinen Brief,
sehreib flngs funfzig. 7 Darauf fragte er einen anc1eren: W1eyiel bist du sehuldig? Er antwortete hunc1ert :Malter 'Yeizen.
Er sprach: da hast du deinen Brief, sehreib flugs aehtzig.
8Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, daB er klug
getan, indem er sagte: Die Kinc1er dieser ,Velt benehmen sich
verstandig gegen ihresgleichen, mehr als die Kinder des Lichts,
9 un d auch ieh sage eueh, macht euch Freunde lllit dem ungereehten nIal1l0n, damit, wenn er aIle ist, sie euch aufnelnnen
hl die ewigen Hiitten.
10",,'er bei wenigem treu 1st, ist aueh bei vielenl treu,
und weI' bei wenigem unredlieh ist, -ist auch bei vielenl unredlich. 11 ,Yenn ihr nun bei dem ungereehten :Mamon nicht
treu seid, weI' will euch das wahre (Gut) anvertrauen! 1 2 Und
wenn ihr bei fremdeIll (Gut) nieht treu seid, weI' will euch
cner eigenes geben? 13 Kein Haussklave kann Knecht zweier
Herren sein, clenn entwec1er haBt er den einen nnd liebt den
andern, odeI' hiilt sieh an den einen und kehrt sich nieht an
den anelern. 1hr konnt nicht Gott c1ienen und den1 :l\'Iamon.
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16, 1. Die Anrede riehtet sieh nieht an das Volle, weil das
Gleichnis nieht fiir jedennan'ns Ohren ist, sondern an die JU.nger
- doeh horen naeh 16, 14 aueh die Pharisaer zu.
16, 2. T{ 'toiho gehort zusammen und ist ein Senlitismus. IIn
Syrisehen eUlana = rna d'na) sagt man bestandig so; wenn diesel'
Gebraueh im paHistinisehen Aramaiseh nieht naehweisbar ist, so
InuI3 Inan eine Renliniseenz aus del' Septuaginta annelnnen, z. n.
Gen. 42,28.
16, 3. Del' :Manll maeht sieh keine Illusionen iiber sieh selbst
undseine Lage. "Graben l{ann leh nieht" ist eine gangbare
grieehisehe R,edensal't.
IG, 4. Ein Subjekt zu 8sEwY'tCH ist noeh nieht genannt. Es
jst die Frage, ob die erst naehher erwahnten Sehuldner gemeint
sind, odeI' ob die 3 PI. Act. pro passivo steht, was bei Lc oft YorkOlnlnt. Dann ware das Subjekt unbestiInmt und aus dem Verb
zu entnehmen = Ol OEXOP.EYOt, .:worauf sieh CXO'tIDY beziehen miiJ3te.
Diese Auffassung ist aueh in 16, 9 nieht unmoglich.
.
16, 6. Die Sehuldner sind Pachter, del' Zins besteht in
N aturalien, in einer bestimmten Abgabe von deln Ertrage, die
jahrlieh entriehtet wird. Del' Schuldbrief wi I'd vom Schuldner gesehrieben und geii,ndert, das kann abel' nul' mit Einwilligung de.s
GHiubigers geschehen, in dessen Hand er sieh befindet. Anders
in del' Syra S.
16, 7. Die hunc1ert ~Ia1ter ,Veizen iibersteigen den 'Vert del'
hundert MaI3 01; darum werden aueh nul' zwanzig naehgelassen.
16,8. Del' Ilerr ist Jesus, wie in 18, 6. Nieht erst mit
16,9, sondern mit deln zweiten on (= lemor) in 16,8 geht rlje
direkte Rede J esu an.
16, 9 setzt die bereits iIn vorigen Verse angefangenen oratio
recta fort; vgl. 18, 8 Init 18, 6. lCdl'w ist a ueh, xCXt ware einfach
11 n d.
Au ch (wie andere solche Partikeln) wird an die Spitze des
Satzes gestellt und attrahirt das Subjekt, zu del1l es logisch nicht,
gehort (21, 31); wir el'warten: und auch euch sage ieh. Del' Vel'S
sehlagt zuriick auf 16, 4 und enthiUt die eigentliche Pointe. JiHicher
freilich sucht die Pointe in 16, 8. "Die Verlorenen sind in del'
Behandlnng von ihresgleichen klilger als die Auserwahlten in del'
Behandlung del' Ihrigen - darnach WaTe die l)arabel dara-uf geIniinzt, den· GHiubigen die Niitzliehkeit kluger Behandlullg del'
ancleren Gottesldnder einleuchtend zn Inaehen '(. Das geniigt ihm

16, 1-13..

87

.iedoeh selbeI' nieht, an einer anderen Stelle sieht e1' von 16, 8 ab,
halt sieh an" das Ganze und laBt dureh die Parabel ver'ansehaulieht
sein, wie jeInand reehtzeitig dje geeigneten Mittel ergreift, urn seinen
Zweek zu erreiehen, wie er aus seheinbar hoffnungsloser K otlage
sieh doeh noeh rettet, weil er iiberlegt und banc1elt, so lange ihm
beides noeh niitzen kann, so lange er Doeh l\Iittel in H~inden hat.
Die entsehlossene Ausnutzung del' Gegenwart als Vo1'bedingung fiir
eine erfreuliehe Zukunft (ieh wii.rde an Jiiliehe1's Stelle hinzufii.gen:
und die vol11i:on1men illusionslose Beu1'teilung del' Dmstande) solIe
an der Gesehiehte des Haushalters eingepr~igt werden. Abel' durehaus nieht die reehte Verwelldung des Reiehtums, das sei fliI' den
Sinn yollig belanglos. n1erkwiirdig, daB das was aIll Ineisten heryorgehoben wird, niehts zu bedeuten haben solI; es 1st doeh nieht
von 1\loral iiberhaupt die Rede, sondern stets vom reehten Gebraueh
des :Mamon. Jiilieher ist dadureh irre geleitet, daB er den Vel'S 9
von Vers 8 abtrennt und fiir einen spateren Zusatz erkHirt - aus
formellen Griinden, weil er mit allen anderen Auslegern die Konstruktion von Yers 8 verkennt und den Sinn des zweiten Oi:t lllisversteht.
Saehlieh besteht kein Grund, die heiden Verse zu
trennen, sie vertragen sieh sehr gut Initeinander und bediirfen
einer des andern. ,,'Veil er kliiglieb gehandelt hat" ist doeh zu
wenig; man fragt "worin?", und darauf erfolgt die Antwort: weil
er sieh Freunde gemaeht hat mit dem nieht ihm gehorigen 1\Iamono Del' allgemeinen Bemerkung in 16, 8 wird erst du1'eh 16, 9
die eigentliehe Spitze aufgesetzt, und gerade 16, 9 ist dureh 16,4
schon vorbereitet und angelegt.
Del' :Mamon ist hnmer !-'-. i:y,c; dOlY-lac;, imnler f1'en1c1es Gut;
e1' gehort dem nfensehen nieht Init Recht, sondern Gott. Indessen
Gott v erl an gt, man solIe das von ihn1 anvertraute Gut versebenken
und sieh I~reunde damit maehen - so wie es der Verwalter tut.
Gotte 'gegeniiber ist das Treue, was gegeniiber dem mensehIiehen
Herrn Dntreue ist. Dieses VersUinc1nis del' Pm'abel hat fur sieh,
daB daB tertiuln eomparationis nieht vage, sondern IdaI' und beshmlnt ist. Dnd so gut wie man sieh naeh denl Evangeliuln mit
Almosen einen Schatz im Himmel erwirbt, kann man sieh c1mnit
auch Freunde im Hhnmel erwerben. An himlnlisehe Patrone
auBer Gatt ist dabei freilieh nieht geclaeht, insonclerheit nicht an
die in den Himmel gek01nmenen Armen· und AImoseneInpfanger.
Uber das Subjekt von OE~u)\li:(J.l s. zu 16, 4.
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16, 10-13 ist ein Nachtrag, von 1c aus verschiedenen alten
Sprlichen zusammengewoben und an diese Stelle gesetzt, Uln nahe
liegendem :Misverstandnis des vorhergehenden G1eichnisses zu wehren.
Das Verschwenden von Gottes Gut an die Armen ist keine eigentliche Untreue, denn es entspricht der Absicht Gottes. Die eigentliche Untreue des Verwalters solI llicht empfoh1en werden; bn
Gegenteil, die pein1ichste Treue auch ill1 geringsten (16, 11). In
diesen1 Nachtrage ist deutlich das Verhalten zum nialnon als die
1eh1'e des Gleichnisses aufgefaBt; ebenso auch in den beiden fo1genden Stiicken 16, 14 ss. 16, 19 ss. :NIan konnte sich dariiber hinwegsetzen, abel' nul' aus dringenden Grunden.
IG, 11. Treu sei11 Init dem :Mamon, del' niemals . walues
Eigentum ist, heiBt nicht ibn vergl'aben, sondel'n ihn nach Gottes
"Tillen verwenden - wie in del' Pm'abel von den Talenten. Ein
Christ, del' nicht einn1al Init diesem auBerlichen Gut richtig umzugehen weiB, ist del' geistlichen Gaben Gottes erst 1'echt nicht
wiirdig.
16, 12 scheint ein Pendant zu 16, 11 zu sein. Dann ware
das AuBerliche de1ll Innerlichen entgegengesetzt. Zwischen UfLE'tcpOV
und ~fLE'tcpOV ist kein sachlicher Unterschied; wenn die £orn1ell
kaum zu ertragende letztere 1esart richtig ware, so wiirde Jesus
slch mit den anderen Genossen des H,eichs auf eine Stufe stellen.
16, 13 (Mt. 6,24) ist nul' ad VOCe1ll fLc<rJ.wva~ angehiingt.

Le. 1 G, 14-18.
Die Pharisiier abel', die hinter dem Geld her sind, horten
das, und hohnten libel' ihn. 15Und er sprach zu ihnen: Ihl'
seid clie Leute, clie sich YOI'. den l\lenschen gerecht lllachen.
Gott abel' durchschaut euel' IJel'z; denn was bei den l\ienschen
hoch 1st, 1st VOl' Gott ein Greuel. I GDas Gesetz und die Propheten gehn his zu Johannes, yon da an wird das Evangelium
VOln Heich Gottes verkiindet, und jeclennann wird hineingcdl'ii.ngt 17 Doch ist es leichter, da8 HillInel und Erc1e vergehn,
als daB ein Stl'ich yom Gesetz hinfiillig werde. )8 'Vel' seine
Vrau entHiBt und eine andere fl'cit, bricht die Ehe, und wer
eine entlassene freit, bricht die Rhe.
16, 14. Del' Ubergal1g zu den Pharisaern ist abrupt. 1nnorlieh wird dies Stiick mit clem vorhergehenden cladurch vorbunden,
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{laB Jesus dort gegen die 9t/,cxPiupta geredet hat und die Pharisaer
9t),riP-{UPOt sind. Die letztere Angabe "winl indessen 11ieht bloB" dem
Bediirfnis del' Ankniipfung entstalllmen. Das Gelcbnaehen yertl'~igt
sich iibel'all gut lnit reHgiosem SeparatislllUS~ bei J uden und
Christen; und die PharisiieT gehoren nicht zu den niederen
Schicbten, sondern zu dem "wolhabenden Biirgerstande, nalnentlich
in Jerusalem.
16, 16. Zwar geben die Phal'isaer Ahnosen, bezweeken damit
aber nur den Schein del' Gerechtigkeit YOI' den nIenschen. Gel'ade
clas Ahnosengeben (nebst Fasten und Beten) heiBt bei den J uden
Gereehtigkeit.
16, 16 (~It. 11, 12. 13) scheint nach Le so lnit dem Vol'allgehenden zusammenhangen zu sollen: die Pharis~ier pochen
~uf das Gesetz und nur auf cla8 Gesetz; inzwisehen ist abel' etwas
Xenes eingetreten. Das Reich Gottes vel'wirklicht sieh durch seine
'Verkiindigung, durch das Evangelium; es liegt nieht in del' Zukunft., schon jet.zt kann und solI man hinein. Die Fassung von
lIIt.. 11, 12 ist vielleicht ursprunglichel', abel' schwer zu yerstehn.
16, 17 Cl\lt. 5, 18). Das Evangeliulu ist jecloch keineswegs
antinomistisch, wie luan naeh 16, 16 glauben konnte; im Gegenteil.
Das sehriftliche Gesetz, bis auf den kleinsten Buchstaben, bleibt
bestehn und iiberdauert Himmel und Erc1e. Del' Ausdruck ist bei
Mt abgeselnv~icht - was Beachtung verc1ient.
16, 18 ist die Quintessenz yon § 49 (~lc. 10, 1 S8.).
as in
del' Tat fo1'1ne11e Aufhebung des Gesetzes in einem Punkte ist, el'scheint bei nit (6, 31. 32) und auch hier bei Le als Erfiillung.
Denn I.Je will 16, 17 dureh 16 7 18 be s tat i g en; er ernpfinc1et
koinen \Viderspruch dazwischen. Das Beispiel "war sehr geeignet,
um zu zeio-en
des Gesetzes dureh Jesus ill ,Yahro
, daB die Auflosuna
0
hei t Erfiill ung sei.

"r

Le. 16., 19-31.

"

Es war abel' ein reiehel' :Mann, del' kleiclete sich in Purpur
uncI feine Leinewanc1 und lebte aIle Tage herrlich und in
Freuclen. 2°Und ein Anner lnit Nalnen Lazarus lag VOl' seiner
Tiil', del' war yoU Sc1I\v~iren 21und gierig nach de111 Abfall Yon des
Reichen Tisch , noeh c1azu kamen clie Hunde und leclden an
seinen Sclnvaren. 22 Da starb del' Arme und wul'c1e yon den
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Engeln in Abrahams SchaB entfiihrt. Und aueh del' Reiche
starb und ward begraben. nUnd wie e1' in cler Holle die
Augen erhub, sah er Abraha111 yon weitem und Lazarus in
seinmll SchoB, 24 und er rief: Vater Abraham, e1'banll dich und
schick Lazarus, daB er seine Fingerspitze in
asser tauche
und mil' die Zunge kiihle, denn ich leide Pein in diesel'
Flalllllle. 25 Abrahalll abel' sagte: mein Sohn, gedenk, daB du
dein Gutes in deinmn Leben vorweg empfangen hast, und
Lazarus ebenso clas Bose; jetzt wird er bier get1'ostet, du abel'
leidest Pein. - 26Und iiberdies ist zwischen eueh und uns eine
groBe Kluft befestigt, dalnit die, "\velehe zu euch hiniiber
wollen, nicht durch konnen, uncI aueh nieht die, welche" yon
dart zu uns wollen. 27 Er sagte: so bitte ich elich, Vater, daB
elu ihn zu Ineines Vaters Hause sendest, :l8 denn ieh /habe funf
"Brilder, daB er sie warne, dmnit nicht aueh sie an: diesen
Ort del' Qual komnlen. 2: Abrahalll sagte: sie haben :Moses
und die Propheten, auf die sollen sie horen. 30 Er sagte: nein,
Vater Abrahanl; abel', \Venn einer von den Toten zu ihnen
kame, wiirden sie BllBe tlln~ 31 Er spraeh zu illln: wenll sie
auf :nloses und die Propheten nicht horen, nelllnen sie aueh
keine Vernunft an, wenn einer von den Toten auferstiinde.
16, "19. Die AnrecIe weehselt "hier nicht, sondern erst 17, 1; "
das Thema ist noch del' Mamon. Es liegt kein eigentliches Gleiehnis
VOl', sondern eine zu Lehrzwecken erfundene Gesehichte lnit zwei
Typen; Khnlich 18, 9 ss. Deln Hauptstuek (16, 19-25) ist eine
Fortsetzung angehangt (16, 26-31).
16,20. Es Inag sein, daB das armnaisehe Inesld3na schon
an sich aussatzig bedeuten kann (Ztsehr. fill' Ass. 1903 p. 262 ss.);
fill' 1t'twxo; indessell ist das hier dadureh ausgeschlossen, daB elA'l.W!-1EVO~ ausdrilcldich hinzugesetzt wirc1. Es t'i.llt auf, daB del' Anne
nicht anonYln ist.
16, 21 scheint Heminiszenzen an die von Lc ausgelassene
Geschichte VaIn l{anaanaischen 'Veibe zu enthalten. Das Leeken
del' Hunde soIl ein grausiger Zug sein.
16, 22. Da <pEpelV nicht bloB durchgungig bei Mc, sondern
auch einige i\lale bei lJe filr aj'elv gebraucht wird, so wircl man bei
a.'ITeyex.0~VCI.l nicht an eigentliches Tragen denken diirfen. Nieht um den
Leib, sonclern nul' llln die Seele handelt es ::lich. Sie kommt nicht
erst in den gemeinsamen Aufenthalt nlIer abgeschiedenen Seelen,
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sondern sogleieh in Abrahams SehoB; vgl. 23, 43. Abrahatn sitzt
an del' himmlisehen Tafel, und Lazarus liegt an seinem Busen, so
wie Johannes an del' Brnst des HerIn. Er wircl dadureh sellr ausgezeichnet; denn nicht nlle seligen Juden konnen in Abrahams
SchoB Platz finclen. DnBI-Iimmel und Holle nuch noch yon anderen
ais Juden bevolkert werden, n1erkt luan nieht.
16, 23. ,Vie del' Anne ins Para dies , so kommt auch del'
Reiche ohne Zwischenaufenthalt in den Hades, d. i. hier (und nul'
hier) die Geenna. DaB er dahin gehort, vel'steht sich yon selbst.
:3Ian kann yon einem Ort zum anelel'n hiniibersehen und hiniibersprechen, vgl. 13, 28. Ahnlich in 4. Eselr.
16, 25. Abraham redet dem Reichen, del' auch sein Sohn ist, giitHeh zu, sich zufl'ieden zu geben. ,Yem es hienieden gut gegangen ist,
dem gehts im Jenseits schlecht und umgekehrt; so ist es recht und
billig. Ein Unterschiecl cler moralischen "Merita wird nicht ZUlU
Ausdl'uck gebraeht. Abel' del' arme Kranke VOl' seiner Tiir ist
doch eine zum Himmel schreiende Anklage gegen den reichen
Prasser, der sich nicht um ihn Idi.mmert. l\Iit 16, 25 ais :Mol'al
(nicht erst mit 16, 26) sclllie13t die ursprii.ngliche Gesehichte abo
1m Folgenden wechselt das Thema vollstandig.
16, 26. Abrahanl tragt noch einen Grund nach, urn die Bitte
abzulehnen: es soIl nicht sein, und es kann aueh nicht seine Del'
Bittsteller (16, 24) seheint abel' die Kluft nicht bemerkt zu haben.
)Ev -rro.crt 'rothot; bedeutet hier nicht "bei aIle dem", sondern "zu
alle dem". In 24, 21 steht G!JV fiir Ey.
16, 27 . ,Venn Lazarus nicht zur Holle kommen kann, so doch
vielleicht zur Erde. 6.t~.qJ.O:P'rupStY entspricht deln pl'ophetisehen
"Vi1 = anklagen, warnen.
16, 29-31. Das Motiv del' BuBe ist hier nicht das Reich
Gottes, sondel'n del' Hinlmel und die Holle. Den ,Veg des Lebens
und des Todes, den 10hn und die Strafe im Jenseits, lehrt schon
~Ioses mit den Pl'opheten; weI' dem nicht glaubt, wil'cl auch einelll
nicht glauben, del' selbeI' im J enseits gewesen ist und aus eigener
El'fahrung reden kann. Naeh clem Zusalunlenhange gefaBt, klingt
der Ausspruch 16, 31 beillah unehristlieh, als ·ob das Gesetz geniige
und ein Auferstandenel' nicht notig sei. Vielleieht mit Hecht hat
man darmll einen absoluten Sinn dahinter vermutet: die Juden
glauben an den A uferstanclenen (d. i.- Christus) nieht, weil sie
auch an das Gesetz und die Propheten nicht glauben.
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Le. 17, 1-10.
Er sprach abel' zu seinen Jiingern: Es ist unmoglich,
daB nicht Verfuhrungen konlmen, weh abel' dem, du1'ch welchen
sie kommen; 2es frommte ihln mehr, wenn ihm ein :Miihlstein
unl den Hals gelegt und er ins 1\1eer gestiirzt wii.1'de, als daB
er einen von diesen ICleinen verfiihrt: nehmt euch in acht.
3,Venn dein Bruder sich verfehlt, so schilt ihn, und wenn er
bereut, so vergib ihm; <lund ,,~enn er siebenmal an eineln Tage
gegen dich fehIt und siebenlnal sich zu dir zurii.clnyendet und
sagt: es ist mir leid, so sollst du ilun vergeben.
'
5Und die Apostel sagten zu deln Herrn: verleih uns lllehr
GlauDen. 6Er abel' sprach zu ihnell: h~tttet illr Glauben so viel
wie ein Senfkorn, so sagtet ih1' zu dieser l\1aulbeel:feige: reiB
dich lllit den ,Vurzeln aus und pflanz clich hn 1\1ee1'e an und sie witTe euch gehorsrtm.
7,Ver von euch sagt zu seinem Acker- odeI' Hii.te~(necht,
wenn er vom li'elde heimkOlumt: geschwind komm her und
setz dich zu Tisch? 8Sagt er ihm nicht vielmehr: richt lnir
was zu essen an und scbii.rz clich und. wart lnir auf, darnach
kannst clu essen und trinken! 9 ,VeiB er etwa dem Knechte
Dank, daB er das Befohleue getan hat? 10 Also auch ihr, wenn
ihr das euch Befohlene getan habt, so denkt: Knechte sind
wir; was wir zu tun schuldig waren, haben wir getan.
17, 1-4 = l\1t. 18, 6 s. 15. 21 s. Die Allrec1e geht zu den
Jilngern ii.ber. Von 17, 1. 2 auf 17, 3 geht l\1t folgendermaBen
iiber: die Verfuhrer del' Kleinen verdienen keine N achsicht, wol
abel' die Kleinen selbeI'; wenn einer von ihnen abgeil'rt ist VOll
del' Gemeinc1e, soIl nichts unversucht gelassen 'werden, ihn zurilekzufilhren. Bei Lc fehIt jedel' Ubergang, ~nd von del' Gemeinde ist
keine Bede, sondern nul' davon, daB del' Einzelne Seinelll christlichen Druder personliche Beleidigungen verzeihen 111ii.sse. DllS
komlnt bei 1\It erst in 18, 21 s. an die Reihe, 110eh nicht in
18, 15ss.
17, 6. 6. Del' Eingang erinnert an 11, 1. Die Verlluchung
des Feigenbanms iibergeht Lc, abel' die daran geh~ingto ltlahnnng,
Gla.nben Zll ha.ben (Me. 11, 22s.), bringt er schon hier~ ill einer
eigentihnlich abgeanc1el.'ten Form, jllclelu er anstatt cles Berges, del'
ins 1\Jee1' stiil'zen soIl, die crUXcl.p.tvo; setzt, jn del' man mit. Recht
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einen ~ achhall del' ausgelassenen (juy'~ erblickt, die eigentlich in
diese Perikope hineingehort. ,Yeshalb 17, 5. 6 auf 17, 1-4 folgt7
ist seh \yer zu sagen. Es ist. hier und da vom Stiirzen in das :Meer
die Rcde.
17, 7-10. Der Grund, weshalb dies SUick hier angereiht
\\ifd, ltiBt sich nicht erkennen. So scharf wie moglich wird das
religiOse Verhaltnis unter den Begrin' einer Knechtschaft gestellt 7
die jedes Recht und jeden Anspruch auf Lohn ausschlieBt, abel'
nicht. die Verantwortung. 'AZPSlOl (17, 10) fehIt in del' Syra S.
und verclirbt clen Sinn, wie BlaB in del' Von'ede zur ersten Auflage seiner Grammatik (1895) richtig beInerkt hat. Der Nachdruck
liegt. auf dem Genus oou),o~, dunn diirfen nicht verschiedene Spezies
odeI' Qualitaten an den OOUAOl unterschieden werden. Es muB
heWen: wir sind wei tel' nichts als Sklaven. Die Feinheit darf
man del' Syra S. nicht zutrauen, daB sie das Attribut als unpassend
empfuoclen und darum ausgelassen habe. Del' Fragesatz mit 'C{~
(16, 7) ist hier im Griechischen ungelenk, wie auch in anderen Fallen.

Le. 17, 11-19.
lind auf del' Reise nach Jerusalem, wobei er durch
Samarien und GaliHia zog, 12begegneten ihm, als er in ein
Dorf ka1n, zehn aussiitzige :Manner, die blieben in del' Ferne
stehn 13 un d riefen mit erhobener Stimnle: J esu, J)ieister, erharm clich unser. BUnd da er sie sah, sagte er zu ihnen:
geht und zeigt euch den Priestern. Und indem sie hingingen,
wurc1en sie rein. 15Einer yon ihnen abel', als er sah, daB el~
geheilt war, kehrte zuriick und pries Gott Init lauter Stimme
16 und warf sich auf clas Angesicht ihm zu FiiBen, urn ilnn
Zll danken; das war ein Samariter. l1Und Jesus hub an und
sprach: sinel nicht aUe zehn rein geworc1en? wo sind die lleun?
18hat sich keiner gefunelen, del' umkeh:rte und Gott Ehre gabe,
als diesel' FremelbiirHge? 19Unel er sagte zu ihm: steh auf
lilLd geh, dein Glaube hat elir geholfen.
Die Situation, die man leicht vergiBt, wirc1 wieder einmal (9,.
. 51. 13, 22) in Erinnerung gebracht, vielleicht urn zu erkHiren, daB
unter den Aussatzigen auch ein Samariter war. Sonst wehrt Jesus.
den Dank eher ab, hier m uB er es andel'S roachen, c1aroit der. Samariter sich auszeichne. SoIl sich diesel' iibrigens gemeinsam mit
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den audern neun einmll j 1i dis c hen Prie~ter vorsteIlen? und ging
das so geschwind, daB Jesus hinterher 110ch an Ort und Stelle zu
treffen ist? es war doch ein Opfer lllit del' Vorstellung verbunden
und dies konnte nicht auBerhalb des Tenlpels dargebracht werden.
~lan darf solche realistische Fragen an unsere Geschichte nicht
stell en. Zu 17, 11 vgl. 5, 1; der Satz mit x~l a()''C6~ muB nicht
als Zustandssatz, kann auch als Hauptsatz gefaBt werden. In 17,
16 grazisirt D ~Y os fiir xal aO"Co; ~Y.

Le. 17, 20-37.
Von den Pharisaern abel' befragt, wann das Reich Gottes
kOllulle, antwortete er: Das Reich Gottes kommt nicht damit,
daB lllan darauf wartet. 21,Man kann auch nicht sagen: hier
1st es odeI' dort, denn clas Reich Gottes ist innerhalb V01'l eucha
22 Zu seinen Jiingern abel' sprach er: Es wird eine Zeit
kOlnnlen, cla wil~d euch verlangen, auch nul' einen Tag von
del' Zeit des :Menschensohns zu erleben, abel' vergeblich. nUnd
sagt man euch: dort ist er, hier ist e1', so geht nicht hin und
lauft nicht hinterc1rein. 24 Denn wie del' Blitz im Aufzucken
von einem Ende bis ZUln andern unter deIn I-Ihllmel hin
leuchtet, so wird es mit dmn l\1:enschensobn sein [an seinem
Tage]. 25Zuvor jedoch muB er viel leic1en und verworfen
werden von dem gegenwartigen Geschlecht. 26Und wie es war
in den' Tagen N oe, so wird es auch sein in den Tageu des
l\1:enschensohnes: sie aBen, tI'anken, freiten,IieBen sich freien,
27 bis zu deIll Tage, daB Noe in die Arche ging und die SiindHut kam und aIle vernichtete. 280c1er auch wie in den Tagen
Lots: rie aBen, tranken, kauften, verkauften, pflanzten, bauten;
29 an dem Tage abel', wo Lot aus Sodonl auswanderte, regnete
es Feuer und Schwefel VOln I-Ihnmel unc1 vernichtete aIle.
8OEbenso '\Yird es sein an dem 'rage des l\fenschensohns, wenn
e1' oIl'enbart wird. 31,,7 er jenes Tages auf dem Dache ist und
sein Gerat iIn Hause Iiegen hat, steige nicht herab es zu holen,
und WeI' auf (lem Felde ist, kehre ebenfaIls nicht heinl:
32c1enkt an Lots '''eib. 33,Ver seine ~eele zu retten sucht,
wird sie verlieren, und weI' sie verliert, wird sie retten. 34Ich
sage euch, in diesel' N acht Hegen zwei in einem Bett, del'
eine \vird mitgenomInen und del' andere Hegen gelassen. 35 Zwei
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\Veiber lllahlen ZUSamll1en an einer I\Hihle, die eine wird mitgenommen und die andere liegen gelassen. 37 Und sie antworteten und sprachen: wo, Herr? Er sagte: wo das Aas ist,
c1n, sammeln sich die Geier.
Die Parusie dient hier nicht, wie in 12, 32 ss. und 13, 22ss.,
zur :\Iahnung odeI' Zllr Trostung, sondern ihr ,Yann und ,Vo wird
erortert.' Es liegt also cin Gegenstiick zu I\Ic. 10 VOl', das bei Le
getrennt erhalten, bei nIt (24, 3 ss.) in ?\Ic. 13 verarbeitet ist. In
~Ic. 13 nun wird die Frage nach dem ,Van 11, oder nach den
Zeichen der Zeit, so gut es geht beantwortet und nul' die Frage
0 zurii.ckgewiesen, die jedoch nul' in 13, 21. 22 beinaeh dem
laufig zur Spraehe kOlnmt. In IJc. 17' dagegen werden beide
Fragen yon vornherein verbunden und gleichmaBig zurii.ckgewiesen.
Das Thema ist in 17,20.21 und in 17, 22-37 das selbe; die Verschiec1enheit del' Adresse wi I'd natiirlich ihren Grund haben, abel'
doeh erst .von einem Redaktor stamnlen.
17,20. 21. nap(X"i:~P'1JC)L~ ist das beobachtende ,Val'ten auf die
Zeichen del' Parusie odeI' auch auf ihren durch Rechnung gefundenen
Termin. Del' negative Teil von 17, 21 bekomnlt durch den positiven Anhang einen anderen Sinn, als in :Me. 13, 21. Zeit und
Ort sind nicht bloB den ?\Ienschen unbekann't, sondern das Reich
Gottes ist iiberhaupt nichts, was in einem bestimmten Augenblick
an einem bestimmten Orte zur Erscheinung kommt; "es ist in-,
wendig von eueh". Es ist also etwas ganz 'andel'es als das zukiinftige Reich del' Juden, das nach einer groBen Ka'tastrophe
irgendwo anfangen und zuletzt in Jerusalem etablirt werden solI.
Es ist abel' auch nicht die christliche Gemeinde, die bei ~It gewohnlich darunter verstanden wird. cYP.WY sprieht zwar nicht dagegen~ denn das besehrankt sich nach del' urspriinglichen A bsieht
sicherlich nicht auf die Pharisaer. ,Vol abel' del' Umstand, daB
die christliche Gemeinde doeh auch eine auBerliche Organisation,
ist. Das EYtO; bec1eutet mehr als BY fLEcrc.p. Vielmehr ist das Reich
Gottes hier, Hhnlich wie im Gleichnis vom Sauerteig, als ein Prinzip
gedncht, das unsichtbal' in den Herzen der Einzelnen wirkt. Dann
ist die Frage "wann kommt es und wo erscheint es, welches sind
.. die Zeiehen del' Zeit und . des Orts, die man TCa.p~~1jPZtY muB"?
iiberhaupt unmoglich. Freilich wird sie in del' folgenden Rec1e an
die Jiingel' doeh als moglich betl'achtet, inc1em dort die iiberlieferte
Vorstellung VOln Reiche Gottes als einer plOtziich eintretenc1en
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I{atastrophe nieht von grund aus beseitigt, sondern wesentlieh festgehalten "\yird. Vielleieht hat eben diese innere Differenz zu del'
Differenzirung del' Adressen (17, 20. 17, 22) gefuhrt, so auffallend
es aueh seheint, daB der tiefere und radikalere Beseheid gerade den
Pharis~iern erteiIt wird.
Allerdings muB abel' die Rede in 17 ~
22 ss. aueh deshalb an die Junger. geriehtet sein, weil es sieh dort
um die ehristliehe Erwartung der Parusie' des l\fensehensohnes
handelt.
17, 22 setzt ein Hingeres vergebliehes Harren del' Junger voraus, wodureh ihre Anspriiehe herabgestilnmt. sind. Sie wollen gar'
nieht die Periode ,des messianisehen Reiehes dauernd genieBen,.
sondern es nur einen :Moment erleben und dann gern sterben, in
dem BewuBtsein, daB ihr Glaube sie doeh nieht betrogen hat, wenn
sie aueh von der Verwirldiehung seIber weiter niehts haben.
17,23-25 (Me. 13, 21s8. Mt. 24, 26s.). Del' jiidisehe rdessias.
ist trotz Dan~ 7 gewohnlieh ein irdiseher :Menseh, del' sieh irgenc1wo.
i111 heiligen Lande erhebt. Der christliehe l\Iessias aber ist himllllisch, und sein Erseheinen vom Himmel maeht sieh sofort' iiberall
und unzweideutig bemerklieh, 'ohne daB man suehen muB und
zweifeln kann. Die Christen halten sieh deshalb durehaus an
Dan. 7, an den Menschensohn, dessen Charakteristieum ist, daB eI~
vom Himmel, kommt. Aus diesem Grunde mu13 J eSllS aueh
zun~iehst stel'ben, urn den irdisehen rdessias abzutul1 und del'
himmlisehe zu werden; del' bei l\It fehlende Yers 25 paBt sehr gut.
in den Zusanunenhang. Vgl. zu rde. 13, 21. 22. 26; bei Le sind. '
abel' die jiidisehen Eiersehalen schon abgestreift.
17, 26-32 (~It. 24, 37-39. l\le. 13, 15s.). Lot als Parallele·
zu Noe fehIt bei Mt; er seheint naehgetragen zu sein wegen 17, 32 ..
Dort wird dasS~iU1nen von Lots'Veib zUlnwarnenden Beispiel
gemaeht, Lot selbeI' und Nae erseheinen also umgekehrt als Vor-·
b i] del' del' Christen, die del' mes8ianisehe Rest sind und reehtzeit.ig auf ihre Rettnng aus del' massa pel'ditionis bedaeht sein
solI en, ohne sieh dureh irc1isehe Sorgen abhalten zu lassen (17, 30. 31) ..
Die Auffordernng in 17, 30. 31 ergeht bei Le an die Christen, bei
Me an die Juden.
17, 33 (9, 24. Me. 8, 35) seheint hier deplaeil't. 'Venn derAufforderung zur ungesaumten Flueht, die vorhergeht, wortlich zu.
nehmen ware, so luliBte del' Sinn sein: vel'liert euer J,Jeben nieht
dUl'eh lange Vorbereitungen zum Unterhalt des Lebens auf del~
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Ilueht. Dieser Sinn ist aber kaulll Inaglieh; wahl'seheinlieh soIl
nach Lc yorher gar nieht. yon eigentlicher Flueh~ die Rede sein,
\,·ie auch der Name nicht gebraucht wird, sondern yon geistlicher
,Yeltllucht, "'elche eyen tuell die Dahingabe des irdisehen Lebens ei11schlieBt. ilSVT.OlStGOCl.t ist Y. a. G(U~EtY und dieses das griechisehe
Aquiyalent yon a eh i, welches zum BehiuD wart.Iich nlit ~WOjOYEtV
wiedergegeben wird. In D steht beidelllal (WOjOYEtV, ebenso in
der Syra S. beideinal a eh i.
17, 34. 35 folgt bei .Mt (24, 40. 41) unmittelbal' auf 17, 29.
Das el'ste Beispiel ist bei 11ft andel's unc1 'weniger gut.
17, 37. Die Jiinger Inii.ssen zum SehIuB noeh einmal ausdriicklich die eigentlieh schon erledigte Frage naeh eleln 'Vo der
Parusie stellen, bloB zu deln Zweek, damit del' Spruch yon deIll
Aase und den Geiern naehgetl'agen werden kann, del' bei nit (24, 28)
mit der Ankii.lldigullg des Auftretens del' falsehen Propheten Yor
der Parusie yerbunden ist, bei Le aber fiir sieh allein steht. Del'
Sinn, den Le clem Spriehwort gibt, wird dureh die Einleitung bestimmt: der Ort der Parusie wircl sieh schon bemerldieh machen,
wie die Geier das Aas velTaten. Dalllit ,vird die Frage naeh dein
Ort zwar auch abgewiesen, abel' in ganz anderer 'Veise, als es in
17,23.24 gesel1ieht.

s.

Le. 18, 1-8.
Er sagte ihnen abel' ein Gleiehnis in del' Absieht, claB
man immerclal' beten unelnieht naehlassen solIe. 2 Es war ein
Richter in der Stadt, der Gott nieht fii.rehtete und sieh yor
keinem nIenschen seheute. 3Und eine 'Vitwe in jener Stadt,
die kam zu ilUll und sagte: sehail:' mir Rache gegen Ineinen
'Videl'saeher! 4 Unel eine Zeit lang wollte or nieht, dann abel'
sagte er sieh: 'venn ieh aueh Gott nieht furehte und mieh YOI'
keinem nIensehen seheue, 5 S0 wi11- ieh doeh dieser 'Vitwe
Rache schafTen, weil sie mich nicht in Ruhe lKBt, sonst kommt
sie mll Ende noeh und zerblKut mil' das Gesicht. GUnd del'
Herr spraeh: Hart, was del' ungereehte Richter sagt! 1unc1 Gott
soUte seinen Auserwahlten nieht Raehe sehaffen, wenn sie Tag
und Naeht zu ihm Zeter sehreien, sonc1ern dabei weiter Langmut nuen? Ieh sage euch, er wirc1 Ihnen in Kiirze Raehe
. sehaffen.
. Welllluuscu, Eyuug. Lucac.
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Abel' wird auch del' :Menschensohn, wenn er kommt, den
Glauben vorfinden auf Erden?
Diese Perikope wird durch ihren lnhalt mit del' vorhergehenden
verbunden. Das Gebet, in de1ll man bestandig anhalten soIl, hat
namlich keinen beliebigen Inhalt, wie die Einleitung annimmt,
sOlldern den bestimmten und gleichbleibenden lnhalt: dein Reich
komme. OdeI' vielmehr, wie es hier gefaBt· wird: elein Gericht
komnle. Die Parusie wird von den Auserwahlten herbe1gewunscht
als Tag del' Bache, die del' Richter fur sie nehmen wird. Die
Feinde, gegell welche die Rache sich richtet, werden die J uden sein.
lndem die Christen .Rache an ihnen heischen, stecken sie freilich
selbeI' noch iIll Judentull1. Auch claB del' Richter bei del' Parusie
nicht del' Idessias ist., sondern Gott, jst urspriinglich judisch und
darmn als christlich sehr alt.
Julicher 111eint, die eschatologische Deutung (18, 6-8)' sei erst
nachtraglich zu denl vorhergell€nden Beispiel hinzugefiigt. ~Venn
abel' nul' zum Gebet 1m allgellleinen, nicht zu del' Bitte Uill ~echt
schaffung und Rache aufgeforclert werden sollte, so ware doch elas
Beispiel VOln Richter und del' ~Yitwe, die ihn drangt einzuschreiten,
darur sehr sonderbar gewahlt. Die Fabel laBt sich ohne das folgende Epimythion gar nicht begreifen. Es ist allerdings moglich,
daB sie erst nachtrtiglich darnach llmgefol'mt wurde und demselben
ursprunglieh nieht so vollig kongl'uent war; und zu diesel' ~ioglich
keit llliU3te lllan greifen, wenn die Yariante in Le. 11, 5 ss. alter
ware. Abel' diese ist wabI'seh~inlieh nieht iilteI', sonc1ern sekundar.
Die Aufforc1erung zum besta,neligen Bittenulll Raehe sehien unehristlieh und wurde umgewanc1elt in eine Aufforderung zu bestandige111 Gebet im allge1neinen (18,1); a,hnlieh wie aueh die Bitte
Ulll das KOllllnen des Reiehs in die Bitte lUll die Gabe des heiligen
Geistes (s. zu Le. 11, 13). Die 13emerkung Jiiliehers, daB die
Formel cTr:cv 6 xuptO; (18, 6) sonst bei Le nul' verwendet werde,
,Yenll Jesus im Gespriieh n<tch einClll andern das ~Vort nehme, ist
irrelevant und trifrt nicht zu. Sie leitoL alleh in IG, 8 das Epimythion
dol' Fabel oin, und eben so wie in ] 8, 8 'ASjW up.lv, folgt aileh in 16, 0
xo.l S"(U) ),~j(J) ufLlv. - (11)('1' den Sinn Yon xo:l fL(J.xpoOuflcl (18, 7) ka,1ll1
naeh deln A. T. (z. B. Nalllull ], 0) kein Zweifel seil1: solIte er trotz
den jammernc1en Auserwiihlten seine Langmut mit den Feinden
noeh bewahron und seinen Zorn gegOl1 sie immeI'foI't zllriiekhalten!
Schwierig ist nul' das Prasens als Fortsetzung des vorhergehenden
8
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Ccnjlllctiys; es ist. schlechtes Griechisch, vielleicht schlechte Ubersotzung, oder beides zusammen.
18, 8 (von ..blv an) ist Nacht.rag. Del' R.ichter ist. hie l' nicht
Inehr Gott seIber, sondern del' l\ienschensohn. Es hat keine Not,
er "ird schon komnlen. Abel' wenn er kommt., wird er die, denen
e1' Raehe und Hilfe bringt., dann auch jn richtig0r Yerfassung \'01'Ruden? ,Yerden die Christen selbeI' im stan de sein, den Tag seiner
Ankunft zu ertragen? sie sollten sonst nieht so eifrig sein, ihn
gegen ihre Gegner herbeizurufen. Offenbar wird hier ein Dampfer
aufgesetzt, ,ahnlieh wie in :Mal. 3, 2. D'ie .. (un; bedeutet elas
riehtige Christentum (so ,de Ot "lu"cSUOY1:.s~ ofters die Christen); es
handelt sieh nicht elm'um, ob del' :Menschensohn bei seinem Erseheinen Glauben dafilr linden wiirde, daB er es wirklieh sei.

Le. 18, 9-14.
Er sagte abel' auch in Absicht auf gewisse Leute, die
sieh selbst zutrauen, sie seien fromm und die ilbrigen veraehten:
10 Zwei lvIenschen gingen hin<luf in den Tempel zu beten, del'
eine ein Pharisaer und del' andere ein Zollner. 11 Del' Pharisaer stand fill' sieh, besonders und betet.e: Gott, ieh danke dir,
daB ich nicht so bin wie die anc1eren :Mensehen, R.auber, Ubeltater, Ehebrecher, odeI' auch wie diesel' Zollner; 12ich faste
zweimal in del' ,Voehe und gebe den Zehnten von allem, was
ieh habe. 13 Del' Zollner abel' stand yon ferne und Illoelite
nieht einma1 die Augen zum I-nmmel erheben, SOndeI'll sehIug
an seine Brust und spraeh: Gott, sei mil' Slinder gnadig!
14 Ieh sage eueh, diesel' ging weg uncl 'hatte Hecht hekollllnen
im Vergleieh zu jenem. Denn weI' sieh erhebt., ,vird erniec1rigt,
und weI' sieh erniedrigt, wird erhoben.
18, 9ss. folgt auf 18, 8, weil aueh dort YOnl Gebet gehandelt
und angedeutet wird, daB 'luan clabel an seine eigene Silnden
denken muB und nicht hloB an die Strafe del' ancleren. Die Juc1eu
beten gern an heiliger Statte auch ohne zu opfern (Sir. 51, 14);
natiirlich nul' c1ie Jerusalemer. Unsere Erzii.hlung ist jerusalemiseh;
os werden clarin zwei Typen gegeniibergestellt, wie in 16, 19 SSe Die Charakteristik in 18, 9, wie die in 20, 20, geht auf die Pharisaer. In 18, 10 wirc1 die Lesart von D St; . . . Y..u.t El; die
echte seIne
7*
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18, 11-13. leh habe in 18, 11 naeh D und Syra S. iibersetzt. Del' Zollner steht iill Hintel'grund, del' Pharisaer in einsameI' GroDe Val' del' Front. J ener senkt clep Blick, lllan wird
versueht, sieh iIll Gegensatz dazu den Augenaufsehlag des anderen
vorzustellen. Abel' das Erheben del' Augen ist allgemeine 8itte
Leilll Gebet (Me. 6, 41); del' Zollner nimmt die Haltung des todeswurdigen Supplikanten an. Das zweimalige Fasten haben hernaeh
auch die· Christen ii.bernommen und anfailgs an den selben Tagen
gefeiert, wie die Juden, spateI' abel' verlegt (Didaehe 8, 1).
18, 14. .1cOlXCl.lWP.EYO~ ist relativ und antwortet auf clie
Frage: weI' hat recht von beiden, weI' hat auf die ric.htige ,Veise
gebetet? Del' Agon des Gebets entseheidet naeh Gottes Urteil
gegen den :Musterknaben und fiir den Auswurf del' jiidi.sehen Gesellsehaft. Davon ist keine R.ede, daD del' eine absol viI·t 'und del'
andere nieht absol vil't wil'c1. Neb~n 7tCl.p) EXclVOV seheint eine
vielleicht urspriingliehere Lesart~ p,atJI.OV .~ ia.P (= ~) EXElVO; zu stehn,
die das selbe bedeutet.

v.

Le. 18, 15-24, 53.

§ 50-54.

Le. 18, 15-43.

Sie brachten ihm abel' auch die Ideinen Kinder, daB er
sie beriihrte; und die Junger schalten sie, als sie es sahen.
16 Jesus abel' rief sie heran und sprach:
LaJ3t die Kinder zu
111il' kOlnmen und wehrt ihnen nicht; 'deI1l1 solcher ist das
Reich Gottes. 11 Amen, jch sage euch, wer das R.eich Gottes
nicht annimmt wie ein Kind, lwmmt nicht hillein.
1BUnd ein Vorsteher fragte ihn: guter :Meister, was lllUB
ich t.un, um elas ewige Leben zu erben? 19 Er sprach zu iIlIn:
'Vas heiBest elu 1nich g~lt( niemand ist gut, als nul' Gatt allein.
20 DiG Gebote kennst elu: du sollst die Ehe nieht brechen, nicht
morden, stehlen, keine fa,lsche Anklage erheben, Vater nnd
:Mutter ehren. 21 Er sagte: nIles das habe ich von Jugend auf
gehalten. 22 Als Jesus das hijrte, sagte er ilUll: eins fehIt. dir
noch, verkauf alles was du hast und foIg mir! nUber dies
,V art -ward er sehr bekiimlllert., deJ1l1 er war schwer reich.
2·1 'Vie abel' J esns ihn so sah, sprach er: ,Vie schwer wird cs
den Begiiterten, in das Reich Gottes einzugehn. 25 Leichter
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geht. ein Kamel dnreb ein Nadelohr. als 81n Reicher in das
Reich Gottes [kOilllUtJ. ':!6Da sagten die Zuhorcr: wer kann
dann gerettet werden? :liEr spraeh: was bei den nlensehen
unmoglich ist~ ist llloglieh bei Gott.. 2 SPetrus abel' sagte: ,vir,
wir haben unser Eigentnm fahren lassen und sind clir gefolgt.
29Er spraeh Zll ihnen: Amen.,; ieh sarre
ench. os ist keiner. del'
0
Haus odeI' ,Yeib oeler Gesch,yister odeI' Eltern hat falll'en lassen
um des Reiches Gottes willen., 30 del' nicht vielmal mehr empfanae
b
in diesel' Zeit~ und in Cler kiinftigen 'Yelt. das ewige Leben.
31 Er nall111 abel' die Zwalfe zu sich und spraeh Zli ihnen:
Siehe wir. gehn hinauf naeh Jerusalem, und es wird alles vo11endet, ,-ras clurch die Propheten goschrieben und clem i\Iensehensohn bestinllllt ist. 3!? Denn er wird den Heiden ii.bergeben
und verspottet und Inishanc1elt und angespien, 33 und sie
,yerden ihn gei13eln und toten,und am dritten Tage wird er
auferstehn. 34 Und sie begriffen niehts davon, cbs ,Yort war
ihnen dunkel unel sie verstanden die Rocle nieht.
35 Als er abel' in die f\ahe yon Jericho kam~ saB cla ein
Blinder am ,Yege und bettelte; 36 wie del' eine nlenge Yolks
yoriibergehn harte, fragte er, was das ware. 37 Gnd cIa er
harte, Jesus cler Nazoraer gehe voriiber, 38rief er: .Jesus, 80hn
Davids, erbarm dieh 111ein! 39Uncl die voran waren, sehalten
ihn, claD er schwiege. Er abel' schrie noeh viel lauter: 801m
Davids, erbarm clieh 111e1n! 40 Und Jesus blieb stehn und hieD
ihn herbringen. ~ 1 'Vie er nun herangekolllmen war, fragte er
ihn: was willst clu soIl ieh dir tun? Er sagte: Herr, daB ieh
sehencl werde. 4!?Uncl Jesns spraeh zu ihm: sei sehend, clein
Glaube hat dich gerettet. 43 Und alsbald wnrc1e or sehend una
folgte ihm, Gott preisend. 4~ Unel aIles Yolk gab darob Gott
die Ehre.
Le fKhrt einlaeh mit seinmn a b er au e h fort und maeht hier
keinen Abschnitt, nul' die moderne Kritik tnt es, weil hier del'
Init § 48 (Le. 9, 46-50) fallen gelassene Faden des nIc wieder
aufgenoilllllcn wird. Unel zwar mit § 50; del' § 49 (Me. 10, 1
bis 12) ist daruill iibergangen, weil dessen Quintessenz aus einer
anderen Quelle schon vorher (16, 18) wieclergegeben ist.
18, 15-17 wie ~le. 10, 13-16. Die Kinder sind ~pSf-p'~,
Jesus herzt sie nieht (aueh nicht in 9, 47), und er 1St nicht Ull"'iIlig gegen seine Jiinger - vg1. zu nIt. 19, 13-15.
v
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18, 18-30 Wle :1\ic. 10, 17-31. Den eigentiimlichen Eingang,
den :Mt andert, bebiilt Lc bei. Del' Fragesteller, ist nach ibm kein
YEav{uxo~, wie bei l\it (19, 20), del' darum EX YEO"CYJ"CO~ nicht branchen
kann, sondel'n nach del' gangbaren Lesart ein apxwv: Die beiden
Ausspriiche J esu iiber die Sclrwierigkeit, ins Reich Gottes zu
kommen, zieht er noch mehr zusammen als nIt und laBt sie nicht
an die Junger gerichtet 'seine Die Reaktion dagegen (18, 26) erfolgt von den Harern im aI1g8111einen, den Jii.ngern steht sie nicht
an., Sie kOlnmen erst in 18, 28 an die Heibe, sie (cdHoI~ 18, 29)
erhalten die Antwort auf die verdeckte Frage ihres ,Vortfiihrers
Petrus, wie bei :1\lc. Die Antwort (Mc. 10, 29. 30) ,vird yon Le
durch Auslassung del' wiederhoIten Objektsreibe ~ihnlieh vereinfacht
wie von :nit. Er fiUut die Acker nicht Init auf, dagegen das
'" eib: freilich tausehen "(UYc<txc< und "(OVEt~ ihren Platz in -' del' '(i berlieferung. Fiir vielmal hat die Syra S. hundertfaeh 'wie nIc,
D dagegen sie bzigfa eh. - Del' Plural oupavot~ (18, 22) £aIlt sehr
auf, die Lesung steht nieht fest.
18, 31-34- stellt sich zn 9, ,22 und 9, 14, 1st abel' durch die
groDe Einsehaltung des l~c von diesen Vorstufen ,veit getrennt.
Die befremdliche Einleitung des 1\1c (10, 32) fehIt bei Lc wie bei nit,
c1agegen ,,,ird clie erfiillte 'Veissagung del' Propheten hinzugefiigt.. SieIindet sieh bei 1\Ie 11iem:lls, abgesohen von 14, 29, abel' aneh da
nieh t in diesel' allgemeine}), sondern in einer ganz beschrankten
Form.
Den § 63 (1\Ic. 10, 36-45) !cennt Lc zwar (12, 60), ii.bel'geht
ihn abel' bis auf den 8ehluD (10,41-46), den er in anderer Form
unc1 wol aus :mc1erer Quelle jll 22, 24-26 nachbringt. Erregte
,ihm clie unbcseheic1ene Bitt.e dol' Zebeclaiden AnstoD oder clas ihnen
beiden gewcissagl.e l\Inrtyrimn? In del' Apost.elgesehiehte erwKhnt.
Lc nul' (bs des Jakobus. Die Annahme, daD Johannes dort einer
,Zensur Zll1ll Opfer gofalIcll sei, seheillt. mil' sehwieriger, als die,
cl:d3 er ill del' 'rat spiiter als .Takobus bingoriehtet wurde, 'YOn11gleich immer l1ingere Zeit VOl' del' Abfassung dos Ev. :niarci und
als del' friiheste (noeh j n .T udii,i\, getOt,et.e) Mii-rt,yrer unter den
ZwiJlfen nii.ehst seincm Bruder. Vgl. E. Scinrart,z, ilber den Toll
del' Sohne hebeclnei, in dell Abhh. del' CHittinger SoeieUit VII 5
(1904).
18, 35-43 C~Je. 10, 46-52). Jesus kOlllnlt aueh boi ~Le ii bel'
Jerieho, obwol n11l' clel' ,Veg dnrch Periia, nicht abor dol' clnreh
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Samarien libel' diese bei der Jorc1anfurt gelegene Stadt fii.hrt. Die
mil' bekar:ntell Ansleger ne111nen elm'an so ,Yenig AllstoB, wie an
del' unmogliehen Honte in ?I (c.. 7, 31, ,reil sie keille Ansehauung
yon cler Geographie PaHistinas haben. Le nennt den Namen c1es
Blinc1en nieht (yielleieht ,yeil er aralniiiseh lantet), verwandelt das
Fremdwort plJ.~~'jU\lt ill 'l.OPtS, nnc1 llbergeht nep Inalerisehen Zug,
daB del' Blinde seinen Mantel abwarf und auf J eSllS znsprang. In
18, 43 h~ingt er seinen gewohnlichen SehlnG an.

Le. 19. 1-10.
Und er kam naeh Jericho hineill und zog hindureh. 2 Da
war ein Mann namens Zaeehaus, ein Oberzol1ner und reich,
3 del' wollte gern sellen,
weI' Jesus ,,'are, und konnte nieht
YOI' denl Yolk, clenn. er war klein yon
nehs. -1 Unel er lief
voraus und stieg auf e1ne ~Iaulbeerfeige, llln ihn zu sellen,
c1enn du muBte er yorbei. 5Dnd ,rie Jesus yorii.berging, sah
e1' anf nncl spraeh zu ilun: Zacehans, steig gesehwind herab,
denn heute 11lUB ieh in deinem Hause Herberge nehmen.
6 Gnd er stieg geselnvincl herab und na1u11 ihn mit Fl'euden
auf. lUnd cla1'auf murrten alle, daB er bei einem Sii.nder einkehl'e zu herbergen. 8Z aeehaus abel' trnt anf und sagte zu clem
Herrn: siehe, die Hlilfte meinel' Habe, Herr, geL ieh den
Annen, und wenn ieh von einenl etwas erpreBt habe, so zahl
ieh es vierfaeh zuriiek. 9 Jesus abel' spl'aeh: Heute ist c1iesenl
Hause Rettung zu teil gewol'den, ist el' doeh aneh ein Sohn
Abrahams. 10 Denn del' Dfensehensohn ist gek ODllnen , clas vel'lorene (Sehaf) zu suehen und zu retten.
19, 1 widersprieht dem Folgenc1en. Jesns befinclet sieh noeh
c1ranBen VOl' del' Stadt, nieht innerhalb clerselbell - sonst ware
Zaeeh~ius aufs Daeh gestiegen und nieht auf einen Daull.
Gesehweige, daB er sie schon hn Rii.eken h~itte - e1' ·will ja erst in
einem Hause del' Stadt HiI' die Naeht einkehl'en.
19, 2. D korrigirt das 'l..a.l a.t)1:r5~, welches hier gleich zweimal
hinter einander auftl'itt. Del' Name Zaeehaus ist aus Zacharias abgekii.l'zt.
19, 4. Hier heiBt es Syl{QIDore, dagegen ill 17, G Sykamine. ,
Beicles wird auf c1as semitisehe sehiqlua zul'iickgehn.
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19, 5. Jesus wi I'd durch das Interesse, welches del' unbekannte
l\1ann fill'· ihn bekulldet, veranlaBt, bei ihm Quartier zu nehmen.
Ein Beispiel, wie die christlichen l\iissionare in einer frem den Stadt
anIdopften.
.
19, 7. Es geht bei diesem Zollner gerade wie bei clem anderen,
del' ebenso plotzlich JUnger Jesu wird. Zacchaus ist del' Doppelganger des Levi, wenn letzterer auch nicht auf den Bauin ldettert.
19, 8. Del' neue JUnger opfert c10ch nicht sein ganzes, sondern nul' seh1 halbes Vermogen; eben deshalb vielleicht wird nicht
gesagt, daB er Nachfolge leistete. Vierfacher' Ersatz wird im Gesetz (Exoc1. 21, 37) fiir Schafdiebstahl gefordert.
19,9. 10. Jesus hiilt den l\Iurrenden entgegen, Zacchiius sei'
j a doch auch ein Jude; unter clas Daeh eines Heiden wilrde er
also nieht getreten sein. In diesem Anssprueh hat 111a6. Inuioser
'Veise nicht etwa J nda1sn1us, sondern Paulinismus gewittel:t. Noch
iln Jahre 1902 hat O. Pfleiderer, U rchristentu1ll 1, 455, drueken
lassen: "Dem blinden Bettler Bartimiius, den1 Soh u des Unrein en, stol1t Le a.Is Pondant znr Seite den Oberzolluer Zaehiius,
d. h. n e in, aIs Vertreter del' von den J uden veraehteten und den
Heiden gleichgestellton Klasse von Mensehen, die 11m ihres bn13fertigen Glaubons an JesUlll willen von HueI' Schuld gereinigt und
dol' Einkehr J esu gewiirdigt., eben damit unter die Glaubenssohne
Abrahams und ill das wahre Israel Gottes aufgenommen werden;'
das "'ort Jesu zu Zaeh~ius: heute ist diese1ll Hause Heil widerfahren: gomiU3 dem da8 or aneh ein 80hn Abraha,ms ist - erhmert an die pa,ulinisehe Ausfllhrnng von "den geistliehen 80hnen
Abrahams Gal. 3,.9. 2~. Hom. 4, 1188." Die Allnahme, da.B in
.Le. ] D,9 an geistliehe 80hnschnft Abraha,m8 gec1acht sei, h~i.ngt urspriinglieh ab yon del' Vora,ussetzung, die Zollner in JucHia seien
koi ne .J uden gewesen.
eUll ~aeehiius ein Heide war, so konnte
er oin 80hn Abrahams in dol' Tat Dtll' naeh dem Geist genannt
worden. Inzwischon 1st die Gl'undlosigkeit jenel' Vol'aussetzung
nachgewiesen und aueh von PIleiderel' anerkannt. Abel' nachclem
die Pramisse abgetan ist, spul\t die Konsequenz noeh weiter, wenugleich nul' als Gespenst in scheuer 'Veise. - llpo~ CdHOV (19, 9)
bedeutet nicht "in Beziehung auf ihn", ist vielmehr ein falseher
Zusatz - dergleiehen wurde beliebig eingestreut. Fiir np rlx(!>
liest D und Syra S. ev 'to 0., etwa weil das Heil ja nicht clem
ganzen Hause, sondern nul' dOln einen Insassen widerfahren ist?

,y
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,yo enn del' einfache Datiy richtig ist., so wircl clem einzelnen
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plOtzlich slJine r-'amilie snbstitnirt, so claB luan anne-Iullen lunD,
daB sie sieh lnit ihrem Haupte bekehrt habe. Daraus el'kHirt sieh
erontuell, daB Zacch~ius nul' sein halbes Vennogen opfert und seine
Familie nicht yerHi13t-, um J esu nachzufolgen.

I.e.. 19, 11-27. nIt. 25, 14-30.
,VKhl'end sie clem zuhorten, fuhr er fort und sagt.e ein
Gleichnis - da er nahe bei Jerusalem war und man mejnte,
nun llliisse sogleich clas Reich Gottes in Erscheinung treten.
l:!El' sprach also: Ein Mann yon hohClll Geschlecht reist.e in
ein fernes Land, urn Konigswiirdc zu em pfangen und dann zuriickzukehren. 13Und er berief zehn seiner Knechte und gab
ihnen zehn Pfund und sagte zu ihnen: wel'bt damit in del'
Zeit bis ich hehllkehre. 1-1 Seine Landsleute abel' haBten ibn
und schickten eine Gesandtsehaft hinter ihm her und lieBen
sagen: wir wollen nicht, claB diesel' libel' uns Konig werde.
15 Als er nun znrii.ckkam ·und die Konigswii.rde em pfangen
hatte, hieB er die Knechte rufen, clenen er das Geld gegeben
batte, um zu erfahren, was sie erworben hiitten. 1GDer eine
trat an und sagte: Herr, dein Pfund hat zehn Pfund mehr
gewonnen. 17Und er sagte zu ihm: ei clu wackerer KneQht,
du bist libel' 'Venigem treu gewesen; du sol1st nun ilber zehn
Staclte Gewalt haben. 18Ein anderer kalll und sagte: clein
Pfund ~ Herr, hat fii.nf Pfund getragen. 19 Anch zu diesem
sagte er: so sollst auch du iiber fiinf Stiiclte geset.zt ,verden.
~!OUnd ein anderer kam und sagte: Herr, da hast du dein
Pfund, elas ieh inl Taschentuch yerwahrt habe, 21 denn ieh
hatte Furcht vor elir, weil du ein strenger :Mann bist, nimmst
was c1u nicht eingelegt, und Clontest, was c1n nicht gesaet bast.
22Er sagte zu ihm: Du HUlst elir -selbst das Urteil, fauler
Knecht! ,VuBtest du, daB ich ein strenger ~Iann bin, nebnle
was ich nicht eingelegt, und crnte was ich nicht gesilt habe,
23warum hast du denn nicht mein Geld in die Bank gegeben,
so hatte ieh es bei meiner Heimkunft nlit Zinsen eingezogen!
24Und er sagte zu den dabeistehenden (Dienern): Nehmt ihm
das Pfund und aebt
es clem , del' zeinl Pfund hat [!l5 un cl
o
sie sagten zu illln: Herr, er hat ja schon zehn Pfund]; ::6denll
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ich sage euch: weI' da hat, dem wircl gegeben, und "weI' nicht
hat, denl wird ·auch das was er hat genOlnmen. 27 Doch 111eine
Feinde, die nicht woIlten, daB ich Konig i1ber sie wiirde,
bringt her und schlachtet sie ab VOl' Ineinen Augon.
:Mit clem IIauptgleichnis von den Pfunden, welches cleIn des
J[t von den Talenten entspricht, hat Lc ein anderes verbunden.
Beide beziehen sich auf die Parusie J esu; sie haben indes verschiedene Adressen. Das Hauptgleichnis richtet sich an die Junger.
Sie sollen sich wahrend del' Ab-wesenheit ihres Herrn \yerktatig
erproben und nieht die Hande in den SehoB legen. Denn die
Parusie steht nicht· unlnittelbar VOl' del' Tiir, es liegt eine langere
Zwischen zeit in del' l\Iitte, wie in del' Einleitung (19, 11) vorbemerl\t wird. Das N ebengleiehnis, das nul' restweise,. besonders
in 19, 14. 27,erha1ten ist, rieht.et sich gegen die feindlichen Juden.
Jesus ist yon del' ,Velt geschieden, lUll sieh 11n Himlllel das
Konigtunl zu holen und c1aiin als cler Christus Gottes zuri1ckznkehren auf die Erde odeI' "ie11nehr ZUlU auserwtihlten Volk. Die
J uden wollen den ZUln Himmel Gefahrenen abel' Dieh t ZUlll Konige
haben, an ihnen wird er bei seiner Parusie Hache nehmen. Die
Parnsie wird hier (19, 27) iihnlich 'wie in 18, 1-8 unrl 11, 49 SSe
aufgefaGt als Tag dol' Hache an den christusfeindlichen Juden.
Del' VOl'gang, dol' in di esenl Nebengleiehnis als Fabel client, daD
oin Cii1discher) Priitonc1ent von del' (romischen) Oberherrsehaft persiin1ich seine Bestiitigung nachsueht, clabei abel' mit innoren Gegllern
zu tun hat, die gegen ihn protestiren, hat sich l11ehr als einmal
zugot.ragen; das Beispiel, clas man ge'wcihnlich anzieht, ist das des
Archelaus (.Tos. Ant. 17, BOO), unc1 dies liegt in del' Tat aIll n~iehst.en.
,Vegen del' Vorbinc1ung del' beidon Gleiehnisse hat sieh Le genotigt
gesehen, clio Achesse llicht blaH auf clie Jilnger zu besclll'u,nken.
tTbl:igens ist nicht l>lo13 in clem Nobengleichnis (8) die Hauptperson
ei II K iinig, sondorn auch in dem JJ auptgleichnis (A) bei 1c ein
Horr von Land und Louten. Dios 1St sehr wichtig, und dadurch
wU1'(1e auch clie Zl1sammonsehmelzung erleichtert.
10, 11. ,Vie hereits bemorkt, bezieht sich clie Einleitung auf
A, nicht auf B. Sie stammt yon Lc, abel' die Al1gabe, daB das
gro13e Gefolge J esu g]a n bte, als er naeh J erusalOIn zog, er wollo
<1ort cbs Reich Gottcs 11el'stol1 on , ist schwerlich yon ilUll erfl1nden.
] 0, 12. 13 aus A, mit Ansnahme yon )\[J.~SlV ~C<O'lAc{(xY XC<t
urrf)(j''CpE~CXl (10, 12). Es heiBt nieht "Col>; O. O. (19, 13); del' Et)')'SY~';
/
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hat mehr als zehu Knechte. er wKh1t nul' zu einem bestiml11ten
Zwecke z8hn aus. Er gibt ihnen nicht all sein Hab und Gut~
sondern nul' etwas 'Yeniges~ keine Talente~ sondern nlinen~ U1n sie
daran zu erproben und ihnell clann mehr l1nzuvertrauen. DaB sie
n1le die selbe Sumnle bekonllllen. ist bessel'. als daB sie bei BIt eine
verschiedene bekollll11en ,,5e nach ihrer }'ilhigkeit" C~It. 25, 15):
denn ihre }'Khigkeit will del' Herr erst versuchen, 81' ,reiB sie nicht
yoraus.
19, 14 1St ganz und gar ein Einsatz aus B.
19: 15-26 aus A. Nul' in ),o.~6no. 'r~v ~o.jtA~{ry.V (10, 15) zeigt.
sich eine sichere Spur von B. Del' ganz li.bcrfliissige Vorbericht
DIt.. 25, 16-18, dessen InhaIt sich hcrnach von selbst eI'gibt, fehIt
bei Lc.
19,16. Dein Pfund hat getragen 1St feiner als ieh habe
ge,Yonnen bei BIt (25,20).
19, 1'7. Bei clem Lohn nilH n[t (25: 21) aus dem Gleichnis:
..0,--geh ein zu deines Herren Freude". JJC bIeibt darin. Die Hegierung 1St finanzielle Ausbeutung, und ,reI' aus einem Kapital
clas Zehnfache herauszuschlagen Yersteht, ist auch befahigt HiI' die
rationelle Bewirtschaftung einer Staclt oder eines Yer"altungsbezirkes, und hat zugleich seine Treue bewiesen, cla er nicht in
eigell8111 Interesse, sondern in denl seines Herrn gehanclelt hat.
Die Knecbte sind als hohere Bearnte zu denl\:en, die zuniichst auf
die Probe gestellt werden sollen; vgl. zu 1\It. 18, 23-35. Ein
EinfiuB von B hat hier durchaus nicht stattgefunden. - Genauer
ware zu li.bersetzen gewesen: bravo, daB du llber ,Yenigem trou
gewesen bist.
19, 18. Fiir 6 OZU'rEpO~ mllB· nach D und anderen Zengen 6
g'CcpG;; gelesen werden, wegen 19, 19. Die Numerirung erkHirt sich
aus 0 7'pw'rl); (19, 17) und aus nit, ,YO der Knechte nur drei sind
und al1e drei an die lleihe kommen, \\'ahrend bei J.JC bloD boispielsweise drei. . Solche Varianten bei Aufz~ihlungen kommen in
den Hss. oft VOl', z. B. 18, 10 CD).
19, 24. Die 7'CXpscr'rw'rc~ sind die Diener, die cler Fii.rst zur
Yerfiigung hat. Bei l\It (25, 28) weiB luan nicht, an wen del'
Befehl el'geht, und del' Inhalt desseluen (25, 30) fiillt aus dem
Gleichnis.
19, 25. Eine deutliche Interpolation unterbl'icht hier die Hede
dos Rerrn, die sich von 19, 24 auf 19, 26 fol'tsetzt.
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10, 27 ist del' SehluH yon B, del' sleh ebenso sonclerbar abhebt, wie del' gleichfalls aus B stamlnende Einsatz 19, 14.

§ 55-57 Le. 19, 28-48.
Und nach diesen ~v orten zog er weiter, hinauf nach
Jerusalem. 29Und als er in die Nahe von Bethphage und
Bethania an den sogenallnten Olberg kanl, trug er zweien
seiner Jiillger auf: 30 Geht in das Dorf vor euch, dort werdet
illr beinl Eingallg einen jungen Esel [angebunden]finclen; auf
denl noch kein nfensch gesessen ist, den bindet los und bringt
her. 31 Und wenn eueh jemand fragt [warum bindet ihr ihn
los], so sagt: del' Herr beclarf seiner. ;;:!Und sie gingen [die
Abgesandten und fan den wie er ihnen gesagt hatte, 33"und als
sie den Esel 10sbinc1en wollten, sagten dessen Herren zu ihnen:
was billclet ihr den Esel los J 34 und sprachen: del' Herr bedarf
seiner, 35 und braehten den Esel [zu.r esus], warfen ihre Kleider
(larauf und lieHen Jesus aufsitzen, SGund wie er sieh in Bewegnng setzte, breit.eten. sie ihre Kleider auf die StraBe.
37 Als er abel' an den Abstieg des Olbergs kmn, begann die
ganze J iingersehar voll Frende Gott J11it laut.er Stinnlle zu
preisen, ob a.lle delu .was sie geschehen sahen, 38 und zu sagen:
Heil denl Konige, Friede inl Hinl111el und Ehre in del' Hohe!
39Einige [Pharisiier] yon del' nlenge abel' sagten zu ilnn:
Meister, schilt deine Jiinger! ~o Er antwortete: ieh sage euch,
wenn c1 iese seh wiegen, so sehrien die St.E~ine.
n Gnd als er nahe herankam und clie St.adt sah, weinte
er iiber sie und spraeh: -I:l Ach wenn doeh aueh dn an c1iesem
T(lge erkenn test., was zum Frieden filhrt; nun abel' ist es VOl'
deinen Augen verbol'gen. ·.13 Denn es werden 'rage kOllnn en ,
cIa. werc1en deine Feincle 'Vall und Graben gegen dieh aufwerfen und (lich eillsehI ieDen uncI Yon allen SeHen bedrii.ngen,
.J.J unci sie werden c1iell denl Boden gleiehnlachen . . . . . uncI
keinen St.ein auf dern ancIeren lassen an dir, dafiir, (laB cIa
clie Zeit; nieht erk:lllnt hast., cIa Gott sieh naeh <1ir lunsah.
4 [, Und er ging in den Tempel uncI begann die H~i.ndler
auszut.reiben 4 II mit den -'V orten : es steht gesehrieben: 1nein
H aus ist ein Det-haus; ihr abel' habt es zu cineI' H.ii.uberhohle
gemaeht. .17 UncI er lehrte taglich inl Tenlpel. Dio I-Iohen-
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priester abel' und die Sehriftgelehrten traehteten ihn zn verderben [und clie IHiuptor des Yolks] -18 und wuEten nieht.,
,,-as tun; denn alIes Volk war gespannt., ihn zu horen.
19, 28-38. Das in del' t: bersetzung EingeklamnlCrte fehIt in
D. 'Vas insondel'heit. die Verse 32. 33 betrifrt., so lKBt sieh ein
:JIotiy, sie einZllsetzen, leieht denken, nieht r1ber ein ~Iotiy, sie
auszulassen. Lc vermcidet es aueh in ancleren Ii'iillen, ]iefehl uncI
Ansfiihrung mit den gleiehen ,Yorten zn wiederholen; lieber wirc1
er undeutlieb. Die Szene ist nieht. Jerusalem J sondern del' Olberg
und besonders del' Abstieg YOIl1 enberg, "ie bei ~Ie. Die Ovation
wird vonl ;:),~{}o; del' J ii.n g er (G, 16) cbrgebracht, llieht von dmll
Yolk; abel' del' Untersehied zwischen clelll Yolk, das in groBer
Zahl Jesu folgte, und dem Sehweif del' Junger bec1eutet nieht 'Viel,
und in 19, 39 tritt d as V olk ein. Den Heilsruf habe ieh in
Konse.quenz del' Lesungen yon Syra S. und D zu gestalten 111ir
erlaubt, ahnlieh ,vie BlaB. Das Reich Davids (Me. 11,10) kOl1nnt
nach Lc nicht (vg1. 19, 11); clas Osanna lKBt er aus, weil er ungriechische ,Vorter venneiclet. "Ehre in del' Hohe" bedeutet llaeh
2, 14: Ehre sei Go tt i. d. H. Sehwieriger ist EY OOpo.Ylp ctP-~v"l'
In 2, 14 heiBt es dafiir: und auf Erden ruhe Frieden auf (sy) den
i\Iensehen. Kann auch dem Hillllllel nieht bloB o6~c<, sondern auch
dp~v"l gewi:i.nscht werden?
OdeI', cla c~p~'r~ den GruB bedeutet,
kann man Gott grii.Ben? DaB Lc. 19, 39 das l\Iuster fur 2, 14
ist, unterliegt keinenl Zweifel, obgleich 'VeiB clas Verhaltnis umkehrt.
19, 39. 40. Das unmogliche 'to')\) t:po.ptGa.tWY (19, 39) feh]t in
del' Syra S. Del' Ausspruch in 19 7 40 hat Init Alnbalnl111 2, 11
nichts zu schaft'en, er ist frei geschopft und leicht verst,£ind1ich.
'Edv Init denl Futurum (BlaB § G5, 5) scheint keine l11ogliche,
sondern eine unmogliehe Beclingung einzuleiten.
19, 41-44 findet sich nul' bei Lc unc1 nimmt l\Ic. 13 Yorans.
Del' erste Anblick Jerusalems eignet sich sehr gut zu diesel' Gef'ii.hlsauBerung; abel' yorher und naehher ist die Stimmung ganz
anders, keineswegs hoffnungslos. .L\.uffallend unterseheiclet sieh del'
tiefe Sehnlerz ii.ber den Fall cler Stadt von deln Hacheschrei in
18, 7 S. 19, 2? - das h~ingt mit d81n Unterschied del' Zeiten VOl'
und naeh del' K.atastrophe zusammen. Die Friedensbedingungell
(19, 42, vgl. 14, 32) sind die mit Gott .. Die \Vorte xal .'ta -rSxvc< '
(jGU ev GOl (19, 44) sind sehr schwiedg.
Denn EOWplOOG{V GE be-
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deutet nicht sie schmettern zu Bo den, so daB man nach Ps.
137, 9 verstehn kannte. 'Vollte man statt 'J~JJ vermuien 'lJ\j'jJ
(deine Bauten), so erhielte man eine hachst iiberfliissige Aussage.
Naher liegt es, an einen Zustandssatz zu denken: wahrend deine
Kinder in dir sind. Del' miiBte freilieh am SehluD yon 19, 43
stehn: sie werden dich YOll allen Seiten einschlieBen, wahl'end d. K.
in dir sind. Die Juden des platten Landes hatten sieh in die
lIauptstadt gefliiehtet und iiberfiillten sie bei del' Belagerung.

19, 45-48.

Die Verfluchung des Feigenbaums (§ 56. 58)
HiBt Le begreiflicher "Teise aus, hat sie abel' naeh 17,8 in Verbindung lnit del' Alnveisung ZUll1 Gebet gekannt. Die Heinigung
des Tenlpels wird sehr kurz abgemacht. Sie schlieBt sieh unmittelbar an die· Palmarumperikope an. Sofort yom 6lbeI~g hinunter
zieht Jesus in J erusalem ein, die Prozession endet im Ten1pel, wie
bei Mt, gegen ~fc. Das Lelll:en im Tempel (19, 47) wird nicht
'wie bei :Mc als Ereignis dieses bestinl1nten Tages berichtet, sondern als ein Pilegen XCI.{}' y,p.Epay Cf\{e. 14, 49). Die Belnerkung
1\fe. 11, 19 wircl erst 22, 37 nachgebraeht, und zwar ausfiihrlieher.
Das SeheIna del' seehs 'rage fehIt, Jesus huH sieh unbestimlnte
Zeit in Jerusalem auf; daher z. B. 20,1 eines Tages statt am
folgenden 'rage (1\1c. 11,20.27). 'EXPEP.CI."CO c1.xouwY ist Inehr
aramiiiseh als EX. clXOUSlY CD), bedeutet abel' gleiehviel. Es heiBt
nieht: sie hingen harend an ihm.

§ 59. GO. Le. 20, 1-19.
Und cines Tages, da er cbs Volk iln Tempel lehrte
und das Evangelium verkilndete, traten die Hohenpriester und
die Schrift.gelehrten herzu, S~l.1nt den Altesten 2 und spraehen zu
ihm: sag nDS, kraft welcher Befugnis tust du das, und weI' ist
es, cler elir diese Befugnis gegeben hat? :lEI' antwortete: ieh
will euch auch etwas fragen, sngt mil' Heseheid! ·1 war die
Tau[e .Johannes Yom Himmel odeI' von den lvlensehen? 5Sie
abel' iiberlegten Lei sieh: sa{;en wir yom Hillllnel, so sagt er:
warum habt ihr illln denn nieht geglaubt? Gsagen ·wir abel':
von ldensehen, so steinigt nBS clas ganze Volk, denn sie sind
7 Und sic antiiberzeugt, claB J oha-lines ein Prophet ist.
worteten, sie wiiBten nieht, woher sie ware. BUnd Jesus
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sprach zu ihnen: So sage auch icll euch nicht, kraft \yelcher
BefugTIis ich dies tue.
~Er bcgalln aber cHeses Gleichnis zum Yolko zu sagen.
Ein ~lann pflanzte einen ,Vein borg und tat ihn aus an Piichter
und ging auDer Landes geraume 'Yeile. IOUnd seiner Zeit
sandte er einen Kneeht an clie Pachter, da8 8ie ihn1 von del'
Frucht des ,Yeinberges sein Teil giiben; sie abel' schlugen ihn
und lieDen ihn mit. lOCI'en Handen ziehen. 11 Und er sandte
noch einen anc1eren Knecht, aueh den sch1ugen uncl beschimpften sie und lioBen ihn lnit. lem'en I-Hinden ziehen.
1:1 Fnd noch einen drHten saucHe er, den verwundeten sie und
warfen ibn hinuus. 13 Da sagte del' Herr des einberges: was
soIl ich tun? ich \yill llleinen geliebten Sohn hinsenden, vie1leicht scbeuen sie slch VOl' demo 14 Als abel' die Pachter ihn
sahen, iiberlegten sie Init einander und sagten: das ist del'
Erbe, laBt uns ihn toten, damit das Erbe unser werde. 15Und
sie warfen ihn aus clem ,Veinberge hinaus und toteten ihn.
,'Vas wird nun del' Herr des ,Yeinberges ihnen tun? !Gel' wird
Kommen und die Pachter umbringen und den \Veinberg anderen
geben. Als sie das harten, sagten sie: das sei ferne. 11 Er
aber blickte sie an und sprach: was bedeutet denn dies ,Vort
del' Schrift: del' Stein, den die Bauleute verworfen haben, der
ist ZUlU Kopfstein geworden, IB wer auf jenen Steili faUt, wird
zerschellen, auf wen abel' er Hillt, den wird er zermalmen.
19Und die Schriftgelehrten und (He Hohenpriester such ten zur
selben Stunde Hand an ihn zu legon, fiirchLeten sich abel'
VOl' denl Volke. Denn sie erkannten, daB or das Gleichnis
auf sie gesagt hatte.
20, I-S. Durch "eines Tages" (20, 1) wird die zeitliche 13eziehung del' von den jiidischen Oberen an Jesus gestellten Frage
zu seineni stiirmischen Auftreten im Tempel gelockert und die
l\ausale unkenntlich gemacht. Sie fragen ihn vielmehr nach cler
Befugnis seines cUIJ.jlcH~c<GUCl.t. In 20, 6 vcrdient clel' Plural
7tc7t.;tG!-1EYOt "(d.p dalY CD) den Vorzug VOl' dem Singular.
20, 9-19. Die Adresse an das Yolk ist in D ausge]asscn,
weil nach 20, 16 h-19 viehnehr clie 0 beren angeredet erscheinell;
doch hart auch das Volk zu. Die ausfiihrliche "\Vieclerholung yon
]sa. 5 in :Mc. 12, 1 fehIt bei Lc lllit Recht.' KlY.lP!P (20, 10) kann
zwar nicht, rouE aber bedeuten: zu del' geeigneten Zeit. Die
'-'

,y

112

V. 18, 15-24, 53.

Sendung noch anderer Knecbte nach dem dritten iibergeht Lc;
die Totung verspart er fiir den Sohn, sie erfolgt auBerhalb des
'Vein berges, wie bei :Mt. III 20,16 wird die Antwort von Jesus
selbeI' gegeben, nieht von den Gegnern, wie bei l\H. 1m Gegenteil,
die Gegner sagon: p.~ "(EYOl't!). Ihre Erwiderung 1St gonau so unsinnig wie 6 [)(j~cpo~ l\ft. 21, 31 (vgl. zu d. St) und bestatigt dieses.
Sie wird erkla1't mll SchlnD von 20, 19 (nach 1\rc. 12, 12): sie e1'kannten, das Gleichnis sei auf sie geIniinzt. Diese 'Vorte werden
da1'U1n in dei' Syra S. 1n 20, 16 eingeschoben. Abel' sie haben
dort den Ausfall des Nachsatzes zu als "sie das horten verschuldet, so daGder Text garnicht Inehr zu verstehn ist. Denn
clie Konstruld.ion von nferx ist unmoglich und ergibt auch keinen
Sinn. Das Zitat 19, 17 CPs. 118, 22) 1st bei Le vel'kii.rzt, dagegen
in 19, 18 aus unbekannte1' Quelle noch ein anderes, ganz heterogenes hinzugefiigt., welches auch in deIll unechten Verse 'l\It.. 21, 44
erscheint. Die Zugeh()rigkeit \~on 20,19 zu clem Vorhergehenden
kann nieht bezweifelt werden; die Explizirung des Subjekts andert
daran nicht.s.

§ 61-63. Le. 20, 20-40.
Und sie entfernton sieh unc1 schiekt.en Aufpasser,
fromnl tuende 'BeuchIer, Uill ihn bei eineIll 'Vorte zu fassen,
clamit sie ihn del' Obrigkeit uncl del' GewnJt cles Landpflegers
iiberliofern Id)nnten. 21Und sio fragton ihn: :Meister, wir
wisson, da8 du geracle spriehst und lohl'st, und keine l)erson
ansiehst, sondern nach del' 'Yahrheit den 'Veg Gottes Iehrst
- 22cliirfen wir denl Kaiser Steuer goben oeler nicht? 23Er
merldo abol' ih1'o Arglist und spraeh zu ihnen': 24 wei set lllir
einen Silborling! wesson Bild unc1 AnfsehrHt triigt or? Sie
sagt.en: des Kaisers. 2~ Da sprach er zu ihnen: also entrichtet
clem K niseI', was des Kaisers ist, und Gotte, was Gott-es ist.
:!G"Unc1 sie kOllni.en ihn niehi. angesieht.s dos Volkes bei einor
A.ll{3erung fassen, und vel'wunclert -tibor seine Alltwort schwiegell
sio still.
27Es 1cmnon a.ber einige Sadduc1ier hora.n, clie da sagen,
es gcho Imine Anrerstclmng und fragten ihn: 2s:Meister, 1\Joses
hat nns vorgoschriobon, wenn einem ein Bruder, del' ein 'Veib
eib nelunen
hat, Idnclorlos stirbt, so solle sein Bruder clas
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und seinenl Bruder ~ aehkonllnen erzeucren.
29,N" un waren sieben
b
13riider~ del' erste nalnn eine Frau und starb kinderlos, 30 un d del'
zweite nahIll sie 31 und del' ell-iUe: und so aUe sieben, und
starben killderlos. 3:!Zuletzt. starb aueh die Frau. 33Nun bei
del' Auferstehung, wessen ,Yeib ,vircl sie da sein? sie haben
sie ja aIle sieben gehabt. 34 Und jesus spraeh zu ihnen: Die
Kinder diesel' 'Yelt. freien und lassen sich freien. 35Die abel'
del' Teilhaft.igkeit an jener ,Velt nnd del' Auferstehung von den
Toton gewiircligt worden sind, freien nicht und lassen sieh
nieht freien, 36 donn sie konnen .ia aueh nicht sterben. Sondern
sie sind gleich den Engeln [und 80hne GottesJ als Sohne del'
Auforstehung. :;jDaB abel' clie Toten auferstehn, deutet Moses
an jn del' Ge,sehiehte YOn1 Dornbusch, wie er clen HerI'n nennt
clen Gott Abrahams uncl clen Gott Isaaks uncl den Gott Jakobs
:lS Gott jst er nieht yon Toten,
sondern yon Lebendigen,
denn aIle sind ihm lebendig. 39Einigevon den Sehriftgelehrten
abel' antworteten: ~Meister, du hast gut gereclet. 40 Denn sie
'vagten nieht 111eh1', nllll irgend eine Frage vorzulegen.
20, 20-26. Den Eingang und den SehluB hat. Le frei behanclelt, in denl I3e\YuBtsein, claB clie Ubergtinge nieht zur eigentlichen Tradition gehoren. Die Herodianer kennt er nieht, die
Pharisaer umsehreibt er, ohne sie zu nennen, wie in 18, 9.
20, 27-38. Den Vel's 3], clessen fehlerhafte Konstruktion
c1ureh clie Variante jn D nicht verbessert ,vlrd. habe ieh nach der
Syra S. wieeleraeaeben,
die weniastens
sinn[!enltiD
iibersetzt. Den
0
b
b
'-'
Sehln13 von nIe. 12, 25 hat Le t.heologiseh erweitert. Kinder zeugfm
heiDt Ersatz schaffen IiiI' die Gestorbenen, kiinftig abel' hort das
Sterben auf uncl also aueh das Heiraten (20, 36). Del' Satz 'l.o.t
ufot EtCitY {)cou fehlt in del' Syra S.; er c1eekt sieh in del' Tat mi t
dem vorhergehenc1en Satze lCi';:(jc),o{ dCitY (denn Sohne Gottes ist
synonYlll lllit Engeln, vgl. LXX Gen. 6, 2), uud wegen del' ,Viederholung des E?CitY muB einer von beiden weiehen. Die Lesart von
D lCirf."(jEAOt EtCilY Ttp {)EtP (sie sind gleieh den Engeln wie Gott)
scheint ein KonlpromiB zu sein. Die Auferstehung maeht clie
Menschen zu Engeln oder zu Sohnen Gottes, vgl. Sapientia 5, 4. G, 20.
Abel' nieht aHe werden ihrer gewii.rdigt, wie in 20, 3D angec1eutet
wirc1; Le seheint die Auferstehung auf die Gereehten zu besehranken
(14, 14). 'Vas del' SehIuD yon 19, 38 iIi diesem Zusammenhange ,
besagen soIl, versteh ieh nieht.
I
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20, 39. 40 ist ein Rest des § 63 (i\lc. 12, 28-34), del' im
ii.brigen hier ausgelassen wird, weil er schon in 10, 25 ss. verwendet ist.

§ 64-66 .. Le. 20, 41-21, 4.
Er sprach abel' zu ihnen; ~Vie kann· man sagen, del'
Christus sei Davids Sohll? 42 David selbst sagt ja inl Psalmbuch:· del' Herr sprach zu ll1einem IIerrn: setz dich zu meiner
Rechten, bis ich deine Feinde als Sch61uel. unter deine Fi.lBe
lege! 4 3 David alsQ nennt ihn Herr, wie ist er denn sein Sohn?
45Vor den Ohren des ganzen Volkes abel' sprach er zu
seinen Jii.ngern: 4GI-Ii.i.tet euch VOl' den Schriftgelehrten, die es
lieben in feierlicher Tracht einherzugehn und "gegriiBt sein
wollen auf den StraBen und gern obenan sitzell in den Synagogen und am Tisch beinl :Mahle - 47 und fressen del' ~Vitwen
Hausgut und verrichten lange Gebete ZUlU Schein: die werden
die schlimmste Strafe empfangell.
21,1 Dnd er
bliclde auf unel sah die, die ihre Gaben in .
den Opferstock warfen, reiehe Leut.e. :!Er sah abel' eine
iirm1iche ,Vitwe zwei Scherflein einwerfen 3 und sprach: ~Vahr
lich, ich sage eueh, diese arme 'Vit,we hat mehr als die a11del'en eingelegt, ,J clellll aIle diese haben aus ihrenl UberfluB eingelegt, diese abel' hat aus ihrer ])ii.rftigkeit eingelegt, die ganze
Habe, die sie hatte.
20, 41-44 nach 1\,1 e. 12, 35-37, ohne wesentliche Anderungen.
20, 45-47 nach ~1c. 12, 38-40, mit I-linzufilgung del' Adl'esse:
an die Jiinger, abel' in Anwesenheit des Volkes; vg1. ~H. 23, 1.
20, 1-4 nach ~Jc. 12, 41, 44, ohne wesentliche Andernngen.
Das Kupfergeld (Me. 12,41) vermeidet l~c (21, 1), wie auch son st.

§ 67. 68. Le. 21, 5-36.
Dnd da etlieho iibol' den Tompel sagton, daB er 111it
schonen Stoinen und ,Voihgoschenken geschmii.ckt sei, sprach
01': G,Vas ihr c1a seht - os kommen 'rage, wo dal'an kein
St.ein auf clom anc10ren bloibt, del' nieht abgebrochen werde.
7 Sic Jragt.on abel':
Ueistor, wann wird das gosehehon? und
was ist das Zeichen del' Zeit, wanll es geschehen wird? BEL;
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sprach: Haht Acht, daD ihr nicht irre gefiihrt werdet! Denn
viele ,'"erden kommen auf meinell :Kamen und sagen: ieh bin
es, und die Zeit steht nah bevor - folgt ihnen niehL !lHort
ihr yon Kriegen
und 'Yirren. so laI3t euch nicht beunruhiO'en'
,-"
0
,
das muB zuerst. eintreten, abel' das Ende (kommt) niebt sogleieh. 10 Darauf sprach er zn ihnen. Ein Yolk wird sieh
"'idel' das andere erheben und ein Reich wider das andere;
11 groBe Erdbebe~ hier und da werden sein und Hungersnote
und Senchen, alH Himillel werden grausige Dinge und groBe
Zeichen sein. I ~ Vor aIled em abel' werden sie Hand an eueh legen,
euch verfolgen und an die Geriehte iibergeben und in die Gemngnisse, so daB ihr VOl' Konige und Statthalter gefiibrt werdet
urn meines Nanlens "\yillen. 13Es wird dar'auf hinanskomnlen,
daB ihr Zeugen werdet. 14 Pl'agt each nun ein, daB ihr eueh
niebt yol'bereitet auf eure Verantwortung, denn ieh werde eueh
TIede und ,Yeisheit geben, wogegen aIle enre ,Yidersaeher nieht
aufkommen konllen. 161hr werdet abel' aueh von Eltern
und Briidel'n und Verwandten und Freunden ausgeliefert
yon eueh toten, 17 uncl ihr
werden., und sie werden einiO'e
0
werclet yon allen gehaBt werden wegen meines Namens. 18Uncl
kein HaaT von eurem Haupte wird verloren sein, 1!l dureh enre
Standhaftigkeit werclet ihr eure Seelen enverben.
20 ,Venn ihr abel' sebt, daB .J erusalelll von Heerlagerll eillgesehlossen wird, so erkenllt, daB die Yerwllstung del' Stadt
bevorsteht. 21 Dann Inogen die Leute [in J uclua auf die Berge
flieheD und] innerhalb del' Stadt auswandern, unc1 die auf clem
Lande nicht hereillkOlllmen; 22 clenn es sind cl ie Tage del' Raehe,
zul' Erfiillunao alles clessen ',,,as
aeschrieben steht. 23,V' ehe abel'
0
den SchwanO'eren
und den siiuaenclen i\Iilttern in l' enen Tagen;
0 0 <
clelln es whd eine O'roBe
Not 1:om111en 11ber clas Land und ein
o
Zorn gegen clieses Volk. 24 Und sie werden durch das Sehwert
fallen und in Sldaverei gefiihrt werden unter aIle Heiden; und
Jerusalem wird zertreten werden yon (len Heiden, bis daB die
heit del' Heiden erfill1t ist.
25Und (dann) werden Zeichen an Sonne :Mond und Sternen
eintreten, und auf Erden eine ratlose Angst unter den Heiden,
ein Meeres-tosen und -wogeD, cla die :Menschen vergehn in
banger Erwartung del' Dinge, die 11ber die Menschenwelt hereinbrechen; denn die Hirrlrnelsrnachte werden ins Sehwanken geW'
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raten. 27Und dann werden sie den IVlenschensohn konlmen
sehen . in einer
olke mit groBer :Macht und I{errlichkeit.
28,Venn abel' das anfilngt zu geschehen, so richtet. euch auf
und erhebt euer Haupt., denn eure Erlosung naht..
29Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht clen FeigenbaUlll
an und die anderen 13allllle; 30 wenn sie treiben, so erkennt.,
daB del' Sommer nahe ist - 31ebenso erkennt auch, daB das
Reich Gottes nahe ist, wenn ihr das alIes seht. 32 Amen, ich
sage euch, dies Geschlecht ,,,ird nicht vergehn, bis es alIes
geschieht. il3Hhnmei und Erden .werden vergehn, lneine ,Vade
abel' werden nicht.· vergehn. 34 Habt abel' acht auf ench, daB
eure Herzen nicht stumpf werden durch Fressen und Saufen
uncl Sorgen del' Nahrung, und jener Tag dann plotzlich tiber
euch komlllen wie ein FalIstl'ick. :J5Denn er wird kommen
tiber aHe clie auf del' ganzen Erde wohnen. 36Seic1 nun 'a11ezeit wach im Gebet, clamit Ihr vennoget zu entrinnen aUe
clem, was geschehen solI, uncl zu stehn Val' denl Menschensohne.
21, 5. Auf 17, 22ss. HiBt Lc. hier die Parallele aus :Mc folgen,
w~ihrend Mt beides versehmilzt. Die §§ 67 und 68 (Me. 13, 1. 2.
13, 3-37) zieht er in eins zusammen. Die Anrede ergeht nieht
an die vier Intilnen, nicht einmal an die Jiinger iiberhaupt, sondern
an 'tlVZ~; diese nennen Jesus oloac;xa.As (21, 7), \vlihrend die .Jiinger
XUplS odeI' S'ITlG'i:a'i:CI. sagen. Trotzdem ist auch bei Le del' Inbalt
del' Rede deutlieh flix die Jiinger bestimlnt. Del' AnlaB, sie in
del' Aclresse aus clem Spiel zu lassen, ist vielleieht darin zu suehen,
claB sie schon einnlal (17, 22) die selbe Frage getan und eine
Anbrort erhalten haben, die sie h~itt.e abhalten Iniissen, dm'auf zurilekzllkomlnen.
21, 6. Das Helativnm {J. dad nnmoglieh gestriehen werden.
Ta.iJTa. f:i. {lE(J)PSt-t'S ist vielmehr casus pendens. Del' inu13 abel' he1'nach wieder aufgenomlllen werden: was ihr c1a. seht (diese :Mauern)
- os l{Qmmt eine Zeit, wo da.ran niehts bleibt.. Diese riiekweisende Hestimnulllg findet sieh aueh in del' Tat. in del' Syra S.
(daran) und in ]) ((;)os) nnd ist unl so sieherer echt~ weil sie in
eliesen Zeugen wegen des dart fehlenc1en rJ. ent.behrlich ware. Neben
lUO::: steht in]) (abel' nicht in del' Syra S.) noeh SY 'to {Xlp ; das 1St
eine gleiehgiltige uncl i1 berfliissige Erldiirung von wOe.
21, 7 wird gegen Me. 13, 13 ohne Unterbrechung angesehlossen.
]) Ie Frage nach clOln Zeiehen .steUt aueh 1e Yoran; claD das Fol-
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gende eine Al1twort darauf ist, IttBt sieh abel' bei ilnn weniger
gut erkClJnen als bei jIe. In D heiBt es: 'rt -ro G1j~~tO'i -r~; GY,~
SI,EUGSW;. Das ist. konformirt n,lch Mt; D,WGl; (I.e. 23, 42 D) 1St
synonym lllit ;-rap ot)J' {a. Yg1. zu Mt. 2-1:: 3.
21, 8. libel' die Schwierigkeit Yon h:l -rrp 0VOvc<-rt flot) S. zu
~Ic. 13, 6. ~It. 24, 5. Es ist viclleieht uneeht: wenngleieh ura1t;
denn es kann kaum verstanden werden: sie InaBen sieh den Titel
des Christus an, del' mil' allein zusteht. I eh bin e s becleutet bei
Le wie bei jIt: ieh bin del'" envartete reehte DIann. Das erhellt
aus deln Zusatz: und clie Zeit 1St nahe. Damit kilndiert sieh del'
" ,vird. ~ressias an, del' das Beiell Gottes in Billcle herstellen
21,9= Me. 13, 7.
21; 10. 11 (Me. 13, 8). Die einleitenc1en ,Yorte, clie einen
Absatz markiren, fehIen in D und Syra S.
21, 12 (Me. 13, 9). Die Yerfolgung clel' palttstinisehen Gemeinde liegt YOI' den in 21, 9-11 angekiindigten Ereignissen, weil
sie bei Le schon del' Vergangenheit angehort und es sieh gezeigt
hat.~ daB sie mit den ,Yehen des Messias nieht ZUSall1mentillt. JIc. 13, 10 fehlt.
21, 13-15. Del' Vel's 13 sclnyebt in del' :Mitte zwischen
Yers 12 und 14. Auch hier wie in 5, 14 wil'd sl; p.ap-ruptOV cd)"COt~
(bei ~Ie) venvandelt in Ek fl. U~tY, del' Sinn abel' dadureh nieht
entsteUt, wenngleieh Inoclifizirt; vgl. zu ?\Ic. 13, 9. Es ist eine
Ehre fill' die Jiinger, daB sie Zeugen sein werden, freilieh nieht
gerade Blutzeugen. Sie sollen sieh abel' nicht. prapariren (21, 14.
15 = ~Ie. 13. 11). Del' ,Yortlaut yon 21, 10 berilhI't sieh auffaUend mit Act. 6, 10; Stephanus ist (las Musterbeispiel eines
Zeugen.
21, 16-19 (Me. 13, 12. 18). Del' Vel's ~Ie. 13, 12, del' dart
alttestamClit1iehes Gepraere
o hat , wird yon Le den Verhaltnissen del'
Christen in Palastina angepaBt; vgl. zu ?lIt. 10, 35. In 21, 18
wircl natiirlieh nicht gesagt, daB ihnen~ kein Haal' gekrl1mmt werden
solI sondern nul' daB aueh das gerinaste Leid ihnen nieht von un"
0
gefahr widerfahrt, sondern von Gatt beriickskhtigt wird; vgl. l\It.
10, 28-30, und zu d..:oktFc<t l\It. 10, 42.
21,20ss. (Me. 13, 14ss.). Yon clem mysteriosen danielischen
Greuel del' Verwiistung als Beginn del' .Peripetie, in Verbindung
mit clem l\iensehensohn als ihren SehluB, ist bei Le keine Recle. '
Er macht claraus klipp und IdaI' die Verwiistnng J erusalems. Die
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Drangsal del' Juden endet nicht mit ihrer Rettung durch den
:Menschensohn, sondern mit ihre1' Vernichtung. Del' :Menschensohn
schreitet erst nach ihrer Vernichtung gegen die Heiden ein, nachdem auch deren Zeit erfiillt ist. Die Parusie faUt also nicht zusa:mmen lllit del' Katastrophe Jerusalenls; diese ist nicht d as
Ende und kann es nicht mehr sein, weil sie bereits del' Vergangenheit angehort. Daher wird sie auch von Lc lllit eigentlicherel1
Ziigen beschrieben als von nic und nH. Er hat die ,Veissagung
up to date gebracht, nachdelll del' ursprilngliche Tel'lllin ihrer Erfiillung verstl'ichen war und es sich herausgestellt hatte, daB mit
del' Zerstorung del' heiligen Stadt das Ende und del' l\1essias doch
nicht gekommen waren. Eine solche Prolongirung des 'Vechsels
ist fiir die Apokalyptik ii.berhaupt bezeichnend.
,
21,21. Da das (ot SY /-LSCitp) rlOt~~ nul' auf Jernsalell,l gehn
kann, so entsteht ein Bedenken gegen den ersten Satz, wonach es
auf Judaa bezogen werden miiBfe. Er kann aus nrc. 13, 14 eingedrnngen sein.
21, 22. Die EY.O{X1jCil~ (18, 7,. 8: 19, 27) tritt bei Lc starker
hervor als bei :Mt, doch vgl. l\It. 23, 35 (Lc. 11, 50).
21, 24. Hier scheint die Historie anl deutlichstell dn~'ch, es
wird Rii.cksicht genonlmen auf Dinge, die als weltere Folgen nach
del' ZerstOl'ung eintreten. Aus denl SchlnBsatz, del' sich an Ezech.
30, 3 lehnt, geht hervor, daB nnnmehr in 21, 25ss. die Heiden an
die H.eihe komn1en.
21, 25-28 ist durch einen Hingeren ze~tlichen Zwischenramn,
nicht blo13 clul'ch clie kurze Frist. del' Belngerung, von 21, 20-24
getrennt, und nicht mehr Vergangenheit., sondern wirkliche Znkunft.
Del' :Menschensohn entspricht nicht 111ehr als Endte1'min del' messianischen {}At~l~ dem, Greuel del' Verwustnng als Anfangste1'111in,
und del' Schauplat.z seines Erscheinens ist nicht J e1'nsalem, sondern
clie oiXOU/JEY-Ij. Das Gerieht ist ein Gericht ilbe1' die Heinen zu
gunsten del' Christen; diese haben sich bisher geduckt., sollen abel'
nunme111' in frencliger Erwal'tung den Kopf erheben und ansschauen.
Jhre Erli:>snng gesehieht nieht c111rch den Tod .J esu, sondern dlll'ch
clie PUl'usie (2.cl, 21) - was ohne 'l.;woifel die iiltore Vo1'stellullg
jst.Mc_ 13, 24-27 sehimmert kaUlll noeh clurch und 1St Y(111ig
christian isirt.
21, 29--31 (1\10. 13, 28. 29). Bei Lc nalt os weniger auf ais
hei nrc, da13 'rC'l.UtQ. nd.'i'rC'l. (21,31) nicht das Encle seIber, sondern
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nur das Vorzeiehen des Enc1es sein solI. Er hat richtig empfunden,
daB die Feige als einfacher B:lUlll in diesell Zusammenhang
nieht. paBt., und darum hinzugefiigt (:31, 29): -und clie anderen
Daume; ygl. zu ~It. 24, 32. Den 1m perati v ,'t'./(u(jXSi:s· und 1'0 {}{po;
hat er abel' stehn lassen. BLi7rons; 0.9 'fau1'(nv (21, 30) fehlt in
D und Syra· S. und ist wol nus 12, 67 eingedrungen. Es ,yii.rc1e
bessel' in 21, 31 hinter uP.St; stehn; ihre Erfahnmg in betreIf del'
Biiume sollen sie an wenden auf clie Zeichen (leI' Gescbichte. Das
andere "are idelll per idelll~
21, 32. 33 ist aus nlc.. 13, 30. 31 iibernol1llnen, obwol 21, 32
zu del' Gegenwart des tc garnicht Inehr paGt..
21, 34- 36. Den Vel's ide. 13, 32 hat I.Jc entweder ausgelassen
odeI' lioch nicht vorgefnnclen, vg1. Act. 1, 7. Den paranetischen
SchluB nlc. 13, 33-37 hat er dnrch einen anderen ersetzt. nIit
groBem Nachdruck wird in 21, 35 betont, daB clie Parusie del'
ganzen ,Yelt gilt, wie in 21, 26 del' olxoup.sv"'1.- mit Jerusalem
und dem heiligen Lande hat sie nichts Spezielles mehr zu tun.
2:1'a.{}~vo.t Ep.7rpocrD~v (21, 36) bedeutet: VOl' den Richtstuhl gestellt
werden odeI' treten.

§ 69-72. Le. 21, 37-22, 13.
Er war abel' die Tage im Tempel und lehrte, die Nachte
verbrachte er clrau13en auf dem sogenannten Ulberge, 38 un d
lllorgens friih kam alIes Volk zu ihm, ihn im Tempel zu horen.
22, 1. Das Fest· del' ungesauerten Brode stand alJer bevor,
welches Pascha genannt wird. 2l'nd die Hohenpdester und
die Schriftgelehrten suchten nach Mitteln und 'Vegen ihn lllllzubringen, denn sie fiirchteten sich vor deln Yolk.
3Und der Satan fuhr in Judas den sogenannten Iskal'iotes,
einen aus del' Zahl der Zwolfe, 4 und er ging und beredete
sieh mit den Hohenpriestern und Hauptlenten, wie er ihn in
ihre Hand liefern konnte'- 5Uncl sie waren froh und versprachen ihm Geld zu geben. 61Jnd er sagte zu und suchte
Gelegenheit, ihn zu iiberliefern, ,yenn er nicht von del' Menge
umgeben ware.
7Es trat nun der Tag del' unges~luerten Brode ein, an
clem das Paseha geschlachtet werden' muBte. BUnd er trl1g
Petrus und Johanne8 auf: geht und richtet uns das Pascha
v
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an, daB wir es essen. 9 Sie fragten ihn: wo sollen wir es anriehten? lOEr spraeh: ,¥" enn ihr in die Stadt hineinkolluut,
wird eueh ein :Mann begegnen, del' einen Krug \;Y assol' tragt;
dem folgt in das Haus, in das er eintritt. 11 U nd sagt deln
lIerI'n des Hauses: del' 1\ieister Hi13t dir sagen: wo 1St mein
Quartier, c1a ieh das Paseha esse mit llleinen Jiingern? l:!Und
er \vird eueh ein groBes Obel'zimmer- zeigen, III it Teppiehen
belegt; da riehtet an. 13Sie gingen hin, und fanden es wie
er ihnen gesagt hatte, und riehteten das Paseha an.
21, 37. 38 wie :Me. 11, 19. 1e begnifgt sieh mit del' a11gemeinen Angabe ulid erwahnt das besonc1ere Ans- und Eingehen
an jedem einzelnen Tago nieht. Bethania als Aufenthalt J esu erwKhnt er in del' Passionsgesehiehte nirgends.
,
22, 1. 2 woieht von ~ie. 14, 1. 2 abo "Das Paseha ~lnd die
Azyma" wird inkorrekt verandert in: das Fest del' Azyma, welches
Paseha heiBt. "TIber z\yei Tage" und "nieht mll Fest, daB kein
Auflauf entstehe" "\vird ausgelassen, um don "Tidersprueh zu verllloiden, daB Jesus naeh dem Folgenden doeh mll erst.en Festtage
hingeriehtet wird. Es ist .wiehtig, daB lie diesen \Vidersprueh empfunden hat. Den § 70 (Me. 14, 3-9) iibergeht er ,mit Hiieksieht
auf 7, 34ss.
22, 3-6 ist eine freie \Viedel'gabe von Me. 14, 10. 11. Del'
Satan spielt aueh in 22, 31 ein. Zu rJ.1:EP (22, 35) s. BlaB § 40, 6.
Uber clie utpCl.tYJ,,(o{ vgl. 8ehiirer 3 2, 265 s.; sio fehlen hier in D.
22, 7-13 getreu naeh l\fe. 14, 12-16, mit nul' unwesentlichen Anderungen. Die zwei Jiinger (Me. '14, 13) sind bei Le
Petrns und Johannes. Da8 cbs raseha. auf den ersten Tag dol'
Azyma mIlt (22, 7), ist riehtig, wenn del' Abend und die N aeht
don Tag el'liffnot. Vgl. 22,34.61: houte, bovor del' Hahn: krKht.·

§ 74. 73 Le. 22, 14-23.
lind als clie Stundo kam, setzte er sieh zn Tisch und die
Apostel mit. ihm. 15Un er spraeh zu ihnon: :Mieh I~at herzlieh
verlangt, dieses Paseha. ]nii 3ueh zu essen, bevor ieh Ieide;
1 Gdonn ieh eage eueh, ieh werdo os nieht ]nehr essen,
bis es
gog essen wircl im Hcieho Got.tes. 1 TUnc1 er nallln den Kelch,
clan kte und spraell: N ehmt den und t.eilt ihn unt.eI' ouch;
] B donn ieh sage euch, leh ,verde von nun an nieht. mehr von
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clem Gewii.chs cles 'Yeinst.ocl\s trinl\en ~ bis das Reich Gottes
kOlllmt. ::1 Doeh siehe, die Hand dessen., del' mich yenat, ist
mit 111ir auf clem Tisch. :!2 Del' ilIenschensohn o-eht
zwar
o
dahin, wie es bestimmt ist, doch wehe denl nIenschen, clurch
den er yerraten wircl. ~3l-;-nd .. sie beo-annen
hin und her zu
u
reden, weI' Yon ihnen es ware, del' dies tun ~.Yiircle.
[19Und er 11<111m Brod:" clanlde und brach und gab es ihnell
und sprach: 20 das ist. Inein Leib, del' flir euch gegeben wird~
clas tut zn meinen Gedachtnis. :!°l'nd ebenso den Kelch nach
clem Essen und sprach: diesel' Kelch ist del' neue Bund in
meinenl Blut~ das fill' euch vergossen wil'd.]
22, 14. Le nennt. die Z,yolf (Mc. 14, 17) die Apostel. Den
§ 74 (~Ic. 14~ 18-21) stellt er hinter § 73 (22, 21-23).
22, 15-18. Lc hebt geflissentlich hervor, daB das Abendmahl
clas Pascha war - was er durch die Auslassungen in 22, 1. 2
yorbereitet hat. DaB Jesns nicht bloB sein Verlangen nach deIn
Pascba ausspricht, sondern es auch \Yirklich mit den Jiingern illt,
unterlaBt er zu sagen, weil es sich yon selbst versteht; gerade so
mgt er in 22, 17. 18 nicht hinzu, daB del' ,Vein wirldich getrunken
wnrc1e. An 'das Essen des Pascha wircl ein ganz analoger Spi'uch
geknllpft, wie an das Trinken des "'eines (22, 18); iiberhaupt ist
22, 15. 16 ganz konform mit 22, 17. 18. Das letzte PasclHtlnahl
ist die Vorstufe zunl ~Iahl im Reiche Gottes. Die Lesart f;pttlO'~
(D) statt -rrhipwO-fi in 22, 16 ven1i ent den Vorzug: ein -wesentlicher
Fnterschied des 8innes besteht nie-ht.
DaB der Bericht Lc. 22, 14-18 clem Bericht JIc. 14, 22-25
entspl'echen solI, erhellt nanlentlich nus clem vollig identischen
SchluB (Lc. 22, 18. nIc. 14, 25). Abel' die Unterschiede sind sehr
groB; daI'iibeI' ist bereits iln Kommentar zn l\Ic p. 123 s. gehanc1elt.
Del' Akt weist bei Lc keine Spur von fester liturgischer Form auf,
e1' ist rein historisch, das letzte Paschamahl. Es wird ausdrilcklich
gesagt, daB es das letzte sein und auf Erclen nicht mehr wiederhoH werden solIe, sondern nul' iIn Reiche Gottes, auf h6here1'
Stu:e. Von clem Hingeben des Fleisches und Blutes ist gar lceine
Rede; in 22, 27 ss. wird viehnehr die Ic1ee del' Diakonie .J esu he1'vorgehoben, und als oto.O-~y.Yj das Essen und Trinken im Reich Gotres.
Natiirlich hat diese auBerorc1entliche Verschiec1enheit AnstoB
hervorgeI'ufen. In 22, 19. 20 ist dannl1 yon spKterer Hand die gewohnliche Darstellung nachgetragen, uild zwar mit den 'V orten
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des Paulus (1 Kor. 11, 23-25). Abel' vollig unvermittelt und vol1ig
post festu~ll - es kanll doch nicht eill :Mahl sofort auf clas andere
gesetzt und zweilllal gegessell und getrunken werden. Dazu kommt
die Unsicherheit del' Uberlieferung des Textes. Auch hieriiber ist
schon zn :Mc das notige beIllerk~ ,vorden. Del' Hauptbeweis fill'
den Paulinisrnus des Lc steht auf sehr schwachell FiH3en.
22, 21-23 schlieBt an 22, 18 an.' Bei Lc redet Jesus nul' iIn
allgemeinen von Verrat, er nennt oder bezeichnet .den Verrater
nicht, so daB clie Szene Init dem Gefrage dei- Zwolf unter einanc1er
schlie13t, wer- es wol sein nloch teo Auch llnterbricht die 'Veissagung den ZusaIninenhang nicht, sondern kommt erst am Ellde.
Abel' diese Umstellung soIl doch die Unterscheidung. zwischen
Pascha und Abendnlahl beseitigen, clie bei l\Ic durch die Einschiebllng von § 73 VOl' § 74 bewirkt wird. Uberhaupt , wird die
Yersion des A bendmahls bei ~c nicht die urspriingliche sein, so
geschickt sie auch ist. Die aes :Mc wird durch l\it und Paulus
bestatigt. Lc hat sie (von l\Ic. 14, 25 aus) umgefol'lnt, um clas
Abenclmahl ZU111 Pascha zu l11achen - was dem l\lc trotz allem
nicht gelllngen ist.. Er hat. clas getan denl Zusammenhang del' El'ztihlilng zu lieb, a bel' vielleicht auch zu denl Zwec1c, eine Fortsetzung del' jiiclischen Paschafeier seitens del' Christen zu bekampfen.
Dieses Pascha soUte clas letzte sein und bleiben, bis zum Eintl'itt
des Reiches Gottes. Das gemeinsanle Broclbrechen del' Christ.en
wircl dadurch nicht angetastet., da es einen ganz anderen Ursprung hat.
S
n --,.;..;
')~ 94" -38 . S
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Es entstancl abel' auch ein Zan k unter ihnen, werder
gr()J3te seL 25 Da sprach er zu ihnen: Die Konige del' Volker
schalten mit. ihnen, und ihre Gewalthaber werden ,\r oHiHer genaunt. 26ThI' abel' nicht also; sondern del' GroBte unter euell
sci wie del' .J ilngste, 11 nd clel' Oberste wie del' Bedienende.
2i Donn "\ror jst mehr,
del' zu Tisch siLzt odeI' del' bodient,?
1hr meint: cler zu Tisch ~itzt? Abel' ich selbeI' bin untoI'
ench wio del' Bec1ienende. 28Jhl' jedoch seiel die, die mit. mil'
in meinen Vel'SUCh1111gen ausgeha.rrt haben, 2!lnnd ich Ye1'mache euch llel'rscha.ft., wie mil' mein Vater, 30 S0 daB ihr nil
l1lCinClll Tische in meinem H.eich essen uncl trinl\C1l soIH., und
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auf Thronen sitzen, um die zwolf Stiim1ne Israels zu regleren;
31Simon Simon, (ler Satan hat beO'ehrt euell zrt siehten
wie ,Yeizen, 32ich aber habe fill' dieh gebeten, daB dein
l-ilaube nieht allsgehe, und ,'\'cnn du clich zuriiekgefllnden hast,
so starke deine Briider. 33 Er sagte zu il11n: 113IT, 1nit dir bin
ieh berelt, aueh in Gefangnis unn Tod zn gehn. 31 Er spraeh:
iell sage dir, Petrus, del' Hahn wird heute nieht krahen~ ehe
dn mieh dreimal yerlengnet uncl gesagt hast.~ du kenntest
mich nieht.
3st"nd er spraeh zu ihnen: als jeh euch ohne Beutel und
Tasche und Schuhe aussandte, hat eneh da et,,:as gemangelt?
Sie sagten: niehts. 36Er spraeh: aber jet.zt, ,vel' einen Beutel
hat, del' nehme ihn~ und wer kein Sehwert hat, yerkaufe
seinen :Mantel und kaufe ein Sehwert; 3; clenn jeh sage euch,
dies 'Yort der Sch1'ift muI3 an l)1ir erflillt werden: und er
ward unter die lJbeltKter gereehnet - denn das tiber mieh Ge- :"
sagte kommt (jetzt) zu Ende. 3sSie abel' sagten: es sind zwei
Schwerter da. El' sp1'aeh: es langt..
22~ 24-30 entsprieht dem § 53 C~Ie. 10, 3n-44), den Le an
seiner Stelle ausgelassen hat, ist jedoch aus anderer Quelle geschopft, yon der in nIt. 19, 28 eine Spur sieh zeigt. Die historisehe
Eillleitung von den Zebedaiden fehIt, bis auf einen Rest, den Zan k
del' Jiinger (22, 24). Das OtC.OWYEty ist ganz andel's und zwar deln
Sinn des 'Yorts viel entspreehender gefaBt, als in ~Ie. 10, 44. Das
Beispiel dazu ist nieht der Tod Jesu, sondern sein Abendmahl,
bei dem er den J iingern aufwartet, d. h. ihncn zu essen und zu
trinken gibt. Naeh Johannes (13, 1-11) wascht er ih11cn sogar
die FiiBe - das ist eine Vel'scharfung der Ot'1.Y.f)v{fJ., abel' clie Auffassllng del' Bedeutung des Abendmahls bleibt die gleiehe.
22, 27. Jesus sagt: mein Beispiel zeigt, daB, im- Gegensatz
zu der gewohnliehen nIeinuncrb' der Bedienende der Gr08e1'e ist.
Del' iibliehe Text, cle1' aueh yon del' Syra S. bestatigt wil'd, gibt
einen gnten Sinn und ieh habe ibn yorgezogen. In D heiBt es in
Vel's 26 b und 27: "del' Oberste solI lieuer wie del' Bec1ienencle
sein als wie der zu Tisch Sitzende; denn ieh seIber bin in eure
fIlitte gekommen nieht als zu Tisch Sitzender, sondern als Bedienenc1er, und ihr seid gewachsell in meinem Dienst [wie der Bedienende].". Die Erweiterung del' zweiten Halfte von Vers 26
<:)

'.
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hangt 111it del' Auslassung del' e1'sten HKIfte Yon Vel's 27 zusmnmen;
del' Sinn wi I'd dadu1'ch nicht verandert. :Merkwilrdig abel' ist das
Plus alll Schlusse:. ih1' seid gewachsen in meinen1 Dienst (vgl. D.
:l\It. 20,28). In 111einem Dienst IniiBte nach dem Voraufgegangenen
bedeuten: dadllrch, daB ieh euch cliene. Es soIl abel' wol bec1euten:
daclurch daB> ihr mil' dient. BlaB ist eineln Anfall von Inspiration
erIegen und hat unter Benutzung von allerIei Spreu nach eigeneIll
Ermessen einen fun kelnagelneuen Text geschaffen.
22, 28. Die Apostel habon es verc1ient, so, Yon Jesus behandelt
zu werden - wie jene treuen Knechte in 12, '37. Die Versuchungen
sind auBere VeI'fo]gllngen und Leiden, von denen hier yorausgesetzt
wird, daB sie J esu schon widerfahren sind. Nul' die Zwolf haben
mit Jesus ausgehalten, und eben clannll sind sie selegirt. Das
Lob gebilhrt ihnen freilieh nach :Mc nicht, und aueh bei ~e wirc1 es
hernach (22, 31-34) etwas eingeschrankt.
2~, 29. 30. Den Teilneh~mern cnll Abenclnlahl, den Zwolfen,
v e r 111 a c h t Jesus zugleich die Teilnahme arll lllessianischell Mahl
und eine herrschende Stellung ·im Reiche Gottes odeI' Jesu (in D
fehIt !-lOU hinter 't-{l ~C{(it)\s{q. 22, 30). Das auffallende VerbUlll in
22, 29 ist ohne Zweifel ill1 Hinbliek auf nic. 14, 24 gewahlt; clie
Otcl.O~y.YJ ist abel' nieht a]s Bund, sondern aIs Yennachtnis (Testament)
aufgefa8t. Das Objekt ~C{ut/\c{c{Y gehort auch zu ow't{~cvat. Ohne
Artikel (22, 29) bedeutet es Herr s eh aft, mit dem Artikel (22, 30)
(1 as Rei e h. Dbor den letzten Satz yon 22, 30 vgl. zn l\it. 19, 28.
22, 31-32 ist. ein linlitirender Naehtrag zu dem in 22, 31
(Ion Apostoln ert.oilten ehrenvollen Zeugnis. Ganz' tadellos haben
sio clie Vorsncllllng dos Satans doeh nieht bostanden. Sie sind
gestrnud1elt, Petrus Yoran. Doeh hat Petrlls sich auf clas Gebet Jesll
(in1 Himmol?) wieder aufgeriehtet. Er hat das zuerst getan und
dann aueh den Glauben del' anderen wied~r belebt.. Es sehin1lDert
ganz douUieh die Tatsaehe durell, daG Petrus zuerst, den Auferstallclonen o:esehaut hat. unc1 c1adnreh dol' Becrriinder des Eva.ngol iums und dol' Gemeinde geworclen ist. Seine ~Varnung veI'wandeIt
sieh in eino (dol' Sit.uat.ion wogen imperat.ivisch ge[aBto) Anerkennung,
die hint~r c1erjonigon in Art. 1(5, 17-10 nieht zuriickstoht., obgleieh sie
[einor 1St.. l1hcrhanpt ragt Petrus boi Le nicht minoor he1'vo1', wie
bei l\It., u nel woi t. sUi.rkcr als bei 1\f e, clem angobliehen Potrine!'.
22, 33-35. Die 'Voissagung dol' Verleugnung Potri, vorher
(22, 31) goistreich angerleut,et, wiro hier in cliirron 'Vorten wiocloru
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holt, Jlach § 75 (~Jc. 14,26-3]). Von del' Flucht del' Jilnger
11,lCh GaliHla yerhutet abel' nieht~, I.c erkennt sie nicht an (22, 53.
23, 4£). 24-, 138S.). Er redet. wie ~H nul' yon ein el11 Hahnenschrei;
"del' Hahn wircl heute nieht l\:rKhen" scheint sogar in 22, 3-:1: weiter
niehts zu bedeuten als: noeh YOI' Tagesanbrneh. ,Vas es auf sich
hat, claG hier in oer Anrec1e nieht 111ehr Simon (22, 31), sonc1ern
Petrus gesagt "\yirc1, kann jeh nich~ sehen.
22, 35-38. Del' Yers 36 soIl clem Yers 35 widersprechen,
muG also in del' selben Sphtil'e liegen uncl sieh ebenfalls auf die
Allsrilstnng fill' ~lissionsreisen beziehen. Dazu st.immt del' 'Yort.laut: nehmt Geld und Hanzen mit. null \yenn ihr kein Schwert
habt., so kauft eins um jeden Preis, sei es auch gegen Dahingabe
des Oberkleic1es. Es steht durchaus nieht da. was obedHichliche
Exegeten herausgelesen haben: verkauft Geld uncl Ran~en und
~Iantel und kauft euch dafiir ein Schwert; Cl.lPSlY hei13t nicht verkaufen und Geld kann man nicht yerkallfen. Das Schwert pa8t
auch reeht wol zur Ausrilstung fiir eine weitere und genihrliche Heise
auf unsicheren 'Vegen. 'Yie kann nun abel' die Aufrorderung, sich
voll unel wehrhaft fur die Reise auszuriistcn, begrilndet werden
dul'ch die Todesweissagung (22, 37)? Ich sehe es nicht. Andererseits pa13t auch 22, 38 nicht zu 22, 36. Nach 22, 36 soIl sich in
Znkunft jeder ein Schwert kaufen; nach 22,38 sind z\yei Sch wel'ter
zur Stelle, und sie dienen nicht, neben Geld nnd Ranzeu, ZlJr
Heiseausl'ilstung, sondern zul' augenblicldichen Gegen\\-ehr gegen
c1rohencle Todesaefahr
- weaen
22, 37. A bel' wil'klicher Znsammeno
0
hang besteht auch nicht zwisphen 22, 38 und 22, 37. In 2~, 37
llei13t es: schriftgema13 n1u13 ieh sterben; in 22, 38: hier sind zwei
Schwerter. ,Vie pa13t das? soIl en die z\yei Schweder der gottlichen
Notwendigkeit in den A1'n1 fallen?
Es lieaen
also drei in ,Vahrbeit ineohiirente Passus VOl', die
o
<loch in Beziehunao zneinander 0aesetzt sind; Vers 35. 36, Vel'S 37,
und Vel's
'Vas ist del' Ausgangspunkt? Vermutlich Vers 38,
del' auf 22, 49 ausschaut. Dann mii13te in Yers 37 ul'spl'ilnglich
llicht, die Notwendial{eit
del' Schrifterfiilluug gestanden
o
.. haben, sondern die Ankilndigung del' Gefahr eines heimlichen Uberfalls. Die
Jilnger meinen sich dagegen mit zwei Sclnvertel'n "wehren zu konnen,
die in ihl'em Besitz sind. Diese ~dittel sind Hichel'lich ungeniigend,
Jesus erkHirt sie abel' in schmerzlicher Resignation fli.r ausl'eichend,
und la[3t die Jiinger gewahren. Die Verse 36. 36 sind zuletzt hinv
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zugekommen, sie griinden sich auf die Reiseinstruktion der Apostel
und sind also spateI' als diese. In welcher ,Yeise Lc sie mit dem
lTolgenden hat verbinden wollen, HiBt sich schwer el'111ittelu; nul'
die Anknilpfung ad vocem S ch wert ist IdaI'. "Man konnte die
Absicht einer Ausgleichung des ,iViderspruchs annehmen, daB Jesus
friihe1' sogar Geldbeutel und Ranzen verboten hat und jetzt plOtzlich
Schwerter erlaubt. Dazu paBt f1'eilich die Frage !-L~ 1:lYO~ 6cr1:cp"~crc{1:S
schlecht, und neben Gelc1beutel und Ranzen hatte dann del' Stab
nicht fehlen dii.rfen, weil diesel' den besten Gegensatz zum Schwert
bildet. ~ian wiirde vielmehr erwarten: habe" ich euch nicht ehedelll
untersagt, auch nul' einen Stock zu fii.hren? nunmehr aber'gebiete
ich euch, sogar Sch,,~erter anzuschaffen. Vielleicht hat Lc dies
abel' doch im Siune gehabt und nul' nicht gewagt, den illl11 schon
vorliegel!den ,Vortlaut clarnach ull1zugestalt.en. Sehr ahe und sehr
junge Elelllente erscheinen ofters bei illIn gelnischt, ohne dan del'"
Versuch glii.ckt, sie in innereD. Konnex zu bringen.

§ 7G. 77. Le. 22, 49-53.
Unel er ging hinaus auf den Ulberg, nach seiner Gewohnheit und auch seine Jiinger folgten ibm. 40 Als er abel' a"n
clie Stelle kam, sprach er zu ihnen: betet, daB ihr nicht in
Versuchung kOllllnt. .J1 Und er entfernte sich von ihnen et"\ya
einen Steinwurf weit und beugte die Knie und betete: 42 Vater,
wenn dn wiUst, so laB eliesen Kelch an 1nir vorii.bergehn; doch
nicht luein, SOndeI'll dein 'Ville geschehe. [ 43 Ein Engel vom
I-Iimmel abel' erschien und stiirkte ihn, 4 t und in Toc1eskampf
geraten, betete er inbrunstiger, und seine Schwei13tropfen waren,
wie wenn Blutstropfen auf die Erde fallen]. 45Und er stand
auf vom Gebet und kam zu seinen Jungern und fand sie eiogeschlafen VOl' Betriibnis. 4GUnd er sprach zu ihnen: was
schlaft. ihr? st.eht auf unc1 betet, elaB ihr nicht in Versuchung
kommet.
" 47])a. er 110ch redot.o, erschien ein Ha.ufe, unel einer von
den ZwoJren, mit. Nmnen Jurias, ging yoraus und trat auf Jesus
zu, ihn zu kii.ssen. .18,Tesus abel' sagte zn ihm: Judas, mit
einem Ku.8 V01'l'[itst elu clen ~ienschensohn? 49 Als 11un seine
Beglei t.er sa.hen, W:18 "werden wollt.e, sa.gten sie zu clem HOITn:
sollenwir mit dem Schwert dreinschlagen? 5°U"nc1 einer von ihneu_!
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sehlng nach clem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das
rechte Ohr abo 51Jesus abel' hub an und spraeh: laDt es dabei
bewenden, f"nd 'er rii.hrte das Ohr an und heilte ihn. 52Und
er sagte zu den herangekommenen Hohonpriestern und Tempelhanptleuten und Altesten: "~ie gegell einen Hauber zieht ihr aus
lllit Selrwertern uncl Stocken? 53 Da ieh taflHiO'lieh bei eueh
im Tempel war, habt illl' die Hand nieht. gegen 111ich ausgestreekt. Abel' clas 1st, eure Stunc1e unc1 euer nlaebtbereieh:
die Finsternis.
22, 39. Le vereinfa:eht (len § 70, Jesus betet nul' eill1llal und
finclet aueh die Jii..nger nul' einlllal sehlafen. Yermutlich 'will Le
Ilie Jiinger scbonen, wie aus 22, 46 erhellt: sie waren YOI' B et rii b n is eingesehlafen. Ka-ro: -ro sOo; weist zurii.ek auf 21, 37 S.
~ach dieser allgemeinen Angabe kann sieh del' Leser beliebig viele
,Yechsel von Zeit und Ort dazu clenken; ausdriiddich envtlhnt
wird ein Ortsweehsel nul' an diesel' Stelle, sonst nieht, aueh 21, 5
und 22, 14 nieht.
22: 40 Le nennt Getbsemane so wenig \vie Golgat.ha. Er hat
cine wahre Scheu YOI' Ortsnamen, namentlieh vor solehen, die seinen
Lesern unbekannt sind und fremdartig klingen. Abel' Ed -rot) -rorwu
geniigt c10eh nieht~ man yermiEt einen Relativsatz. Die Versuelnmg
ist aueh hier die an8ere Gefahr; es sol1 um ihro Abwenchmg gobet,r,t werden. In ,Vahrheit erliegen ihr die Jiinger, indem sie I1iehen
und abfallen.
22, 43. 44. Die beiden Verse fehlen nieht blo13 1m Vatieanus
unel im Sinaitiells, sonclern aueh in del' Syra S., WaIll'encl sie in
del' jiingeren Syra C. stehn. Diesel' Umstanc1 maeht es sehr wahrscheinlieh, daB sie spateren Ursprungs sin<l. Das Yerhaltnis von
Syra S. und C. zeigt sieh bei 23, 10-12 ebenso.
22, 45. Die J linger soIl en . aufstehn, urn zu beten; nieht, weil
del' Verrater schon herankommt.
22,47-53. Den § 77 verkurztLc nul' teilweise. In del' Auslassung
des naekt fliehenden JiinO'linO's
trilrt er mit Mt ZUSa1llll1en; er HBt
\:)
b
abel' aueh die FIueht del' Jiinger ii.berhaupt aus, vg1. zu 22, 33-35.
Er libergeht ferner in 22, 47 die Ang.l be, daB del' Haufe bewall'net
und daB del' KuB ein verabredetes Zeiehen \yar, \yeil beic1es aus
dem FoIgenden von selbst sieh ergibt. Unter clem Haufen denl{t e1'
sich aueh die Syneclristen anwesenc1 (2~, 62), da die Frage J esu,
warum man nicht ofi'entlieh, sondern heimlieh gegen ihn vorgehe,
L.

L..
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an diese geriehtet zu sein seheint. Das V,T ort J esu an J ndas
(22, 48) fiigt er hil1zu, abel' andel's als :Mt (26, 60), und erweitert
aueh den bereits dureh 22, 38 vorbereiteten Passus Y0111 Abhauell
des Olues (22, 49-51) in anderer vVeise als Mt. Die Jiinger,
fragen Jesus um Erlaubnis, einer von ilnen (Me. 14, 47: eiller del'
Allwesenden) haut zu und trifft das I'eehte (6, 6. Mt.. 5, 29) Ohr,
Jesus heilt es wieder. Eigentiilnlieh ist del' Anssprueh aIn SehluB
von 22, 53; 'tau G'xo'too; muB Genitivus epexeg. sein lind ebenso\liel
bedeuten, wie del' Nolnillativ 'to G'xo'to; in D, del' iibrigens den Y 01'zug verdient. DaB nieht das abgehauene Ohr a,ngesetzt wird, sondern ein neues entsteht, tritt in D (22, 51) deutlieher hervor als
in dem gangbaren Texte.

§ 78-81. Le. 22, 54-71.
Als sie ihn abel' fest.genolInnen hatten, fiihrtel~ sie ihn in
das Haus des Hohenpriesters; Petrus abel' folgte yon ferne.
55Und sie ziindeten im Hofe ein Feuer an, und setztell sieh
darum, und Petrus lnit ihnen. 56Da sah ihn eine :M:agd ll111
Feuer sitzen, faBte ihn ins Auge und sagte: del' war aueh lnit
ihm. 57Er leugnete abel" und sagte: ieh kenne ihn nieht,
~Veib! 5BKurz darauf sah ihn ein anderer und sagte: du bist
aueh einer VOll ihnen. Petrus sagte: nienseh, ieh bin es nieht.
59Und es lag etwa ehle Stunc1e dazwisehen, da versieherte ein
anderer: in ~y ahrheit, aueh del' war nlit ihm, 1st er doeh ein
GaliHier. GOPetrus abel' sagte, nienseh, ieli' weiD nieht., was du
sagst. Und alsba.1d, wKhrend er noeh rec1ete, krKhte del' Hahn.
61 Und del', Herr wandte sieh unl und sah Petrus aD, und or
goc1aehte cles ~Vort.es des Herrn, wie er zu ihm sagte: ehe del'
Hahn heute kriiht, wirst du mieh dreimal verleugnen. [ G2 Und
cr ging hinaus und weinte bitterlieh.]
G3Uncl die 1\iiinncr, dio ihn festhielten, trieben ihren l\iutwillen mit ihm, seh] ugen ihn, G·J naehdeI11 sie il1111 das Gesieht
verhilllt hatten, und fragtell dann: weissag, weI' es ist, del'
dieh geschlagen hat! 6:> Und viele andere LKsterungen sagten
sie gegen ihn.
GGUnd als es Tag wurcle, trat clie Altestensehaft des
Volkes ZllSanllnen, clie ITohenpriester und Sehriftgelehrten. Und
sie fiihrten ihn VOl' illr lloehgerieht, 67 und sagten: bist clu
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del' Christns? sag es uns. Er sprach zu ihnen: wenn ieh es
eueh sage, glaubt illr es nieht; 6s nn d wenn ieh frage, antwortet ihr lnir nieht; 69 yon nun abel' wird del' niensehensohn
sitzen zur Reehten derKraft Gottes. 7°Da sagten aIle: du
List also del' Sohn Gottes? Er spraeh zu ihnen: ihr sagt, daB
ieh es bin. 71 Sie sagten: was brauehen wir noeh Zeugen?
wir haben es ja aus seinern eigenen 1\1 unde gehort.
An § 78 (22, 54. 56) sehlieBt Le sofort den saehlieh dazu gehorigen § 81 (66-62, die Verleugnung Petri) an, del' bei l\Ie den
Zusarnmenhang unterbrieht, fahrt dann mit § 80 (63-65, l\lishancllung dureh die Schergen) fort, und Lringt nun erst den § 79
(66-71), so daB dann auf die Szene YOI' dem Synedriulu sofort
die Szene YOI' Pilatus folgt.
.
22, 61. Jesus seheint ebenfalls drauBen Val' dem Hause zu sein
und dart festgehalten zu ,yerden (22, 63).
22, 62 fehlt in einer Anzahl von Veteres Latinae, ist aus nit
in Le eingedrnngen und yon BlaB nlit Recht gestriehen. Ieh habe
mieh also zu l\It. 26, 75 vergeblieh geplagt.
22, 63. 65. Inclern diese Verse Val' und nieht hinter 22, 66
bis 71 stehn, ergibt sieh, claB Jesus nieht Val' Gerieht mishandelt
wird von den Syneclristen, sonclern schon frilher drauBen yon den
Sehergen. V gl. inl iibrigen zu Mt. 26, 67, 68 und l\Ie. 14, 65.
22, 66-71 (l\Ie. 14, 65-64). Von Lasterung Gottes d. h. des
Tempe1s ist bei Le keine Rede. Das Verhor der Zeugen, die auf
Lasterung befragt werden und auf Lasterung aussagen, falIt ganz
weg; die AuBerung 22, 71 wird so verstanden, claB Zeugen iiberhaupt llberfliissig und nicht zu vernelnnen seien. Die Allklage
riehtet sieh nul' auf den Ansprueh del' l\lessianit~it und kommt infolgedessen leieht ZUlU Ziel; die U mstKncle, die dennoeh gemaeht
werden, sind eigentlieh unnotig. :Mit anderen ,Vorten hat Le den
Kern von § 79 faln'en lassen und sieh lediglieh an den spateren
Einsatz (Me. 14, 61. 62) gehalten. Aueh in 23, 35 korrigirt er
demgemaB; s. den Komlnentar zu l\'le p. 132s.
22, 66. TIber die Zusammensetzung des Synedriurns kommen
bei Le eigentiimliehe Angaben vor. In 22, 62 (22, 4) werden
neben den Hohenpl'iestern und Altesten die Tempelhauptleute genannt, die doeh auch unter den Begriff del' &pXtEPEt~ fallen llluBten,
so wie er in den Evv. gebraucht wire1. . In 22, 66 seheint Presbyterium del' N arne del' Behorde zu sein, die aus Hohenpriestern
. Wellhll.usen, EVll.ng. Luene.
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und Schriftgelehrten besteht, wahrend Synedrium Bezejchnng des
Gerichts. - DaB das Subjekt von dTC"~)'Cqf)V in Ae~(Qv-r8; (22, 67) sich
fortsetzt, geht nicht mit rechten Dingen zu.
22, 69. Dadurch, daB ihr mich jetzt totet, werde ich zunl
l\'fessias in Kraft und nehme Ineinen Sitz zur R.echten des Vaters
eln. Die Fonn des Ausspruchs ist von Lc vereinfacbt.

§ 82. 83. Le. 23, 1-25.
Und sie erhoben sich allzuhauf und fiihrtell ihn vor
Pilatus. 2Und siebegannen ihn zu verklagen: diesen haben
viTir befunden als einen Verwirrer unseres Volks, del' verbietet,
dem Kaiser Steuer zu geben und sagt, e1' selbeI' sei Christns,
IG5nig. 3Pilatus fragte ihn: du bist del' Konig del' Jtiden?
Er antwortete: d u sagst es. 4 Pilatus sagte zu den Holienpriestern und del' :Menge: ich ';finde keine Schuld all: diesem
:Menschen. 5 Sie abel' sagten Hoch dl'ingender: er ri:ihrt das
Volk auf Illit seinem Lehren in. ganz Judaa, yon GaliHia an
bis hier.
GAls Pilaius das harte, fragte er, ob del' .:Mann aus
Galilaa ware, 7 und da er erfah1'en batte, daB er aus dmll Gebiet des Bm'odes war, schickte er ihn zu Herodes, del' in
diesen Tagen gleichfalls in Jerusalenl war. sHm'odes abel'
freute sich sehr, Jesus zu sehen, denn er wii.nschte es schon
lange, weil er von ihm gehort hatte und hoffte, ein Zeichen
von ihm zu sehen. 9El' riehtete nun Inanehe Fragen an ihn,
erhieIt aber auf keine eine Antwort, [ l °Und die I-Iohenpriester
und Schriftgelehrten standen und verlclagten ihn heftig.
1) Hm'odes abel' mit seinen Trabanten verachtete und verspottete
ibn, und sehiekte ihn mit einem praehtigen Kleide angetan
zuriick zu Pilatus. 12 Auf den Tag wurden Herodes und
Pilatus· sich freund, denn vorher standen sie nicht gut mit
einander.]
13Pilatus nun berief die Hohenpriester und die Oberen und
das Yolk und sagte zu ihnen: Ihr habt diesen :Menschen vor
mich gebraeht: als verhetze er das Volk, und ich habe ihn in
eurer Gegenwal't verhort und nicht gefunden, daB ihm etwas
zur Schuld fallt, wa.s illr gegen ihn vorbl'ingt; 14 ebenso aueh
Herodes nicht, zu dem ich ihn namlich geschickt habe. Und
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wirklich bat er nichts Todeswii.rdiges getan, 16 a180 will ieh ihn
zii.c.htigcn und 1051a8sen. 18 Sie abel' schrien aIle zusammen:
ranm diesen "eg und gib Bm'abbas los - 19der ,yar wegen
Aufrnhrs in del' Stadt und wegen nIordes ins Get'ingnis ge,Yorfen. 2°Noch einnla1 spraeh sie Pilatus an, in del' Absieht
J eSU8 loszulassen. 21 Sie abel' riefen dagegen: ].~reuzige, kreuzige
ihn. n Znm drittenmal sagte er zu ihnen: was hat diesel'
denn Bases getan? ieh finde keine Todessehuld an ihm, will
ihn also zii.chtigen und loslassen. 23Sie abel' lagen (ihm) an
mit lautem Gesehrei und yerlangten, daB er geIueuzigt wiirde.
Dnd ihr Gesehrei sehIug dureh, 2~und Pilatus entsehied zuletzt, daB gesehehen sollte, was sie verlangten. 25Und er lieB
den wegen Aufruhr und nlord Verhafteten, den sie sieh ausbaten, los; Jesus abel' gab er ihrem ,Yillen preis.
23, 1-5 (l\Ic. 15, 1-5). Das Verhor VOl' PiIntus folgt bei
Le saehgemaB uUlllittelbar auf das Yerhor vor dem Syuedrium, <tIn
fruben nlorgen. Er gibt den Inhalt del' Anklage an, iiber den ~Ie
sehweigt, und zwar in einer ,Yeise, die auf den Romer Eindruek
lllaehen konnte (23, 2). Pilatus wiederholt seine Frage nieht, da
Jesus sie ja rund bejaht; zum Sehlu£ sprichf er den Hohenpriestern
seine Uberzeugnng yon del' Grundlosigkeit der Anklage aus, und
diese begrii.nden sie noch einmal ausfii.hrlich - andel'S als bei ~Ic.
Uber Judaa 23, 5 vgl. zu 4, 44.
23, 6-12 ist ein Zusatz des Lc, angeknupft ad vocem Gali1aa (23, 5), vol'bereitet durch 9, 9 (e1" wol1te ihn gerne sehen).
Die Verse 10-12 fehlen in der Syra S. und sind eine spatere
,Vucherung; s. zu 23, 15.
23, 13-25 (nrc. 15, 6-15). Nach del' Unterbrechung durch
. den Einschub 23, 6-12 beruft Pilatus die Anklager noch einmal
zusammen. - Pilatus wird von Lc und nIt starker entlastet wie
von nrc, dazu nluB bei Le auch noch Herodes die Unschuld Jesn
bezeugen. Die J uden. haben die ganze Verantwortung. DaB Pilatus
nul' dadurch entschuldigt wird, daB er gegen sein Gewissen handelt,
muD man in den Kauf nehmen; es handelt sich immerhin weniger
urn ihn, als urn Jesus.
23, 15. Den parenthetischen Relativsatz habe ieh naeh del'
Syra S. wiedergegeben. Ebenso liest die. Syra C.; daraus erhel1t,
daB aueh dort die Verse 10-12 eigent1ieh feh1en miiBten. Denn '
die Worte "zu dero ieh ihn namlich gesandt habe" setzen in diesel'
9*
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Fassung voraus,· -daB die Hohenpriester bei cler Szene VOl' I-Ierodes
nieht zugegen gewesen sind, wie in 23, 10 beriehtet wird, sondern
erst von Pilatus dariiber unterriehtet werden 1l1USsen. In D lautet
del' fragliehe Passus: rlvE7!cp.~a "(clP uP.a\; 7!pO\; c<tr;:ov - das steht
dell1 Text del' beiden Syrae noeh ganz nahe, es ist bloB dureh.
6f!a~ statt aCrrr)v versueht, Harmonie mit 23, 10 zu stiften.· Das
gleiehe Bestreben zeigt sieh noeh starker in del' gewohnliehen Lesart: a.VE7!cp,~cy ')'op O:(Ytov 7!pO~ ~f!fJ.~. Abel' aueh dabei sind die
Verse 10-12 eigentlieh ii.berfllissig; die Zurlieksendung Jesu von
Herodes an Pilatus brauehte gar nieht in Parerithese naehgetragen
zu werden, wenn sie vorher umstandlieh erzKhlt war und die Hohenpriester c1ariiber Beseheid ·wuBten (~3, 10-12). Vgl. die Gottinger
Gel. Naehriehten 1894 p. 9.
23, 18. l\ie. 15, 8-11 fehIt und dmnit del' Ubergang -,Ton den
Hohenpriestern ZUll1 Volle Barabbas wirc1 23, 19 in Parenthese
naehget.ragen. Das Volk t.ritt bei Le gan~ zuriiek und wird nlll'
beilKufig in 23, 4. 13 erwahnt; vgl. zu 23, 48. 49. 24, 19. 20.I

§ 85-88.Lc. 23, 26-49.
U nd ,vie sie ilm abfiihrten, griffen sie einen gewissen
Sinlon von Cyrene, cler von einem Dorfe kam, und legten ihm
clas Kreuz auf, es J esu naehzutragen. 27 Es folgten ihnl abel'
Scharen von Volk, und 'Veibel', die schlugen sich auf clie
Brust und wehldagten iiLer ihn. 28Unc1 Jesus wandte sieh
um zu Ihnen und spruch: Ihr Toehter vOll J erUSalell1, weint
nieht libel' mich, sondern weillt libel' euch selbst und eure
Kinder. 2!lDenn es kOlllnen 1.'nge, wo nlan sagen wird: selig
clie Unl'ruchtbaren unel die Leiber, clie nicht geboren, und die
Briiste, die nic11t geniihrt haben. 30 Dann wird lllan anfangen
zu sagen zu den Bergen: faUt libel' nns! unel zu den Hiigeln: .
bedeck t nIls! 31 ])enn wenn solebes dem griinen Holz angetan
wi 1'<.1, was wird am dillTen geschehen? il2 Es wurden abel'
auc11 noch zwei Vel'brecher mit ihm zul' Hinrichtung geflihrL
33Und als sie an die St1itte kamen, welehe del' Schadel hei8t,
lueuzigton sie ihn dort und mit ihm die Verbrecher, einen
reehts uncl einen linl{s. [HJesus aLer spraeh: Vater, vergib
ihnen, cleml sie wissen nicht, was sie tun.] Unel sie vel'teiHon
seine Kleider, iuclenl sie das Los dariiber warfen.
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35Und clas Yolk stand und sehaute Zll. Die Oberen abel'
hohnten und sprachen: andere hast dn gerettet., rette clich
seIber, wenn dn del' Christns Gottcs bist~ del' Erwiihlte! 36 Anch
die Kriegsleutc triebcn ihre11 Spott mit ihm, h1Clem sie kmnen
und ihm Essig reichten 3; unci sagten: bist du del' Juden Konig,
so rette clich selbeI'. 38Es ,,'"al' aueh cine Aufschrift li.ber ill111
angebracht: dies ist del' Konig del' Juden. 3D Einer del' gehenkten Yerbreeher abel' lasterte ihn: bist du nicht del'
Christ,us? so rette cHch und uns! 4°Der andere antwortete uncl
schalt ibn: flirchtest du Gott nicht? z,yar teilst dn lnit ihm
. die Strafe, -11wir jedoch erleiden sie 11lit. Recht, diesel' abel' hat
nichts Schanclliches begangen. 42 Und er sagte: J esu, gedenke
mein, wenn du kommst mit deinem Reiche! 43Und er sprach zu
ihm: sei getrost, heute noch wirst du 11lit luir im Paradise sein.
HUnd es war schon etwa die seehste Stuncle, da kam
eine Finsternis libel' das ganze Land, bis zur neunten Stunde,
45inclenl die Sonne aussetzte; anch del' Yorhang des Tempels
riB 111Hten entz,Yei. . 46Da rief Jesus laut: Yater, in deine
Han de befehle ich meinen Geistl l\Iit diesenl ,Yort yerschied
er. HDa abel' del' Hauptmanu sah was geschah, pries er Gott
uncl sagte: diesel' :Manll 'war wirklich ein Gerechter. 4SU ncl
aUe die vielen Leute, clie zu dem Schauspiel ZUSa1111lJen ge~
kOlnmen waren, als sie sahen was geschah, schlugen sie sich
auf die Brust und kehl'ten um. .49 AIle seine Bekannten abel',
auch die 'Yeiber, die ihm aus Galilaa Initgefolgt waren, standen von fern uncl sahen dies.
23, 26-34 (Mc. 15, 21-27). Den § 84, die spottische Adoration durch die romischen Soldaten, iibergeht Lc aus unerfindlichen
Grli.nclen. In § 85 laBt er die Angabe libel' clie Tageszeit (l\Ic. 15,
25) aus und stellt die iiber die lnschrift am Krenz (~\Ic. 15, 26) an
eine spatere Stelle. Del' aramaische Name Goigatha fehlt (23, 33),
ebenso die Namen Alexander und Huflls (23, 26). jIit t6V (J'r(J.opO'.l
<pi?~tV om(jD~v "Coo '11]0'00 (23, 2G) wird vielleicht auf das bekannte
-y~rort 9, 23 angespielt. Die Haupteigentii.mlichkeit des Lc in diesem
SUick ist abel' das Trauel'geleit aus J el'usal81u, das J esu folgt, un<1
clie an die Frauen daruntel' baericbtete AuBerullO"b J esu ti.ber clas
furchtbare Schicksal, das del' heiligen S~ac1t c1rohe (23, 27-31).
Das grii.ne Holz in clem Spl'ichwort 23, 31 kann lliemancl andel'S '
seln als Jesus; es befremdet abel', daB seine Exekution nlit del'
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des gottlosen V oI-ks del' J uden unter einen und den selben Gesichtspunkt gestellt wird: wenn er schon so bii.Ben lllUB, wie erst das
Volle! Del' Sprucll "Vater vergib ihnen nsw." (23,34) fehIt)m
Vat. Sin. und D, in del' Syra und einigen Vett. Latinae; er ist
ohne allen Zweifel interpolirt. In dem Reste von 23, 34 habe ich
das Participillm als Finitnm iibersetzt und das Finitnm als Participiuffi; vgl. D und Syra S.
23, 35-43 (~rc. 15, 29-32). Zu dem Hohne, del' den Gekreuzigten trifft, gehort anch das Tdinken mit Essig dnrch die
Soldaten (was jedoch in del' SYl'a S. fehIt) nnd die Inschrift _am
Kreuz; daru11l ist beicles von Lc in diesen Zusalnmenhang gestelJt
(23,36-38). Den Spott der Voriibergehenden (Mc.15, 29.30)
HiBt er aus, weil sie sagen: 0 du, del' den Tenlpel zerstort. und in
drei Tagen wieder aufbaut! Von TempelHisternng Jesu als ?rund
seiner Vernrteilung will er durchans nichts 'wissen; s. zu 22, 66 SSe
Zwischen den Scha,chern, die nach ~·Mc. 15, 32 beide in das Geschmah
gegen Jesus einstimlnen, lnacht er einen Unterschied (23, 39-43),
wobei er ein Gesprach unter den drei Gekreuzigten sich entspinnen
Hi13t. rf O-Wy sU}-{]; SY 1:ij f;. G (23, 42) heiBt: wenn du kommst 111 i t
deinem Reich (Mt. 16, 28. 21, 32); D interpretirt richtig: EY 1:11 ~P.~PCf
-;:~; S/,E.JJ2W; (= 'hCl.pOoale<;) aoo.
Die V0111 Vaticanus vertretene
Lesart d; 1:~Y f;. a. ist., wenn nicht d; fiir SY steht, eine ganz
schlechte Korrekt.ul', welche von del' nIeinnng ausgeht, das Reich
Jesu bec1eute ebensoviel wie das P:lradis. Dies ist nicht oer Fall;
viehnehr ist 23, 43 eine Uberbietung von 23, 42. Nicht erst in den1
in unbest.immter Zukunft liegenden Reiche G'ottes solI del' reuige
Schacher (ich 'wage nicht zu veral1gemeinern: luan) selig werden,
sondern wie del' anne Lazarus (lG, 23) sofort nach dem Tode im
Paradise. Ich habe in 23, 43 die Lesart yon D vorgezogen: {}dpa~l.
23, 44-"-17 (Mc. 15, 33-39). Den Ruf "lnein Gott, warmll
~last elu" mieh ver]assen" iibergeht Lc Init. deIn :MisverstKndnis, das
sieh elal'an kniipft (Me. 16, 33-36). Den lauten wortlosen Todesschroi (Mc. 15,37) il1terpretirt or: Vater, in deine Hiinc1e usw.; vgl.
Zll 1\Ic. 1, 25. 26. Dio Fil1stel'nis erkHirt er dllrch eine Eklipse del'
Sonne; den Ausspruch cles Hanphnal1ns schwlicht. er ab und leg!;
ibm clas jiiclische O{Y.'7.l0~ in den 1\iund, das er oftel'S in del' selben
\Veise wie Mt fur fro111111 gebraucht.
23, L18. 49 (Mc. 15, 40. 41). Die 0x.Arn erscheinen hier wioclerllln
wie in 23, 27. 35; illre sympat.lrische Haltung mIlt sehr anf, vgI.
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zu 23, 18. Aueh aUe Bekannte J esu sind c1abei; sic haben sieh
nieht zerstreut und aus den1 Staube gemaeht, wie bei nIc. Die
Namen del' Frauen nonut Lc in 23, 49 nicht, mit. Rii.cksicht auf
8, 2. 3, wo er sie abel' andel's angibt als nIc (J 5, 41); vgl. 24,10.

§ 89. 90. Le. 23, 50-24-, 11.
Dnd siehe ein Ratsherr nalnens Joseph, ein guter und go1'echter nlann 5 1 _ er war mit ih1'en1 BesehIuB und ihre111
Bandeln nicht. einvel'standen gewesen - 5:? aus del' jildischen
Stadt Arimathia, 'welcher auf das Reich Gottes wartete, 52 del'
ging zu Pilatus und bat ihn urn den Loichna111 J esu~ 53 und
nahm ihn ab und wickelte ihn in feine Leinewand unrl setzte
ihn bei in einem aus Stein gehaueneln Grabe, wo bisher nienland bestattet 'war. 54 Unel es war Freitag, und del' Sabbat
brach an. 55])ie \Veiber aber, die mit ilun aus GaliHia gekom men waren, gingen nach und sahen sich das Grab an unc1
wie sein Leichnanl beigesetzt wurde; 56darauf kehrten sie zurii.ck und bescbafHen Gewii.rz und ~IylThen.
Und am Sabbat rub ten sie nach deln Gesetz: 24,1 am Sonntag abel' mit Morgengrauen kalnen sie zum Grabe Init den Gewii.rzen, clie sie beschafft hatten. 2Enel sie fanden den Stein
abgewalzt yom Grabe, 3 abel' [als sie eintl'aten], fanden sie den
Leichnam niebt. 4 Da sie nun elal'iibel' in Yerlegenheit waren,
standen auf einrnal zwei :M~inller in leucbtendem Gewand bei
ihnen, 5 die sagten zu ihnen, als sie erschreckt den Blick zur
Erde senkten: 'Yas sucht ih1' den Lebendcn bei den 'Toten?
6Er 1st nicht hier, er ist auferstanc1en. Erinnert euch, ,yie er
noch in GaliHia zu euch geredet hat 7 und gesagt, cler ~Ienschen
soln Iniisse in die Hanel del' ~Ienschell iibergeben und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehn. 8 Da gedachten sie seiner ,Vorte 9 und kehi-ten von <lem Grabe zllrilck
und berichteten dies alles den Elfen und allen Ubrigen.
[lO~:1aria nIagclalena und Joanna und -Maria clie Tochter des
Jakobus und clie ii..brigen 'Yeiber mit ihnen sagten dies zu
den Aposteln.] 11 Denen abel' erschienen diese '\Vorte als leeres
Gerede und sie glaubten ihl1en nicht ..
2-3, 51 (bei Mc. 15, 42 fehlend) beugt del' Yermutung VOl', daB'
der Ratsherr an del' Vel'urteilung Jesu teil genommen hahe.
j
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23, 52. l\lc. 15, 44. 45 findet sich bei Lc nicht.
23, 53. 1\lc und 1\H reden yon einem in den Fels gehauenen
Grabe. Del' Ausdruck €y P'Y~P.CHt AIJ.Esonp O. EAC<1:0/-!"'Jp.c£ytp D) bei
Lc fiihrt jedoch auf ein Ghtb von behauenen Steinen. DerVerschluBstein wird zwar in 24, 2 vorausgesetzt, an diesel' Stelle abel' nicht e1'wahnt. D erganzt deshalb: und legte einen Stein darauf, den kannl
zwanzig :M~inner wKlzen konnten. Es fehIt nul' noch: wie jetzt die
Sterblichen beschaffen sind.
23, 54. Sachlich stimmt Lc (24, 2) zwar mit 1\fc und nit
darin iiberein, daB die ~'T eiber des 1\lo1'gens sehr frii.h ZUlli Grabe
kamen. Abel' den Ausclruck '!"{j' ETWPOJO'xouO'"{j (l\'1t. 28, 1) gebrancht
er in 24, 2 nicht, sondern schon hier (23, 54) und versteht ihn
nicht eigentlich vOln Sonnenaufgang, sondern von deln o~fiziellen
Anfang des vierundzwanzigstiindigen Tages bei Sonnenurite,rgang.
Auch in del' liturgischen Sprache del' Syrer komlnt del' Ausdruck
in diesel' Bedeutung VOl'.
.:
23, 56. Da das Beschaffen (d. h. Kaufen) del' ArOlnata cloch
aIn Sabbat geschah, so stinlmt. dazu die folgende Angabe nicht
recht, daB die Frauen am Sabbat rnhten. Anders nIc. 16, 1.
24, 1-3 (Mc. 16, 1-4). ~fit Recht fiihl't Lc (24, 1) nicht,
wie :Mc (16, 1), ein nenes Subjeld oin, sondern beHiBt das aHe,
clie'vorher genannten Frauen. Abel' so yiele Frauen konnten Bicht
in das Grab hineingehn, bei Mt und urspriinglich wol auch bei Mc
sind es nul' zwei, die beiden l\larien. D setzt in 23, 55 die :l\Ienge
del' 'Veiber auf zwei herab, abel' das ist eille Korrektur, di~ del'
ilberall c1eutlich hervortretenden VorstelInng des Lc widersprieht.
Vermutlich 1St vielmehr E(GS/. OOOO'W (24, 3) eine alto Interpola.tion;
VOll1 JIerausgehn (Me. 16, 8) ist Cluch hinterher bei JJe nicht die
Hecle. Dann ware die Szone lnit den Engeln bei Lc nieht innerhalb des Gl'abes zu denkell.
24, 4-8 (lUe. 1G, 5-7). Del' eine Engel bei rdc uncl ~[t, hat
sich bei Lc in zwei Engel verwanclelt. Sie erinnern clie Frauen ;111
clie allgmneine und aftel'S wieclerholte eissagung vom Sterben und
A uferstehn J esu, nieht abel' an clio spezielle ~le. 14, 28, claB er den
Jiingern naeh Ga]jHia vorausgehn werde. Diese ~V eissagnng winl
iiberall von Lc mit Stillsehweigon iibergal1gen, ebenso wie i111'e
Voraussetzung, clie Flneht del' Jiinger naeh GaliHia. Er nlOillt und
betont vie]mehr~ claB die J iinger nieht geflohen, sonclorll in J el'l1salom
geblieben seien und dort den Auferstandenen gesehen haben.

"T

23, 50-24, 11.

24, 9-11 (i\Ie.

1G~
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8). Aneh in 24, 10 sind nieht bloB die clrei

mit Namen aufgefii.hrten Frauen (.Joanna ist clas 'Veib des Chuza
8, 3) clabei, sondern noeh 111e1u'e1'e andere. Indessen ist del' Vel's
auffallig naehgetragen, fii.l' llen Znsammenhang nic.ht bl08 entbehrlieh,
80nc1ern storend, und also wol interpolirt. 'Viihrellc1 clie Frauen
bei Me trotz dmll Befehl des Engels keinem etwas sagen, yerkiinden
sie bei Le den Aposteln und allen Jiingern, ,yas sie gesehen haben.
Den apokryphen Yers 12 hat sdlOn die Syra S; vg1. 24, 24.
Bis hie1'her sehimnlert cler Bericht des ~Ie sowol bei Le als
bei Mt ganz cleutHeh c1urcll. Von da an gehll sie yollig aus einander
unc1 lassen sieh nieht nlehr vergleichen, weil clie gmneinsmne Vorlage aufhol't.· Sie enc1igt mit nIe. 1G, 8; dal'ii.bel' hill<1nshaben
wedel' Le noeh nrt weiteres bei fife vorgefunden.

Le. 24, 13-35.
Am selbigen Tage abel' wanclerten zwei von ihnen in ein
Dorf naIllenS Emmaus, seehzig Stadien yon Jerusalem entferllt,
14indem sie sieh bespraehen ii.ber ane c1iese Begebellheiten.
15Und wahrenc1 sie sieh bespl'aehen unc1 l11it einanc1er stritten,
kaI11 Jesus selbeI' her an und wHnc1erte 111it jhnen: 16il11'e Angen
abel' waren gesehlossen, so daB sie ihn nieht erkannten. 17enc1
er spraeh zu ihnm~: was fiir Gegenrec1en fiihrt ihr cla im Gehen
unter einander? Und sie blieben stehn Init tl'iibseligem Gesiehte.
lsDe1' eine abel', mit Namen Kleopas, erwic1el'te ihm: bist dn
del' einzige, del' in Jerusalem sich anfhtilt und uicht weiD, ,,,as
dort in dies en Tagen geschehen ist? 19Uncl er sagte: was denn?
[Sie sagten:] Das von Jesus clem Nazoraer, einem Propheten
machtig in Tat und 'Yort yOI' Gott uncl aHem Yolk, 20 wie
ibn unsere Hohenpriester und Oberen iibergeben haben zur
Todesstrafe und man ibn gekreuzigt hat - 21 wahrend ,yir
hofIten, er sei cler, del' Israel erlosen \"ird. Uberclies abel' ist
heute del' dritte Tag, seitdelu dies gescbehen ist, 22und noch
c1azu haben uns einige unserer 'Veiber aufs au13erste erregt,
clie heute friih beim Grabe gewesen sind uncl sagen, sie hKtten
eine Erscheinung von Engeln gehabt, welche sagten, e1' lebe.
22Und einige von den Unseren sind ZUlU Grabe gegangen und
haben es so gefnnden, wje clie'W eiber s~gten; ihn selbst abel'
haben sie nicht gesehen. 25Uncl er spraeh zu ihnen: Ih1' Un-
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triige zu glauben aIles was die Propheten geredet
haben - :!&muI3te nieht del' Christus also leiden, unl in seine
I-Ierrlichkeit einzugehn! 27Und anfangend mit "Moses und allen
Propheten legte er ihnen das libel' ihn in den Sehriften Gesagte aus. 28 Dnd da sie VOl' deIn Dorfe alllangten, wohin sie
gehn wollten," stellte er sieh, als wollte er weiter gehn. 29Und
sie notigten ihn und sagten: kehr mit uns' ein, denn es ist
gegen Abend und del' Tag hat sich geneigt. Und er trat ein,
urn nlit. ihnen einzukehren. 2°Und als er mit ihnen zu Tisch
sa13, nahIll er Brot, sprach den Segen und "braeh und reichte
es ihnen. 31 Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten
ibn-: er abel' verschwand VOl' ihnen. 32Und sie sagten einer
zum anclel'n: brannte uns nicht das Herz im Leibe, wie er
mit uns unterwegs redet-e, wie er uns die Schrift aufse~lloI3?
33Und sie brachen zur selben Stunde auf und kehrten zuriick
nach Jerusalem. Und sie fa.nden die Elf und die Anderen
zusmnmen 34 sagend: del' Herr ist wahrhaftig erstanden und
clem Silnon erschienen. 35Und. sie erzKhIten, was sie auf deIn
'Vege erlebt und wie sie mn Brotbrechen erkannt hatten.
24, J3 Aln selbigen Tage, d. h. anl Auferstehungssonntag,
soIl fill' alIes Folgende gelten, bis zmn SehInD des Kapitels. Die
.Hlnger sind aneh naeh ~Ie. I 6. ~It. 28 nieht schon aln Freitag geHohen, sondern erst am Auferstehnngstage in Jerusalem, gehn abel'
auf ansdrilc1dichen BefehI nach GaliHia, um dort den Auferstandenen
zn sohen. Boi Le ist abel' jeder Hest del' alten Traclitjon geschwnnclen; del' Auforstandene erscheint den' Jilngern nicht in GaliHia. naeh mehreren Tagen, sondern in Jerusalem am selben Tage.
Bei ?\It ist diese Yorstel1ung allerdings in 28, 9 eingedrungen,
jedoch 1m 'Vic1erspruch zu allenl Ubrigen. - Elnmaus ist nicht
das jetzige Amvils, clas zu 'weit ab liegt., abel' viellcieht identisch ll1it
clem in .Joseph. Bell. 7, 217 erwiihnten Ammaus, wo Vespasian achthunc10rt Veieranen ansie(lelte. Djese romische Kolonie hat naeh Sepp
clem Orte Kn10nie (lenNamen gegeben, del' an cler StraBe yon JeruSal61ll
llach "Testen liegt und nach Socin '16 Staclien von cler St.aclt entfernt
ist.. Josephus gibt 30 Stadien :111, Lueas 60. D sagt Oo),lJ.fJ-P'OO;,
sllcht also Emlnaus naeh Gen. 28, 19 in Bethel. Interessant clabei
1st die Uboreinstiml11ung mit clem s. g. Lucian. ])enn dort heiI3t es
OO)\.rJ.I1-WJ.oO~ fUr OU)\l1p,AOO( Gen. 18, 19 und fill' Oo)\C(V)\C<t~ Jud. 18, 29.
Freilich ist die Korrupt.ion nicht gerade bezeichnencl fill' Lucian.

24, 13-35.
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24, 14, 15. Ked aOro{ und xat aoro; ist aueh hier in D beseitigt.
24-, 16. KP(l"lclV ist, clas aram. iTi~, und dies bedeutet s ch Ii e13 e 11,
vgl. den Gegellsa tz in 24, 3l.
2.:1, 18. Kleopas ist Abkiirzung von Kleopater und hat luit
Alphaus niehts Zll tun.
24, 19. 20. Das Yolk (24, 19) erseheint aueh hier sympathiseh
und nul' die Oberen (24, 20) haben die Schu lel. Yg1. zu 23, 18. 48 s.
24~ 21. Uber die Auffassllng del' Erlosung durch den ~Iessias
s. zu 21, 28. Zu CiUV -rraCitV r. vgl. 16, 26.
24, 22-24 ist ein N achtl'ag, vgl. zu 24, 34.
24, 26. Del' beigeordnete Infinitiv hat in der Tat finale Bedeutung; Jesus muB sterben, um del' himmlisehe ~Iessias zu ·werden.
24, 27. 'ApEr.ifJ-cvo~ bezieht sich eigelltlieh nul' auf :Moses und
ist zeugluatiseh mit den Propheten verbunden.
24, 30. Das Bro~breehen (von 'Yein ist keine Rede) 1St hier
nul' die Fortsetzung del' gmueinsamen nIahlzeit mit clem 1\Ieister
iiber seinen Tod hinaus. Es hat nichts Zll tnn lllit clem historisehen
Abendmahl, das ja auch nach Le erst im Reich Gottes '\vieclerholt
werden solI. Ygl. den Kommentar zu ~je p. 124s. Man kann
sagen, daB hier von Jesus selbeI' die Grundlage cles ehristliehen
KuHns gelegt wird, die darin besteht, daB seine Jii.nger auch naeh
seinem Tode die Tisehgemeinschaft 111it ihm fcsthalten und ihn bein1
Brotbreehen als anwesend betraehten.
2·4, 32. Fii.l' einander gebraueht, n ofters das Reflexiy,
das ist venuutlieh echt. Unser TIerz brannt,e entsprieht clem
biblischen "r:ri'i r:tJJ). Fiil' Xo.t0P.SV1j (j a q i d) steht in der Syra S.
j aq ir (~C(p~t(J.). Die Verweehslung erklart sich iln Aramiiisehen
leieht, ist aber vielleicht nieht erst in der Syra S. entstanden, da
sie schon del' annenischen und del' oberagyptisehen Version zu grullde
liegt, von denen wenigstens die letztere schwedieh von clel' syrischen
abhangig sein kann. BlaB retrovertirt j aqi r in ~<"'rJ.p1j:J.sv"fj und
bri.ngt das zusammen mit (xa.pOto.) XZZIJ.),Op_p,EV1j in D und mit (eoI')
exeaeeatum, exterminatum, obtusllln in drei alten Latinae. Die
einzig richtige Lesart ist 'l.WOp,sv"Ij.
24, 33. Die beiden Jiinger gr-ben ihren Vorsatz auf, die
Nacht libel' in Emmaus zu bleiben (24, 29), und kehren sofort urn
nach Jerusalem, wo sie die anc1eren noeh spat am Abend ver- ,
sammelt tinden.
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24, 34. 35. Del' Akkusativ Ae"(OY't'rJ.~ liegt nicht in1 ",Vurfe und
wird anch durch xed rJ,(rco{ nicht besUitigt, welches bei Lc niemals
ihrerseits heiBt.; es hiitte del' N0111inativ iibersetzt werden In'ussen,
der im Aram~iischen hier nicht vom Akkusati v unterschieden werden
kann. -' DaB Jesus (zuerst) dem Simon erschienen ist, entspricht
zwal' del' 'Vahrheit, abel' gallz und gar nicht del' Erzahlung in
24, 1-12. Also ist diese in ",Vahrheit nicht die Voraussetzung
cler Emmausgeschichte, und die Verse 24, 22-24 sind eingetragen.
Sie lassen sich leicht ausscheiden.

Le. 24, 36-53.
'Vtihrend sie davon redeten, stand er solbst unteI" Ihnen.
37 Sie abel',
verschii.chtert und bestiirzt, glaubten einen' Geist
zu sehen. 38Und er sprach zu ihnen: was seid ihr verwirrt
lInd warml1 steigen euch Gedanken auf? 39 seht meine H~nde
und FiH3e, daB ich es bin; betastet und seht Inich, denn ein
Geist hat wedel' Fleisch 110eh Bein, wie ihr es an In11' seht.
41 Da sie abel' noeh unglaubig waren VOl' Freude und staunten,
sagte or: haht illr etwas zn essen hier? 42Und sie reichten
i11m ein Stilck gebratenen Fisch, und er nal11l1 und a13 es VOl'
1hren Augen. .J3 Und er sprach zu Ihnen: clas ist es, was ieh
zu eueh gesagt habe, c1a ich noch bei eueh war, es Iniisse alIes erfli.llt werden, was im Gesetze ~Ioses' und in den Propheten und
in den Psalmen libel' 111ich geschrieben st.eht. .J5 Darauf oirnete
er i11nen den Sinn, die Schriften zu verstehn und sagte ihnen:
4G80 steht es geschrieben, daB del' Christus leiclet nncl' yon
den Toten aufersteht aIl1 dritten Tage. 47Und es soIl auf
meinen Namen BuBo zur Vergebung dol' 8ii.nden gepredigt
werden allen Yo l1\0l'n , yon Jerusalem angefangen. 4 8 Ihr seicl
%engen davon. .J[)Und icll lasso nlein08 Vaters VerheiBung
ilber euch ausgehn; bleibt in Jerusalem, bis ihr mit Kraft aus
del' lWhe ausgestattet werclet!
;,°Er fii.hrte sie abel' hin(lus nach Bethania und erhub die
IHinde und segneto sio, 51uncl indem er sie segnete, war er
yon Ihnen gesehieden. 5!! Und sic kehrten nach J ernsalem
zuriick voll Freude und waren allezeit inl Tempel und
Iouten Gott.

24,3G-53.
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24, 36. In 24, 29 ist es schon Abend, dann essen die Jiinger
yon EmInaus mit J esu zu N acht, gehn danmf einen ,Yeg von
sechzig Stadien zuriiek naeh J erllsalem, um Berieht zu erstatten
- und nun ,,-ird ihr Berieht noeh in (leI' selben Naeht, dUl'eh den
leibhaftigen Jesus bestatigt. ,Vozu ist er deml ii.berhaupt zuerst
nul' den beiden Jiingern ersehienen, wenn er gleieh dill'auf aueh
allen anderen erseheinen wolIte? Die Enuna nsgesehiehte ist urspriinglieh gewiB kein bloBes Vorspiel, uncI sie wirc1 in 24-, 36 ss.
eigentlieh nicht yorausgesetzt. EiIle innere Einheit del' versehiedenen Erzahlungen in Kap. 24 besteht nicht; sie c1rilngen sieh einander in del' zeitlichen Einheit eines und cles sel ben Tages.
24, 38. TIber die Lesart Gespenst (D) fiir Geist s. zu
Mc. 6, 49.
24,37. Die Redensart Gedanken stcigen auf inl Herzen
odeI' ins Herz ist jiidisch-aranlaisch.
24, 39. Jesus wird nicht am Gesieht erkannt, sondern an
Handen und FilBen. Diese sind abel' nicht etwa duI'ehlOeheI't.; vg1.
vielmehr die Reste arab. I-Ieidentums (Berlin 1897) p. 206.
24, 41. 42 ist die Vorstufe yon loa. 21, 5. 10. )Area -c ,; zapa;,
erinned an cirea -c~; ),ureYJ; in 22, 45.
24, 44. OU-COl Ot ),O,Ol == das Geschehene entspricht deln f1'iiher
von Ini1' Gesagten. Zu Gesetz und Propheten als Bezeichnung cles
jiidischen Kanons werden nul' an diesel' Stelle die Psalmen hinzllgefiigt.
24, 47 entspI'ieht in del' Fonn (auf Ineinen N amen) del' Lesart
des Eusebius in :Mt. 28, 19; die Ausdehnung del' 'Mission auf die
Heiden findet sich bei nIt ebenso. Die Aussage kann iibrigens
nicht mehr yon oG-cO); ,E),pa.re't:fJ.t abhangen. Vielmehr ist xed iOipuX.f}1jVtI.t ein selbstanc1iger Infinitiv nlit Lamed in jussiviseher Beeleutung
(Syra S.); dazu paBt elann auch a.p~1p.2.vot besser, woHi.r D a.pb~f·dvwv
korrigirt. Aus del' irrigen syntaktisehen A uffassung von X"'IPUX{}1jVtll erklart sich das E'd -C(P Gv. tlO-COU, die Syra S. hat: auf
mejnen Namen.
24, 48. Hier ist ein Absatz, die Junger werden in zweiter
Person angeredet. Das 't'ou-cwv bezieht sieh natiirlieh nicht auf 24, 47,
sondern ist unabhangig davon und bec1eutet al1gemein: die· jetzt
gesehehenen Dinge, Tod und Auferstehung.
24,49. In D heiBt es nicht "die Vei'hei13nng des Vaters",
sondern In e i n e VerheiBung. BlaB zensirt das mit In ale. Inc1essen,
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wenn Jesus den heiligen Geist sendet, so l(ann er ihn aueh verheiBen haben. Das Fiir und '~Tider halt sieh die \~T age. Urspriinglieh ist del' h. Geist del' Geist Jesu, del' bei del' Gemeinde bleibt,
naehdem del' Leib gesehieden ist (J oa. 20, 22). Er wird im Koran
graclezu mit Jesus identifizirt, und das ist keine Erfindung ~iu
hamllleds. Aueh Paulus sagt: del' Herr ist der Geist. Die gewohnliehe Lesart 'tou TCC('tpo~ p.oo seheint die V arianten 7'C(:l'tpo~ und
p.ou zu verbinden. - Derden Jungern gegebene BefehI, in Jerusalem zu bleiuen, "\vidersprieht ausdrueklieh dem BefehI bei :Me
und l\1t, sie solI ten naeh Galilaa gehn.
24, 50-53. Es mag wol sein, daB die Hilllmelfahrt naeh del'
urspriingliehen Vorstellung noeh aIll Auferstehungstage erfolgte.
Abel' aus dem Zusanuuenhang diesel' Verse mit clem V orhergehenden
folgt es nieht, denn diesel' Zusammenhang ist ganz kunstlieh (s. zn
24, 36). Es miiBte dal'naeh entweder tiefe Naeht odeI' del' folgende
l\iorgen sein; an beides wird nicht gedaeht und del' folgende Morgen
wiirde aueh keinesfalls noeh zunl Auferstehungstage gereehnet
werden konnen. Bethania erseheint nul' hier bei Le, abgesehen
von der gleiehgiltigen Erwahnul1g in 19, 29. DaB die 'Vorte xal
rlYScpEPE"CO d; 'tOY oupcnoy alll SehluD von 24, 51, die im Sil1aitieus
und in D, desgleiehen in del' Syra S. und in einigen Veteres
Latinae fehlen, aus Ruel(sieht auf die A postelgesehiehte ausgelassen
seien, glaube iell nieht. Ebenso halte ieh TCpOcrXOy~crc(Y"C8; cx(noy in
24, 52 fiir einen uneehten Zusatz, trotz clem Vatieanus und dem
Sinait.ieus.
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